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EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MERE
5 dicembre. -'On

nops lit en guise de conference

la circulaire du Tres Honor6 PNre promulguant les
decrets de l'Assembl6e g6anrale. Nous donnons le
post-scriplum de cette circu!aire :
Le

17

fivrier 12zo ram~ne pour la famille de saint Vincent

-n pricieux anniversaire, le centenaire du martyre du bienheureux Fran.ois-Rigis Clet, notre glorieux Frere.
II y aura, en effet, cent ans, ce jour-la, que 1'enfant de
saint Vincent et 1'ap6tre de Jesus-Christ, apres vingt-huit ans

d'un ficond apostolat sur la terre,de Chine, apris neuf mois
de dure prison, eut le grand honneur de donner sa. vie en
timoignage a Jesus-Christ.

Ce centenaire ne doit pas passer iuapercu. Ce serait, de
notre part, une regrettable ingratitude. II convient de le c61brer avec solennite, grande on modeste, selon les facilitds que
le temps et les circonstances dcnneront aux provinces et aux
maisons.
A Paris ou le bienheureux passa trois anndes, en qualite de
directeur du S-nin;aire interite, et d'ou il partit pour sa lointaine mission, le'centenaire de son martyre sera cilibr6 a la
Maison-Mere avec office pontifical et panegyrique.
L'officiant sera S. Em. le cardinal Maurin, archevEque
de Lyon et priecdemment iveque de Grenoble, patrie
du bienheureux Clet. Elle veut bien, par sa presence i notre
fete de famille, donner a notre petite Compagnie une nouvelle
marque de son affection. Nous en serons reconnaissants devant Dieu.

28218

-6Le pandgyrique sera prechd par Mgr Rozier, protonotaire
apostolique, du diocese de Grenoble.
A la solennite liturgique, nous joindrons la ferveur de nos
pribres et l'ardeur de nos disirs pieux.
Nous demanderons au saint directeur de Sdminaire de nous
obtenir de Dieu l'amour de la vocation et la pratique de la
regle, tels qu'il les enseigna, de doctrine et de vie, aux seminaristes de son temps. Au glorieux martyr nous demanderons
une large part a I'esprit de sacrifice et au zele infatigable qui
marquerent si bien son apostolat et sans lesquels ii n'y a pas
de v6ritable enfant de la Mission.
Je demeure, en Notre-Seigneur et Marie Immaculee.
Messieurs et mes bien chers Freres,
Votre tout ddvoue Confrbre,
F. VEIDIER.
8 dicembre.

-

Fete de l'mmoculde-Conception:

L'officiant est M. Lobry qui est reste a Paris apres
l'Assembl6e pour accompagner le cardinal Dubois dans
sa tourne officielle en Syrie.
Nous avons lu comme d'habitude l'acte de cons6cration A la sainte Vierge. Cette pieuse pratique remonte
A I'ann6e 1843. A la onzieme s6ance de I'Assembl6e
generale qui avait elu M. Etienne comme Superieur
g6neral, celui-ci fit part de la penske qu'il avait de
faire lire tous les ans une cons6cration lasainte Vierge,
le 8 d6cembre; nous avions d6ja sans doute la cons6cration du 15 aoit qui remonte a M. Almeras; mais
M. Etienne estimait que les graces particulieres faites
en ces derniers temps par Marie ImmaculIe A la petite
Compagnie demandaient de nous une manifestation
nouvelle de reconnaissance. L'ass.emn-l.e, rmue jusqu'aux larmes, ad lacrymras tusqy prn•iw,.s, de ces sen-

timents de piete et de devotiona, approuva avec grande
joie et a l'unanimit6 le projet de M. Etienne : < II me
serait impossible, ecrit le Sup6rieur g6neral, en annonCant cette nouvelle a la Compagnie, de vous dire la joie
qui inondait mon coeur dans cette circonstance dont

fe souvenir ne s'effacera jamais de ma m&moire...
Cette faveur insigne, je ne la m6ritais pas; mais
j'y attache un prix infini et elle sera toute ma vie le
soutien de ma faiblesse, le motif de ma confiance, ma
consolation la plus douce, le principe de ma joie et de
mon bonheur. ,
Les Filles de la Charit6 sont dans le m&me usage
que nous; mais nous ignorons a quelle 6poque elles ont
commenc6. Dans Facte qu'elles lisent le jour de l'As- somption et qui remonte i 1853, elles s'expriment ainsi:
< Chaque ann6e, au beau jour de votre Conception ImmaculEe pour laqnelle notre bienheureux Pere nous a
1~gu6 et tant recommand6 une d6votion toute spiciale
et une quotidienne profession de foi, nous avons le
dilicieux bonheur de vous redire les vieux que vous
y a constamment adress6s chacune des g6nerations
qui nous ont prec6d6es. Cette derniBre phrase laisse
entendre que cet usage remonte a une haute antiquit6.
Dans une coaf-rence faite par M. Dupont, le 8 d6cembre 1675, il est dit que les Filles de la Charite
a font cet acte tous les ans le jour de cette f&te, se
consacrent a son service, se dedient elle, la prennent
pour m&re et protectrice, se mettent an nombre de ses
flles et de ses servantes ,. Nous avons une lettre de
la bienheureuse Louise de Marillac du mois de dicembre 1658, dans laquelle elle remercie saint Vincent
de vouloir bien mettre la Compagnie sous la protection
de la sainte Vierge.
II existe chez les Filles de la Charit6 un autre usage
6galement trds ancien : le jour de l'Immaculee-Conception, le Tres Honore Pere leur adresse une confirence. Quand cela a-t-il commence? Nous trouvons
des conferences ce jour-li au dix-septieme sicle.
"dja
M. D'Horgny parle le 8 decembre i66o sur la divotion Lla sainte Vierge; il dit entre autres choses : II

- 8 y en a qui ont la devotion de dire un Pater et un Ave
tous les jours en se couchant a l'honneur de son
Immaculee-Conception; pour cela vous le pouvez, c'est
une bonne pratique; , le 8 d6cembre 1675, M. Dupont,
directeur des Soeurs, fait une conference. II dit entre
autres choses que : si l'on avait demand6 1'avis d'une
Fille de la Charit6 pour fixer le jour de l'acte de cons6cration,elle aurait sans doutechoisi le jourde l'Assomption de la sainte Vierge, , mais, ajoute M. Dupont :
, Pensez-vous que cela se soit fait par hasard? Non,non, mes Soeurs, je crois que vos Superieurs Font
choisie expres et s'ils n'y pensaient pas, Dieu y pensait. , Plus loin, le ven6re directeur d6clare que " les
Filles de la Charit6 doivent 6tre imitatrices de l'Immaculee-Conception et que,si elles ne portent pas le nom
de Filles de la Conception, elles ont cependant une
obligation particulibre d'etre d6votes a cette fete : on
peut dire que la Vierge les a concues en ce jour; et il
montre que de mime que la Conception, de Marie fut
un grand miracle de Dieu, ainsi les Filles de la Charite ne peuvent se conserver,au milieu de tant de dangers, sans un miracle continuel. Allez proposer cela en
Italie, au pape, aux cardinaux, ils diront que cela est
impossible. , M. Dupont d6veloppe ensuite les graces
reques par Marie en sa conception : preservation du
p6ch, originel, grace tres abondante qui surpasse
toutes celles des anges et des saints, usage de la raison, science infuse, confirmation en grace, aucune
rebellion des passions, et il termine en disant que
a c'est la fete de toutes les fetes de la sainte Vierge et
que sans celle-ci il manquerait quelque chose a toutes
les autres ,. Nous avons donna ces d6tails pour prouver combien la d6votion a l'Immaculde-Conception a
tdC grande dans la double famille de saint Vincent des
l'origine.

-9Le 8 decembre 1714, c'est le Superieur g6n6ral luimeme, M. Bonnet, qui donne la conference. Elie est
d'une longueur respectable mais aussi d'une profondeur admirable. On y trouve trbs bieL exposies les
raisons de convenance du mystere et, a lire ces pages
si belles, on se r6jouit de voir que les enfants de
saint Vincent et de la bienheureuse Louise de Marillac
ont eu une d6votion si forte au mystere de l'Immacu16e-Conception, longtemps avant sa dffinition.
Notons en passant que M. Bonnet, dans cette conf6rence, emploie friquemment I'expression : mes cheres
enfants, quelquefois seule, quelquefois unie A la traditionnelle formule, mes cheres Soeurs : par la premibre, M. le Superieur g6neral s'adresse, surtout dans
le deuxieme point, aux jeunes filles nouvellement
rejues dans la Compagnie. La fin de cette conf6rence
est a noter : toute 1'assembl6e s'6tant mise a genoux,
ma sceur la Sup6rieure lit tout haut l'acte d'offrande
et,1'ayant achev, M.notre Tres Honor6 Pere dit : c Je
prie Dieu, mes chres sceurs, de vous combler de ses
graces afin de bien accomplir tout ce que je viens de
dire et ce que vous venez de promettre, par la protestatioin authentique que vous venez de faire a la
sainte Vierge... Benedictio, etc. ,
Le 8 d6cembre 1723, le mmre M. Bonnet donne
encore une conference non moins solide et pratique
que la pricedente. II inumbre en particulier les exercices de pi&t6 en usage dans la Compagnie A l'honneur
de la sainte Vierge.
La confrence du 8 decembre I73o par le m&me a
pour objet l'offrande que les Filles de la Charit6 font
ce jour-la. M. le Sup6rieur'geniral suit phrase par
phrase l'acte de consecration; cela nous permet de
constater que cet acte est le m&me que celui qu'on lit
aujourd'hui, sauf deux ou trois variantes de peu d'im-
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portance. Signalons-les pour remplir fidelement notre
tache d'historien : en 1723 on demandait la giace de
Dieu pour nos nicessitis particulidres; en 1920 on est
plus pricis : pour nous corriger de nos difauts et acquerit les vertus denotre eiat; en 1723 aprbs la phrase: nous
priservant dans les grands perils oti nons sommes exposees, on ajoute : de rien faire qui puisse nrire ou Etre
contrairea la chasteti, qui ne se trouve plus dans le
texte actuel; enfin au lieu de : et a 'instruction de la

jeunesse, qui se trouvait dans la formule ancienne, on
lit maintenant : et autres auzquels nous sommes appliquees.
Apres la Rivolution, les confirences sont conservies plus fidilement; sous le g&niralat du P. Etienne,
on les imprime et on les envoie a chaque maison de

soeurs; nous avons toutes celles publiees depuis i856;
cela nous fait us recueil pr&cieux a l'aide duquel on
pourrait composer une somme mariale a l'usage des
Filles de la CharitW; M. Etienne deroule a nos yeux de
vastes horizons; M. Bor6 nous fait p6netrer dans les
hom6lies des Peres grecs; M. Fiat trouve-dans son
coeur filial des apercus pleins d'onction. Les successeurs continuent la tradition, chacun avec sa note sp6ciale. Beaucoup de missionnaires n'ont jamais eu entre
les mains ces conferences de nos Superieurs generaux
et c'est dommage. Nous avons eu plusieurs fois la
tentation d'en donner des extraits dans les Annales au
fur et a mesure qu'elles paraissent. Peut-ktre rCaliserons-nous un jour cette pensee qui ne doit pas venir
de l'esprit mauvais.
12

dicembre. -- La r6union des Dames de la Charite

n'a pas eu i'honneur, cette annie, d'etre presid6e par
le cardinal Amette. Son auxiliaire, Mgr RolandGosselin, n'a pas pu venir non plus; c'est donc Mgr
Odelin, vicaire gineral, qui adresse la petite allocu-

tion de circonstance, apres que M. Bettembourg a lu
le rapport. La messe a &et dite par M. le Superieur
geni6ral.
15 dicembre. -

Le cardinal Mercier, qui est venu

a Paris pour etre recu a l'Acad6mie des sciences morales et politiques, vient dire la messe chez nous pendant son sejour-dans la capitale. Il nous est donn6 de
contempler de pros cet vevque incomparable dont la
louange est dans toutes les bouches. La ville de Paris

s'est surpassee dans la gloire qu'elle a procuree au
grand cardinal. A 1'Institut, le 13 d6cembre, ce fut
une seance qui marquera dans 1'histoire, dit le Journal

offciel a qui nous empruntons le compte rendu qui
suit.

Le cardinal Mercier fut

salu6 par de vifs

applaudissements; il 6tait plac6 entre le cardinal
Amette et I'ambassadeur de Belgique. Le pr6sident
de l'Acad6mie parla ainsi.
11 y avait dans le clerg6 (de Belgique) un pasteur qui rappelait les ev6ques de la primitive Eglise 6t dont la ru.ommie
etait, bien avant la guerre, venue jusqu'a nous. II avait enseignd
pendant plus d'un quart de siccle la philosophie et le thomisme, rajeunissant, au contact des sciences nouvelles, la
philosophie iternelle, considerie comme la synthese de toutes
les sciences. La science marche comme i'humanitd et il savait
qu'il serait insensd de prdtepdre l'arreter dans son cours.
c Croyants qui rCflichissez, disait-il. vous avez la n.oble et fiere
preoccupation de re point vous abstraire de votre temps et de
ne pas etre de ceux que 'on a appel6 des emigris a i'intirieur. , Disciple aim6 de Leon XIII, les dignitds 6piscopale
et cardinalice 6taient venues a lui sans qu'il les eut ambitionnies ni souhait6es. N'ayant de parure que sa simplicit4, il
6tait tout k l'honneur d'etre le pere des humbles; la douceur
et la bont6 s'unissaient dans ce prince de 1'glise qui etait
encore un prince de la science.
Aussi, vienne l'horrible guerre; Dieu, Eminence, vous a
puissamment arm6 pour la protection de son peuple. II vous
a arm6, non de ces engins terribles qui blessent et tuent et
sement partout la misbxe, mais des armes de votre divin Maitre
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qui, grandement fortes dans leur faiblesse, protegent et
guirissent, et, en retrempant les imes, relevent les ruines que
les autres ont faites.
Un impirieux devoir vous avait appeli i Rome au dibut

des hostilites. Quand vous revites votre pays, la Larbarie avait
fait son oeuvre : ditruite la colligiale de Louvain, incendide
cette bibliothique cdlbre o4 vous aviez passd des heures si
douces d'itudes et de paix, bombardis l'admirable cath6drale
et le palais dpiscopal de Malines; et, planantsur les quartiers
detruits, le souvenir encore vivant des massacres d'hier, des
citoyens desarmds et inoffensifs, des pretres, des femmes, de

pauvres petits enfants qui l1, avos pieds, sous la terre fraichement remude, dormaient le sommeil du martyre. Alors votre
coeur paternel s'imut et vous avez pleur6.
Mais vous rappelez-vous, ]minence, la deuxieme 6pitre de
saint Paul H Timothre : ( Dieu ne nous a pas donn6 l'esprit
de crainte, mais de courage, de dilection et de mesure. , Apres
ces larmes accorddes a la douleur humaine, vous vous ressaisites dans cette union de la force et de la douceur et, Pennemi
menagant, vous vous etes dress6 entre lui et votre peuple
comme la poule de i'Ecriture qui, devenue mere attendrie,
rappelle ses petits sous ses ailes..
Vous avez d'abord vengE I'honneur national.....
Cependant un concert de lamentations montait jusqu'avous.
Pourquoi avoir assumi tons ces maux? Ne suffisait-il pas,
pour sauver l'honneur, d'un simulacre de resistance? Vous avez
dissip6 ces faiblesses. c Non, il efit Ct6 indigne de nous
retrancher derriere cette apparence. L'Allemagne a viol son
serment; la Belgique a tenu .e sien; qui voudrait effacer
cette page immortelle de notre histoire? Ne sollicitons pas
notre lib6ration par la faiblesse. , Et par 14 vous avez relev6
le moral qui tombait.
Le monde entier vous ecoutait. Voulez-vous me permettre
de vous dire ce qui i'dmut le plus dans vos eloquentes protestations? C'est l'impartiaie 6vocation que vous fites des
principes d'6ternelle justice au milieu mime des calamitds
qui vousaccablaient. Si la justice n'autorise pas b rendre violence pour violence, la Belgique, disiez-vous, avait des obligations envers ceux qui 'ecrasaient. La plupart des villes
s'itaient rendues sous des conditions qu'elles devaient observer.
Vous enseigniez a vos concitoyens le respect de Ia parole
donn6e. tc Abstenez-vous, disiez-vous, d'actes d'hostilit6 qui
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en seraieni la violation; mais la s'arretent vos obligations a
l'egard du pouvoir occupant ), et rendant a votre maitre ce
qui lui revient : 4 Le pouvoir de I'ennemi n'est pas une autorite 16gitime; et, dans I'intimit6 de votre Ame, vous ne lui
devez ni estime, ni attachement, ni ob6issance. L'unique pouvoir ldgitime en Belgique est celui qui appartient a notre roi,
H son gouvernement, aux repr6sentants de la nation. Lui seul
a droit a notre soumission et a lPaffection de nos cceurs. , C'est
ainsi qu'en r6ponse a vos oppresseurs iniques, vous inspirites
aux populations envahies l'esprit de mesure qui peut seul
maintenir le principe du juste au scin mnme des horreurs de
la guerre.
Commentl'ennemi r6pondit-il a ces beaux preceptes? Apres
avoir tout divaste, ii porta la main sur les personnes inviolables et, en organisant les d6portations. il releva, en quelque
sorte, l'eselavage que. depuis vingt siicles, le christianisme
avait abattu. Vous protestiez , au nom de la libert6 du domicile et du travail, au nom de l'inviolabiliti des families, au
nom de la morale, au nom de la parole donnue ,. Vos accents
ont remue l'univers. Vous avez 6crit au general Von Bissing:
u Prenez garde g la rtprobation du monde civilis6, au jugement
de Phistoire et au chAtiment de Dieu. , Vous avez td6 entendu
de Dieu, Eminence, et 11 a parIl.
Les Belges restes dans leur pays n'y trouvaient plus que
le desert. La misere etait extreme et, affamis, comme autrefois les H6breux, ils tendaient les bras vers vous pour recevoir leur pain de chaque jour. Comment avez-vous renouveld
le miracle de la manne? Vous gardez le secret, mais ceux-lI
le savent qui virent tomber si souvent vos mains paternelles,
qui entendirent vos invocations et vos prieres, qui vous virent
inlassablement mendier pour vos enfants. Vous avez pu nourrir
les corps apres avoir releve les esprits et, apres avoir releve
les esprits, en face de 'ennemi et sons i'explosion de ses
coleres, vous exaltiez encore les coeurs par la prediction d'une
victoire certaine, mais dont la marche etait encore si lente
qu'elle paraissait immobile.
Tout cela n'allait pas sans peril, vous le saviez. Votre dignit6
de prince de I'Sglise vous gardait contre bien des audaces,
mais elle ne put vous faire echapper a cette amertume plus
grande 5' vos yeux de vous voir frapp6 dans les collaborateurs
de vos ceuvres. Votre fermet6 n'en fut pas ebranlee. Mande
& Bruxelles, vous refusAtes de vous y rendre puisque n'ayant
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retirer ni dans le fond ni dans la forme, vos explicae
rien
tions seraientsuperflues. On vous consigna pendant quelque

temps dans votre palais. On viola vos droits de citoyen et de
membre du Sacr6 College. Mais'on vit bien qu'on ne pouvait

rien contre un pr6lat qui, se conduisant comme un saint,
aurait souffert comme un martyr. Ce fut le point culminant de
votre vie oi, ayant gravi les plus hauts sommets, vous atteigniez le plus elev6, qui 6tait votre calvaire.
Voilk, Eminence, les titres qui vous recommandaient a nos
suffrages et qui font que nous nous sommes honords en vous
dlisant : la science et la vertu; la vertu dans une grande ame
ou nous voyons c comme un reflet de 1'6ternelle lumiere, le
triple rayon du courage, de la sagesse et de la bont6 ,. Aussi
est-ce pour moi une grande joie de vous souhaiter la bienvenue.
Si nous sommes encore trop pris de la lutte pour gouter
tous les bienfaits de la victoire, permettez-moi de vous faire
un autre souhait en evoquant le jour heureux predit par vous,
'ennemi. dans la chaire de Sainte-Gudule, oiu vous c61lface
brerez le centenaire de l'indipendance. - Dans notre cath6drale restaurde, disiez-vous, la foule se pricipitera. Elle y
verra notre roi Albert debout sur son tr6ne et entourd de la
reine et des princes royaux, incliner le front, mais d'an geste
libre, devant la majest6 du roi des rois. " Laissez-moi ajouter,
Eminence, qu'elle y retrouvera aussi son admirable cardinal,
toujours jeune sous le poids des ans, pour b6nir les Belges
c renouvelant leurs serments a leur Dieu, k leur souverain,
4a leurs libertis ,. Et, sous 'envol6e des cloches joyeuses, la
foule dira : u Voilk ceux que le Ciel a l6us pour nous sauver :
l'un, guerrier magnanime, qui nous a apport6 la victoire;
I'autre, pore des infortunds, qui nous a gardes en I'attendant. ,

S. tLm. le cardinal Mercier a'rpondu en ces termes :
MONSIEUR LE PRESIDENT,
MESSIEURS,
Nul de vous ne s'6tonnera que j'6prouve en ce moment, l'un
des plus solennels de ma vie, une confusion profonde.
Non pas que je r6cuse le certificat de patriotisme, que votre
compagnie veut bien me decerner; elle a, dans 'apprciation
des rapports entre la morale et la politique, une autorit6 que
je me garde de meconnaitre; et son 6loquent interprite a mis
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dans le discours qu'il vient de prononccr en votre nom un

tel accent de sincirit6, que je n'oserais m'insurger contre son

t6moignage.
Mais, ce tmoignage, je demande i direcomment je le comprends.
II me souvient qu'& la date du i septembre 1914, j'eus la
consolation d'aller visiter, dans les hbpitaux du Havre, les
premieres phalanges de blesses de la guerre, anglais et irancais. Je m'approchais de ces braves avec respect et, lorsque,
d'une voix 6touffe, j'essayais deleur faire accepter une parole
d'eloge, ces deux simples mots d'erdinaire s'echappaient de
leurs l6vres : a J'ai fait mon devoir. ,
A Anvers aussi, sur la fin de septembre et dans les premiers
jours d'octobre, nos bless6s de Liege, de Halen, d'Aerschot,
de Louvain, ripondirent k ma benEdiction et a ma poignee
de mains tremblantes par le m6me hommage a la patrie meurtrie : , Je n'ai fait que mon devoir. »
En 1917, des centaines d'ouvriers, qui avaient etc emmen6s
en esclavage, comme aux ages execres des rois assyriens, nous
revenaient puiis6s par les privations, les avanies, les tortures;
mais Al'id6e qu'un Beige aurait pu les souplonaer d'avoir mis
leurs bras an service de l'ennemi, ils bondissaient: ( Ah, cela,
jamais; nous savions oi etait le devoir- ,
Et nos msres ont fait leur devoir : j'entends toujours cette
noble femme en deuil, I qui j'adressais une parole de condoIýance sur la mort de son fls. unique : a Si c'6tait a reTaire,
mnon mari et moi nous le donnerious encore. ,

Notre grand roi Albert avait trace la voie a son peuple,
lorsque, le 4 aoft 1914, en-r ponse a Pagression brutale et
perfide de 1'Allemagne, il avait lance cet appel i la nation :
a Le moment est aux actes. Les Chambres lgislatives s'associent a i'elan du peuple dans un meme sentiment de sacrifice.
J'ai foi dans nos destinees, un pays qui se defead s'impose

an respect de tous; ce pays ne p6rit pas! >
Et la nation entihre, sans distinction de races ai de partis,
serrte autoar de son souverain, avait acclam6 la fibre declaration du chef de son gouvernement : ,- Vaincus, peut-etre;

soumis, jamais! ,
L'Angleterre, fidble k son serment, vint proteger la neutralite beige et s'allier a la France. L'Italie. les itats-Unis suivirent, et Von vit alors ce spectacle nouveau, unique dans
'histoire : dix millions dchommes, appartenant a plus de dix
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peoples differents, unis sur un m6me front, sons la banniere
de deux giants frangais, le marichal Joffre et le marnchal
Foch, non pour la conquete d'un royaume on la maitrise d'un
oc6an.mais pour sauver des serres d'une nation de proie,jes
beaates de la civilisation chretienne.
Chers et honorEs confr!res,je sais que vous n'tes pas de
ceux qui bannissent le cceur des reunions academiques. Vous
recueillez des trisors que vous dipensez en prix de vertus.
Les problemes moraux sont au premier plan de vos preoccupations et de vos sollicitudes. Je m'autorise de ce premier
contact, que vous me permettez de prendre ave'c votre illustre
assemblIe, pour vous demander si, dans vos etudes du passe,
vous avez rien vu de pareil 1 ce soutlvement uuanime des
peuples, qui viennent offrir leur or, le travail de leurs bras,
le sang de leurs fils, mWl1 aux larmes des 6pouses et des meres,
pour faire triompher dans le monde, au-dessus des interets
qui passent, le respect de la parole donnee, la justice, Phonuntet&.
Comme vous, j'ai connu les horreurs de la guerre; j'ai confondu mes larmes avec celles de mon peuple; avec vous, je
sens aujourd'hui encore, plus douloureusement peut-tre que
dans la tourmente, les contre-coups violents de la catastrophe;
les dicombres materiels et les ruines morales jonchent le sol
de ma patrie; l'avenir est gros d'incertitudes. Cependant, a
ceux que des deceptions momentanies humilient ou d6concertent, et qup guette peut-etre une tentation de d6couragement on une pens6e de regret, je voudrais faire partager ces
deux rdflexions qui soutiennent le-moral et commandent la
fiddlite.
Le decouragenment ne vient pas de Dieu; il vient d'une
resistance de notre amour-propre a la loi imprescriptible du
devoir.
L'honnkteti porte en elle-m6me sa valeur, ainsi que sa premiere et infaillible rdcompense : quoi qu'il advienne, l'on ne
doit jamais regretter une bonne action.

Non, le decouragement ne vient pas de Dieu ; s'il est une
viritd qui s;est reveile aux ames, aux heures tragiques de la
guerre, c'est la souverainete toute-puissante de la Providence,

qui mene nos volontes. Le mystbre m'enveloppe, me disait un
ami, tranger cependant a nos croyances catholiques; il m'enveloppe, me domine et je ne congois plus la possibilit4 de
nier Dieu.
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la r6alisation d'un plan d'enChacun de nous collaborpe
semble qu'il n'a point form6 et dont PaccompliEsew ant
dchappe a sa direction.
Se prkter a ce plan, s'y livrer de toute son ame et de toutes
ses energies, c'est faire son devoir; s'y soustraire, jeter Ie
manche apres la cognke, parce que I'oeuvre ne suit pas 1'orientation de nos preferences personnelles, c'est substituer I'amour
de soi h l'accomplissement de la volonte souveraine de Dieu.
A cette risistance, !a wlont6 s'use, perd son courage.
C'est sur votre terre, toute de clarti et d'dnergie, qu'est nee
la formule, devenue aujourd'hui un adage universal: 'homme
s'agite et Dieu le mbne.
Avec une reconnaissance dmue, je me suis incline, Monsieur
le President, devant le temoignage que votre noble cccur a
d6cern6 k mes com patriotes et & celui que votre gouvernement
a bien voulu citer I l'ordre de l'armee frangaise, en declarant
, qu'aux heures d'epreuves, il a protege son peuple et exprime
la pensde de la Belgique opprimie n.
Sur le meme front que vos blesses et les n6tres, vos soldats
et nos soldats, nos ouvriers deportes, les epouses et ses enfants
des heros tomb'es, pour sauver la libert6 de I'Europe et la
civilisation, les Belges de la Belgique occupee et leurs edvques
n'ont fait que leur devoir.
Infiniment au-dessus de tous les honneurs humains, je me
glorifie d'etre disciple de 1'fvangile, dans lequel mon divin
Maitre m'a dit : a Cherche avant tout le regne de Dien et sa:
justice, le reste est un accessoire qui te sera ajouti par surcroft. n
Et au jour de ma consecration episcopale, Pl'glise, dans la
simplicitE sublime de son langage d'eternite, m'a dit: ccAttache
ton cutar a la v6rite. Ne la trahis jamais. Ne te laisse ni
eblouir. par le succs, ni abattre par la peur. Garde-toi de
mettre les teanbres a la place de la lumikre, on la lumniee a
la place des tenabres. N'appelle pas bieq ce qui est mal, o9
mal ce qui est bien.,,
Lea risultats utiles on facheux d'un acte moral n'entrent
pas en ligne de compte dana P'appr6ciation de sa moralite.
Les consequences de nos actes de guerre seront ce qu'elles
seront; elles sont ce qu'elles sont. Tenonr.l'Pie haute, les
ressorts de nos volontds tendus; restoas fidles a notre devoir
k
leur
d'aujourd'hui comme 14 fureut les champions du droit
devoir d'hier. Sachons attendre, dans la s6feait6, Ie d6roule.
2
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Phonneur
ment complet du plan de Celui qui, nous faisant
foi en la
d'avoir
demande
nous
de nous associer a son ceuvre,
souveson
de
finale
splendeur
la
en
et
conduite
sagesse de sa
rain commandement.
Si je m'autorise, Messieurs, a vous tenir ce langage austere,
de la
c'est qu'il n'est qu'une formule abstraite des gestes
France.
Qui done, durantces quatre anates de luttes et de douleurs,
a fait son devoir, tout son devoir, jusqu'i 1'heroisme le plus
pur, a ll'gal de la France?
Au cours de mon r~cent voyage aux lktats-Unis, je fus parfois interpell6 par des amis qui voulaient m'embarrasser en
me disant: vous etes fier de vos compatriotes, vous exaltez
les faits d'armes des Amaricains, des Canadiens: que vous
restera-t-il a dire quand vous paszerez- en Angleterre on en
France?
Qnand je passerai en France, je dirai que les autres nations
ont en leurs heures de gloire et accompli des gestes d'eclat;
mais, en France, tous les citoyens, hommes de gouvernement,
marechaux et simples soldats, armies de mer et armies du
continent, ev&ques, pretres, religieux, population laique de
tous les partis, sans une heure de defaillance, dans la retraite
comme dans l'offensive, dans les revers comme dans le succes,
furent sans relache a la peine et.sans discontinuit4 a la gloire.
Les quatre annies de guerre du peuple francais furent un
geste permanent d'hUroisme.
Messieurs et chers confreres, j'ai besoin de vous dire la
v6rit6, telle que je la vois, telle que je la sens dans les profondeurs de mon ame : parmi tous les peuples du globe, le
plus attachant, le plus beau, le plus grand par le rayonnement de sa pensee, par la precision et le charme.de sa langue,
par la bravoure souriante de ses soldats, par son caractire
chevaleresque et l'6lan de son apostelat, par la feconditW de
son heroisme chretien, c'est, n'en doutez pas, votre peupie, lepeuple frangais.
Et que 1'on ne m'objecte pas certaines heures d'oubli, qui
furent, autrefois, douloureuses pour mes freres dans la foi
catholique.
Y eut-il jamais une vie d'homme, individuelle ou collective,
oi il ne fallfit faire une place aux ascensions dans le bien?
Cette place, ne I'avez-vous pas prise, spontanement et pour
de bon, lorsque, la veille et au lendemain de la grandeguerre,
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vous avez unanimement acclam6 et fait afficher sur les niurs
de toutes les municipalit6s francaises, ces fieres declarations
du president de votre Chambre des dEputes :
t A ia veiiie des armes: a Y a-t-il encore, parmi nous, des
adversaires? ,
i Non, ii n'y a plus que des Frangais. >
Et au lendemain victorieux :
, Dans le monde nouveau qui nait, nous avons comme mot
d'ordre : tout pour la patrie; par la liberti vers la justice! ,
Ne retentissent-elles pas a nos oreilles, comme un chant
de triomphe et un mot d'ordre que je voudrais faire passer
dans l'Ame de mon pays, ces paroles proclam6es hier par
votre grand patriote :
(c Nous avons appris la ndcessite de nous unir pour sauvegarder d'abord les interets primordiaux de la patrie... La permanente sauvegarde de la France ne peut etre assuree sans
les d6veloppements continus d'une grande amiti6 nationale
entre tous les Frangais... Nos bons soldats vous appellent a la
tache qui doit ficonder la victoire : point de reliche! Point
de vaines querelles! La France a refaire I'attend de nous. ,
O mes freres de Belgique, puisse non discours vous apporter
un echo de ces nobles paroles!
De ce peuple d'dlite qu'est la France, vous former, Monsieur
le President et Messieurs, une elite intellectuelle; ii attend
de vous, pour une large part, sa haute direction morale et

politique.
La catastrophe qui a sec.-,t le monde est, si je ne m'abuse,
!a suite logiqnied'• Ie philosophie de dislocation et de ruines.
L'ordre est unitd.
A l'uni:6 harmonieuse de l'univers et a son reflet dans I'unitd

de la conscience, le philosopheallemand, dont tous les peuples
Ort subi plus ou moins l'influence, a substitue la.conceprion
d'un ensemble artificiel, ot la conscience est sans lien naturel
avec la realitd objective, oi elle-meme est dechiree par des
separations violentes qui isolent la m6taphysique de la
science; le sentiment du devoir, des convictions raisonnies;

le droit, de la morale, de la religion, de la foi chretienne et
catholique.
Les debris gisent sur le sol. La Providence vous confie

signe honneur de travailler

'in-

la restauration de 1'Idifice

breche. Votre Institut abrite dans ses murs les sciences d'ob-

servation et la pens6e sp6culative, math6matique on philoso-
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phique; le culte du vrai et le culte du beau; la morale et sea
applications & l'economie sociale et a la politique; le respect
des croyances natureiles ou surnaturelles.
Les cinq academies, fraternellement unies dans I'lustitut
de France, vont reprendre, avec une vigueur tremp6e dans
1'6preuve, leur ceuvre de reconstruction. Je nmy associe de mes
vceux, et, tandis que je vous apporte aujourd'hui I'humble
et trop tardif, mais sincere et ardent timoignage de mon admiration et de ma gratitude, je salue, avec une sympathie confraternelle, votre soumission collective a la loi d'universelle
finalite posee par celui dont Dante dcrit, en conclusion de
son pohme, que, par les sollicitations de son amour, il attire
a lui le soleil, moteur de notre globe, et les autres itoiles
jeties par lui dansl'espace.

Aprbs le discours du cardinal, kcout6 avec un religieux res-

pect et longuement applaudi, MM. Imbart de la Tour et Boutroux out propose a 'Acadkmie de s'associer i la reconsti'
tution de Louvain. M. Boutroux, dans un discours pleia
d'6motion, a montr6 dans la personne du cardinal Mercier
( la grandeur morale faisant tomber la force a genoux devant
elle. - C'est l1, a-t-il ajoute, la signification glorieuse de
l'dlection. du cardinal Mercier. )
Dans un Olan qui parut irresistible, toutes les mains, celles
notamment du marechal Pdtain, se tendirent vers le cardinal.
L'Acad6miea adopt6e l'unanimitdla proposition de MM.Imbart de la Tour et Boutroux, d'accorder son patronage au
comite qui s'est constitud pour la reconstitution de la bibliotheque de Louvain.
L'Academie a .cout6 ensuite une communication du P. Sertillanges sur ce sujet : cc La justice immanente. n

, Ds le debut, le P. Sertillanges montre qu'on a voulu 4 tort
faire de cette justice un ersatz de la Providence et lui donner
la valeur d'un premier principe. I1faut maintenir chaque chose
a son rang. La justice immanente n'est pas Dieu, mais sa fille.
Elle a son point de depart d2ns les lois de reaction que nous
trouvons partout et qui donnent un enchainement i toute la
nature. C'est ce que la sagesse populaire a traduit de faeon
vaiede :
Qui seme le vent, r6colte la templte...; On est
frapp6 par ses propres verges ', etc. Cette justice n'a doec
pas un caractere absolu, mais seulement relatif, elle est un

-

21

-

reflet de la justice divine dans la creation, comme I'ordre est
le reflet d'une pensee directrice:
Le P. Sertillanges indique le r6le que joue cette justice
dans l'histoire; et, s'adressant au cardinal Mercier : 4 Vous
&tes, lui dit-il, une illustration de cette v6ritd n, et il montre
la resistance du cardinal ivoquant dans le monde entier c la
risistance du droit contre la force et donnant a la justice,
en apparence boiteuse, la rdalit6 d'un rocher divin ,.
Ajoutons qu'une assistance choisie avait pris place autour
des fauteuils des acad6miciens.

(journal officirl.)

14 dicembre. - Nous empruntons

a la Semaine reli-

gieuse de Paris,le r6cit de la cir6monie qui a eu lieu g
Notre-Dame:
La vinerable cathedrale de Paris a revu les foules des
grands jours historiques affluer dans ses nefs ; on flots continuels,les nouveaux arrivants refoulaient ceux qui les prdc6daient, dans les chapelles lat6rales, autour du cheur, partout
oih il y avait encore quelque espace libre. Les tribunes ellesmimes s'6taient remplies. Et ce ne fut pas sans quelques
difficult6s que le cortege pontifical put, . l'heure de l'office,
franchir le court passage de la sacristie au choeur.
Apres avoir celibr6 pontificalement les vcpres de la solennit6 de l'Immaculde-Conception, 1'6minent cardinal-archeveque de Malines monta en chaire. C'6tait le moment
attendu par toute cette foule, 'avide de voir et d'entendre
celui qui avait magnifiquement personnitie, dans la noble
Belgique opprim6e, l'iddal du droit aux prises avec la force
brutale; et elle savait gr6 au cardinal de Paris de lui avoir
m6nage I'occasion d'une pareille rencontre.
Tandis que prenaient place an banc d'euvre, autour
de S. fm. le cardinal Amette, NN. SS. Le Roy, dveque
d'Alinda, et Roland-Gosselin, 6veque auxiliaire de Paris,
Mgr Deploige, recteur de l'Univcrsitt
de Louvain; le secrdtaire particulier du cardinal Mercier, Mgr Odelin, Mgr de
Teil, MM. lea archidiacres de Sainte-Genevibve et de SaintDenis, MM. les vicaires g6ndraux Garriguet, Delaage,
Lapalme, les membres du chapitre, etc., les yeux se portaient
sur la haute silhouette du cardinal Mercier, 6mergeant de la
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chaire, et dont la couronne de cheveux blancs ornait comme

une aureole le visage 6macid d'ascete.
Un silence respectueux planait sur toute I'assemblee. Une
voix claire, portant au loin les accents d'une emotion partagEe par l'assistance, s'eleva, la voix du cardinal Amette,
debout a son tr6ne an banc d'cruvre, disant avec cette justesse
d'expression qui lui est familibre, les sentiments qui faisaient
battre tons les coeurs a Flunisson:
EMINENTISSIME ET TRfS VENERE SEIGNEUR,
E

GC'est pour nous une grande joie que de vous accueillir
dans cette insigne basilique de Notre-Dame, au milieu d'un

peuple immense accouru pour vous voir, pour vous entendre
et pour recevoir vos bin6dictions.
( Depuis longtemps, nous disirions cette faveur; que
Votre eminence soit remercide d'avoir bien voulu nous l'accorder.
€ Hier, en une autre enceinte, l'dlite intellectuelle de la
France saluait en vous le philosophe eminent, l'ardent
patriote, la plus haute personnification de la grandeur morale
port6e jusqu'k l'hdroisme et triomphant de la force brutale.
Ce soir, sous ces voiltes sacrees, nous nous inclinons avec
un religieux respect devant l'auguste ministre de Notre-Seigneur Jesus-Christ, devant le pontife et le pasteur, digne
emule des Basile et des Ambroise, qui, en face d'un ennemi
barbare, durant plus de quatre annees, n'a cess .de proclaiaer la justice et la v6rit6, de protester contre des attentats
criminels et sacrileges, d'instruire et d'exhorter son clerg6 et
son peuple, de les proteger contre la violence et de leur
inspirer le courage, l'endurance et une invincible confiance.
« Avec l'hommage de notre venfration profonde et de
notre vive admiration, daignez agrner, Eminence, les voeux
que nous formons pour votre personne et pour votre Belgique tant aimde. Plusieurs fois, au cours de vos longues et
cruelles ipreuves, nous sommes venus en foule dans cette
basilique, prier pour votre heroique patrie, pour son roi
magnanime, pour ses iveques, son clergk et son peuple
durement opprimis; ce soir, en meme temps que nous rendons gracesau Seigneur de leur avoir accord6 la victoire et la

dilivrance, nous le supplions, par l'intercession de la tres
sainte Vierge Marie, d'exaucer tous les disirs de votre grande

ame et de donner a votre coeur de patriote et d'ivEque, selon
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la parole de nos saints Livres, des consolations proportionnies aux douleurs que vous avez subies : Secundum multitudinem dolorum tuorum in cords tuo, consolationes laetificent
anima- tuam. x
Alors, d'une voix lente, dont le calme apparent faisait un
puissant contraste avec la flamme interieure que l'on sentait
intense, le cardinal Mercier parla:
a EMINENTISSIME SEIGNEUR,
c CUERS ET VNARESI CONFRERES,
c Les paroles que vous venez de m'adresser et d'adresser a
ma patrie partent de votre grand ceur et ont touche le mien.
Je vous en remercie. Votre parole est 1'dcho de cqlle de votre
clerg, et de vos fidbles et je puis ajouter: Votre parole est
I'expression des sentiments du clergi et des fideles de toute
la France, qui saluent en vous un chef vinere, dont ils suivent
avec une confiance filiale les sages et pieuses directions.
c Eminence, avant de parler, vous avez agi; la France dont
vous dites les sentiments a agi : pendant ces quatres anndes
d'6preuves douloureuses, que de fois nos cceurs reconnaissants
se sont tournds vers vous! Vous. tiez atteints aussi profondement que nous dans vos intirets materiels; et cependant,
vous nous prodiguiez votre or; ici mame, a Paris, et dans
toutes les provinces de votre beau.pays, des quetes se sent
ouvertes pour nous permettre de donner des secours a nos
families iprouvAes; vous avez ouvert des ecoles I nos enfants,
des asiles k nos orphelins; et a nos prisonniers, tortures, iabas, en Allemagne, pour avoir fait leur devoir, vous envoyiez
du pain. Nos prisonniers connaissaient le biscuit francaiset,
I leur retour, ils m'en parlaient en disant que si, souvent, ils
avaient echappe aux tortures de la faim, ils le devaient A vos
g6n6rosit6s. Vous nous avez prodigu6, Eminence et mes bien
chers Frbres, vos encouragements sons toutes les formes:
lettres pastorales de vos &vCques, lettres personnelles et
accents de la presse de tous les partis soutenaient notre
courage. Et cependant, ces secours m'apparaissent comme
bien faibles encore, en pr6sence du grand rdconfort moral
que la France a donnd an monde et dont nous f0mes les plus
immediats b~nificiaires.
c Mes Freres, je ne me lasse pas de le rdpeter: quand je
veux me consoler.des douleurs de cette grande guerre, quand
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je veux ditourner mer regards des horreurs dont nous fumes
les timoins, je me reporte toujours, avec une ame haute, vers
ce grand spectacle donnC au monde par vingt peuples, sacrifiant leur or, leur travail, leurs larmes, le sang de leurs fils,
pour un int6ret, non pas matiriel, non pas 6phimnre, mais
pour quelque chose qui dcpasse toutes les vicissitudes
humaines: pour le respect de la parole donnie, pour l'id6al
iternel du juste et du vrai.
ccEt quand je contemple cela. il me parait que, si la Providence divine a permis tous les crimes dont nous fumes les
premieres victimes, c'6tait pour soulever dans les ames, et
dans les Ames da monde entier, ce culte de l'honnktet6 audessus de tout. Or, mes bien chers Freres, si le monde fut si
grand et si beau, dans ce monde la France occupa la toute
premiere place; je le disais hier, je vous le repte avec la
sincirit, la plus profonde de mon ame, les autres nations
belligirantes eurent sans doute des heures de douleur, d'dpreuve et de gloire; mais Ia France, pendant quatre annres,

sans une heure d'interruption. a travers les revers et les succEs, la France eut toujours le sourire aux levres, la gendrositd
an coeur, h la peine et la gloire.
(t I1 me tardait de venir au milieu de vous pour vous dire,
mes Freres, mon admiration pour votre grande nation, mon
admiration pour le genie de vos chefs qui nous ont conduits
a la victoire. Je voudrais que dans toutes les icoles de mon
diocese et de mon pays, dans les ecoles primaires et dans -les
ecoles suprieures, je voudraip q-;'i y efit des tableaux !'honneur oi P'on put faire figurer pour toujours, en lettres d'or,
les noms de 1'Yser, de Verdun et de la Marne; les noms de
vos geniraux: Joffre, Foch, Pitain, de Castelnau et tous, et
tous des hdros, parce que vous avez donni an monde une
lemon d'education que nous devons tacher de conserver
comme un tresor precieux.
a Mes Freres, acceptez, au nom de mon pays, au nom du
corps episcopal et du clergi de Belgique, au nom de mes
fidiles, acceptez l'humble hommage de mon admiration et de
ma gratitude.
a Je vons remercie aussi du spectacle religieux que vous
nous donnates pendant cette guerre et pendant F'armistice.
c Eminence, je me rappelle que la veille de la d6claration
de guerre, Votre Eminence 6tait i. Lourdes et annongait la
grande fete de la consecration de la France au Sacre-Coeur,
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Montmartre. 11 me semble que je ne me trompe pas en
disant que la Providence divine a eu pour vous une delicatesse touchante: Ia Providence a voulu qu'avant la consecration de Mootmartre, les provinces d'Alsace et de Lorraine
vous fussent rendues.
a La Providence semblait avoir souscrit une dette vis-k-vis
de vous. Elle a payd sa dette ;les provinces vous sont rendues;
votre famille est rdintigre ; tous les membres furent a la fate
au jour de Montmartre.
u Et bient6t. dans quelques mois, tous aussi nous serons
dans l'union avec eux, tons se courberont et ploieront le
genou en public, devant lPhroine que 1'Eglise mettra sur les
autels: votre grande Jeanne d'Arc, et, avec elle, la confidente
des promesses du Sacri-Ccour, sainte Marguerite-Marie.
t J'ai essay6 de traduire bien faiblement les sentiments.
d'admiration et de gratitude que j'eprouve pour vous.
Laissez-moi ajouter une parole toute simple d'exhortation.
. Noblesse oblige k; vous 6tiez grands dans le monde; vous
avez encore grandi; le monde vous ecoutait; plus que
jamais il a 1'oreille tendue vers vous; le monde se plaisait &
vous regarder; plus que jamais ses regards seront fixes sur
vous. u Noblesse oblige n; Dieu vous a fait la grace d'etre un
grand peuple. II vous a men6s k la gloire. II a accept6 le
sacrifice de 7ooooo de vos fils pour glorifier la France; et,
maintenant, le monde vous regarde avec reconnaissance, avec
6motion; vous portez de lourdes responsabilitis; la Providence attend de vous que, dans la pair comme dans la
guerre, vous soyez et restiez un grand peuple. Vous serez,
avec la grace de Dieu, vons serez tous des hommes de devoir,
et, pour etre des hommes de devoir, vous serez tous, en temps
de paix comme en temps de guerre, capables de sacrifices.
SII1 vous souvient qu'avant 1914, dans le monde entier, ici
comme chez nous et chez nous comme ici, on s'etait plu a
croire que la science pouvait suffire a tout, qu'elle pouvait
prendre la place de la morale de l'tvangile; et, malgr6 les
progres incessants de la criminalite, on s'obstinait i vouloir
demander a la science ce qu'elle ne peut pas donner; on la
regardait comme un moyen d'activer l'industrie; et I'industrie
etait considerde par la foule comme un moyen d'accroitre la
richesse; et la richesse, on la regardait comme un moyen de
jouir, de sorte que, finalement, lattention des foules etait porýie vers la jouissance, vers le plaisir. It m'est arriv6 d'entendre,

-

26 -

aux premiers jours de nos souffrances, pendant la guerre, des
families chr6tiennes, profondiment chretiennes, m'en faire
P'aveu : i Eh bien oui, disaient elles, nous nous 4tions figur6
( que nous pouvions organiser notre vie pour la jouissance;
« et dans '1ducation de nos fils, et dans l'education de nos
ffilles, notre prdoccupation itait d'accroitre leurs reserves
a pour l'avenir et de leur faciliter ainsi le passage agreable et
c(charmant a travers la vie. *, Et les gens du peuple, dans
leur langage spontanE et tout aussi profond6ment vrai,
disaient, chez nous comme chez vous, sans doute : tel estl'affolement du plaisir, tel est I'oubli des lois de la famille, du respect du mariage, tel est le plaisir sous toutes ses formes qu'un
pareil etat de vie ne pent durer.
c Et la Providence divine a r6pondu : , Non, cela ne pent
a pas durer. , Et le chitiirent est venu; et 1'6preuve est venue:
et la Providence a remud les profondeurs des consciences.
Alors s'est produit ce spectacle dont je parlais tout & l'heure:
un monde interieur qui se reveille et qui reconnait qu'il y
a, au-dessus du plaisir, une loi souveraine qui est la loi du
devoir.
< Retenons la lecon; soyons, non pas des jouisseurs, mais
des hommes de devoir. Chacun de nous, au poste os la Providence I'a plac6, a un devoir a remplir; c6libataires on gens
marids, jeunes gens et jeunes filles, pretres et hommes du
monde, tous ont leur devoir a fournir; et c'est dans i'accomplissement du devoir de chacun, au poste oi la Providence
P'a place, c'est de 1Rque r6sulte l'ordre moral universel; c'est
l1 la splendeur de notre univers.
( Recueillons la lecon de la divine Providence et prenons
'engagement de vivre ddsormais, non pas pour avoir le plaisir de jouir, mais pour faire notre devoir; et quand, pour
faire notre devoir, le sacrifice s'imposera a nous, soyons pr6ts
au sacrifice.
- Laissez-moi vous parler en toute simplicit6 de nousmemes, de notre pays, de nos experiences A cet 6gard; aussi
bien, nul ne peut parler que de sa conscience. La Belgique,
pendant quatre annees, a beaucoup souffert; j'ai At6 le confident emu de beaucoup de douleurs; cependant, je puis vous
affirmer que, pendant ces annees, notre peuple, B travers ses
douleurs et ses sacrifices, n'a pas 1tW malheureux; au fin fond
*de 1'fme, notre peuple a eit heureux. Apres trois annies de
douleur, vingt fois, quand j'avais & consoler des pauvres
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mnres, dont les enfants ch4tifs s'6tiolaient menaces par la
tuberculose, ma derni!re ressource 6tait celle-ci : Ma bonne
(c mere. vous vous plaignez; vous souffrez ; alors vous voulez
, donc la fin de la guerre A tout prix? i J'1tais sir de la
rdponse; elle ne variait pas : c Ah ! non, Eminence! s'il faut
u souffrir encore pour avoir le triomphe final, nous souffric rons encore. n Et, a la veille du cinquieme hiver, quand
nous croyions que I'6preuve ne finirait pas encoxe, ces bonnes
meres me r6p6taient : a S'il le faut, nous passerons par le
4 cinquieme hiver pour triompher. n
( Nos pretres ont 6t6 emprisonn6s. j'ose dire par legions;et.
au moment oil je vous parle, j'ai encore devant I'imagination
un de mes pr6tres, so'rtant d'une cellule d'une prison d'Anvers, ou il avait s6journe pendant six mois; il entra chez moi,
les habits poussi6reux, la figure hive, 6puis6 par les souffrances; et comme je voulais lui, dire une parole de consolation, il se jeta dans mes bras en disant : c Mon pire, je viens
c de passer les six mois les plus beaux de ma vie; j'ai tCen
c contact avec le surnaturel; je croyais a la grace, je pr6chais
ccla grace, je I'ai experimentie. n
a Et ce qu'il m'a dit la, vingt autres me 'ont rp6t6 ; je ne
connais pas un seut de nos pretres qui regrette d'avoir 6t4
captif pendant cette guerre; j'en connais beaucoup qui m'ont
dit: , Nous avons eu une nourriture infecte; nous avons eu
- une cellule malsaine et malpropre; j'ai souffert physiquec ment et moralement; mais je ne regrette pas mes mois, mes
( annees de captivit&.
' En 1917, aux mois d'aoft et septembre, j'eus la confiance
de r6unir tous mes pr6tres en retraite pendant cinq semaines,
chaque semaine quatre cents passant par notre s6minaire, oh
je leur prechais la retraite. Je pris un theme que je n'avais
os6 d6velopper plus tt : (De l'union, de 1'adh6rence de l'Ame
c a Dieu ,,parce que je savais, par leurs confidences, que
leurs ames 6taient pr6tes. Ils m'avaient dit que, dans les
souffrances, dans les privations, ils avaient simplifi6 leur vie.
Ils avaient supprim6 tout le superflu ; ils s'dtaient degag6s de
tout ce qu'il y a d'inf6rieur dans l'ame; ilN avaient liberi les
puissances les plus hautes; en un mot, ils avaient v6rifi la
parole de saint Augustin : e Nos coaurs sont faits pour Dieu
( et sont en souffrance tant qu'ils ne reposent pas en Dieu. a
C'est pourquoi j'ai compris que je pouvais parler de I'adh6-
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rence permanente de I'me a Dieu par la loi de la souffrance
et du sacrifice.
a Mes Freres,je vous cite ces exemples, afinqu'ils puissent
pent-&tre soutenir vos courages et vous aider, vous aussi, a
accepter en ce monde la loi du sacrifice. La guerre nous a
rapproches; nos deux nations sceurs sent devenues plus
amies que jamais; eq Belgique, votre nom est plus que jamais
respectd, vendr6, aim ; notre reconnaissance va i chacun de
vous, a votre armee, a vos chefs d'Etat qui, tous, furent nos
meilleurs protecteurs dans nos ppreuves. Eh bien! que cette
union cimentie dans le sang et dans les larmes, que cette
union, i laquelle vous et nous voulons tous collaborer, soit
plus ferme et plus profonde que jamais; unissons-nous dans
l'amour du devoir, dans le culte du sacrifice, car nos epreuves
ne sont pas finies. La paix sera peut-etre sign6e demain sur
les parchemins; mais elle n'est pas pr&te a etre sign6e dans
les ames. Je reviens des Jitats-Unis, je connais mon pays, je
connais la France et je suis sfr que vous parlerez comme
moi. Nous avons un armistice, nous avons des espirances
de paix, mais nous n'avons pas encore cet 6quilibre intirieur complet, que 1'on pent appeler, d'un mot sans epithet,, o la paix )p.
c La pair, nous devons encore la m6riter; nous devons
essayer de 1'acquerir dans nos consciences d'abord; nous
devons l'affermir en chacun de nous, dans nos families; et
alors elle s'etendra i la soci&te tout entiire. Les artisans de
ce grand travail intrrieur, c'est vous, c'est nous, c'est chacun
de nous.
t Pour avoir cette paix stable, cette paix d6finitive, cette
paix profonde qui d6paste tout sentiment, it faut, mes Frbres,'
avoir une Ame qui adhere a Dieu; il n'y a que Dieu qui soit
6ternel; it n'y a qu'en Lui que sont Ie bien, le vrai, le beau.
Et par consiquent, si vous voulez que vos. mes aient la stabiliti de 1'6ternite, c'esti Dieu qu'il faut adh6rer.
" Nous sommes au monde pour accomplir un seul devoir
fondamental : retourner i Dieu; on est ici-bas pour effectuer
son retour vers Dieu; par consequent, notre loi, c'est d'adh6rer A ce Dieu auquel nous devons appartenir eternellement,
auquel nous devons nous livrer, pour qu'II s'empare de nous
et nous prenne dans le sein de son bonheur eternel.
u Mes Freres, soutenons-nous mutuellement dans ces sentiments; aidons-nous de nos prieres mutuelles; vous aves
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prid pour nous; nous avons aussi prii pour vous; vous avet
communid anos intentions; nous avons aussi communiE aux
v6tres; perp6tuons cette fraternit6 de prieres et de communi.ns; nourrissons dans nos ames cette sainte ambition de
garder, i travers toutes les vicissitudes de la vie, dans ]a paix
comme dans la guerre, l'adherence de nos ames & Dieu,
II est bon pour l'Ame
puisque, comme dit le psalmiste:
- d'etre adhdrente a Dieu. ,
L'assistance avait dcout4 avec une emotion contenue; on
sentair les ames vibrer avec une sensibiliti extreme, particulibrement quand certaines paroles de l'dminent orateur touchaient, 16gbrement et sans appuyer, aux sentiments les plus
profonds de cette foule.
Tandis que le cardinal descendait de chaire et regagnait le
chceur, k la tribune du grand orgue une voix chanta le Pater
noster de Niedermeyer. Et voici que les paroles du divin
Maitre semblaient revetir un caractere plus actuel, 4 la
lumiere des evdnements rdcents : Adveniat regnum tuum I
Que le regne de votre justice et de votre paix, Seigneur,
s'etende parmi nous. Fiat voluntas tua I C'est votre volont6
qui dirige les ev6nements et qui, a travers les douleurs et les
angoisses, nous a conduits jusqu'aux alligresses de la victoire.
Panem quotidianum da nobis hodie. Et c'est vous encore,
Seigneur, qui nous sauverez dans les difficultes que la paix
n'a pu jusqu'ici surmonter.
Le cardinal de Malines a revetu les ornements pontificaux
pour le salut du saint Sacrement. La maitrise de NotreDame, renforc6e par un choeur d'hommes nombreux, chante
successivement l'A'vs verum de Mozart, le suave et harmonieux Qu• est ista quwe rogrediturde CUsar Franck, le Tu es
Petrus de Th. )ubois et le Tantum ergo de Bach.
Quand toutes les tetes se sont inclinees sous la benediction
de Jesus-Eucharistie, elle entoune, un cheur du Gallia de
Gounod, firusalem. Et le cortege pontifical s'dbranle, descend la.grande nef; la foule se presse autour des deux cardinaux de Malines et- de Paris, qui benissext et donnent leur
anueau A baisor, tandis que, die -- :
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une male voix chante la Brabanfonne.
(Semaine religieus.r de Paris.)

Ajoutoas que chaque fois que le grand cardinal
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venait chez nous pour dire la messe ou s'asseoir a
notre table, il nous frappait par sa simplicite dans les
paroles et les manieres. On eit dit un simple pretre.
17 dicembre. - Pour la premiere fois depuis 1914,
la reunion de la Reparation sacerdotale s'est tenue dans
notre Maison-Mere. Un certain nombre de cures et de
vicaires de Paris y assistaient. La s6ance 6tait prdsid6e par M. Verdier, Superieur g6neral de la Congr6gation de la Mission et directeur gendral de 1'Association.
Voici d'abord une partie du discours de M. Mott:
MoN TRks HONORE P.RE,
Nous sommes heureux de saluer en votre personnel qui

est celle du successeur de saint Vincent de Paul, le directeur general de notre chere Association de a R6paration sacerdotale

'.

Le pape Pie X, en effet, par une heureuse inspiration, a
voulu que tonjours cette association eit t sa tite l'hdritier du
grand saint regardE, a juste titre, comme le modele et le r€gendrateur du clerg6 dans les temps modernes. Pouvait-on
confier a de meilleures mains une ceuvre si eminemment sacerdotale; une uauvre qui s'efforce, par tous les moyens en
son pouvoir, de rendre au souverain pretre la gloire que les
fautes lui ravissent?
Aussi est-ce pour nous un grand honneur, mon Tres Honore
Pire, et une grande joie, de vous voir aujourd'hui prdsider
notre reuuion, et nous vous s·mmes fort reconnaissants
d'avoir bien voulu, pour cela, derober i vos autres occupations quelques instants d'un temps toujours si precieux et si
utilement employd.
Nous recevrons, avec respect, reconnaissance et docilite,
les conseils que vous aurez la charite de nous donner, et
auxquels vous voudrez bien joindre votre paternelle benediction. Elle s'ajoutera i celle que S. Em. le cardinal archeveque de Paris nous a prie de transmettre a ces Messieurs,
en temoignant de sonaffectueux interet pour une ceuvre qui
ne peut ktre que bien chere au Cwuur sacrd de Jesus. '
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Voici maintenant les grandes lignes de l'allucution
de M. Verdier.
Aprbs un aimable merci a l'adresse du rapporteur,
M. le Directeur g6neral felicite les membres pr6sents
a la reunion d'avoir surmont6 bien des difficult6s pour
pouvoir y assister. Les pretres, surtout & Paris, sont
si occup6s, si absorb6s par les fonctions ordinaires
de leur saint ministere, si souvent empech6s, au dernier

moment, par des imprivus auxquels ils ne peuvent se
soustraire.
Aussi, Messieurs, leur dit-il, votre presence ici est-elle doublement meritoire. En vous rendant B cette reunion, vous
avez voulu sans doute y puiser 1'ddification mutuelle et le r&confort que vous saviez d'avance devoir y trouver; mais vous
avez voulu aussi rendre hommage au grand saint dont, bien
indigne, je tiens aujourd'hui la place, a saint Vincent de Paul
justement appeld, comme on le disait tout a I'heure, le phre
et le r6gendrateur du clerg6 dans les temps modernes. Vous
8tes venus demander a son successeur, en reprenant vos
reunions interrompues depuis cinq ans, ce que vous deviez
faire pour redonner une nouvelle vie, dans ce beau diocese
de Paris, a notre chire Association reparatrice.
C'est a vous, en effet, Messieurs, a vous les fiddles de la
1 R6paration sacerdotale. , que revient cet honneur, qu'incombe ce devoir. Vous vous montrerez dignes de cet honneur, vous vous acquitterez de ce devoir avec un zble d'autant
plus ardent que, suivant la parole de saint Bernard, il puisera son ardeur au foyer m4me de la divine chariti : Zelum
tuum infiammet charitas.
Vous commencerez par beaucoup vous affectionner a votre
beau rl6e de pretres rdparateurs. Ce devrait etre celui de tout pretre qui comprend la mission dont il a dt• investi en recevant le sacerdoce : Sicut misit me Pater, et ego mitto vos
(Joann., xx, 21). Nous sommes ordonnds dans I'Eglise de
Dieu, pour continuer, a travers les ages, la mission rdparatrice du Verbe incarnd. Le Fils de Dieu, en effet, s'est faithomme pour reparer la gloire de son Pere outrag6 par les
p6ches des hommes, et pour la rdparer par un sacrifice dont
il fut, i la fois, le pritre et la victime.
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Ce sacriice, commence dans le sein virginal de Marie, at
jour de 1'Annonciation, s'est poursuivi durant tout le cours
de sa vie mortelle, s'est consommi sur le Calvaire,et se renonvelle chaque jour sur nos autels, tandis que jusque dans e
ciel il ne cesse d'etre offert a la divine MajestE : Vidi A gnum
stantem tanquam occisum. ýApoc., v, 6.)
C'est d'abord une immolation cachie mais bien riell4i
lorsque, par son incarnation, il se condamne a une sorte,
d'aneantissement, en revitant sa forme divine de la forme
d'esclave : Qui quum in formd Dei esset..., semetipsum exinanivit, formam servi accipiens. (Phil., 11,7.)
C'est encore une immolation bien r6elle, quoique tonjonis
cachie, dans Its faiblesses de son enfance, dans la croissance.
progressive de son adolescence, dans les fatigues de sa laborieuse jeunesse.
C'est ensuite une immolation moins cachie, mais toujouts-aussi reelle, dans les travaux de son ministhre public.
C'est enfin son immolation douloureuse, commenc6e L
Geths6mani et terminie sur le Golgotha.
Pas un instant de sa vie n'a echapp ii I'immolation rdpa-.,
ratrice, qui &tait la raison meme de sa venue parmi nous, laz
mission qu'il avait revue de son phre, et dont I'accomplisse-:
ment a rempli toute son existence mortelle: Tota vita Ckristi..
crux fuit et martyrium. (II Imit., xII, 7.)
Et nous aussi, Messieurs, participant an meme sacerdoce,
hbritiers de la meme mission, nous devons exercer ce sacer-doce de la m6me jnaniere, &tre A la fois pretres et victimes ;
nous devons remplir notre mission rdparatrice, en faisant dei
toute notre vie sacerdotale une r6paration continuelle.
Mais c'est surtout en offrant chaque jour le saint sacrifica.
de la messe et en rdcitant notre brdviaire que nous devonus
nous rappeler que nous sommes et devons etre r6ellement de-s.
rdparateurs.

Pour ce qui me concerue, Messieurs, j'y pense plus spa-,
cialement au Suscipe de l'offertoire. Qu'elie est belle cette
priere, et comme elle respire la reparation! cI Pere saint e"|
tout puissant, Dieu iternel, recevez cette victime pure et sanq.
tache. n Ce n'est, en effet, qu'. cette condition d'etre pure eti
sans tache qu'une victime peut etre agrdde de Dieu; et c'est
quoi nous devons tendre en nous offrant nous-mEmes
nlui,ea
union avec le divin Reparateur. Aussi commengons-nous par
puiser, dans ses merites infiuis, de quoi nous purifier de nos
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moindres souillures, dans la persuasion ou nous sommes de
notre profonde indignit4 : Quam ego indignus famulus tuns
offero tibi, Deo meo vivo et vero, fro innumerabilibusfeccatis
et offensionibus et negligentiis meis. Puis, comptant que la
Misericorde divine a aussit6t exauce notre priere, et que, plus
agreables I Dieu parce que nous sommes plus purs, nous
pouvons plus efficacement interceder pour les autres, nous
ktendons notre intention r6paratrice aux fautes non encore
r6parees de tous les assistants, et pro omnibus circumstaniibus, et m4me de tous les chr6iiens fideles, vivants ou tr6-

passes, sed et pro omnibus fidelibus Ckristianis, vivis atque
defunctis.
Du reste, nous trouvons cette pensee r6paratrice presqau
a chacune des paroles liturgiques qui accompagnent la c6elbration du saint sacrifice de la messe. Ce qui n'a rien d'itonnant, puisque ce st•rifice est la reproduction et la reprisentation de la grande reparation opirde sur le Calvaire par
notre divin Redempteur.
Cette meme pense reparatrice se retrouve dans la liturgie
du saint office, que nous avons le bonheur, en meme temps
que le devoir, de r6citer chaque jour. Oh! disons bien notre
breviaire! Disons-le d'une manibre vraiment sacerdotale :
digne, attente, devote.
Faisons aussi sacerdotalement toutes nos autres actions;
car nous ne sommes pas pretres rEparateurs setlement &
l'autel et au saint office, nous le sommes partout et toujours.
Partout et toujours done nous devons nous comporter en
pr6tres rvparateurs. II y a une certaine manible, que 'on pent
appeler sacerdotale, de faire les actions m6me les plus communes, comme le boire et le manger, le sommeil et les d6lassements nicessaires, a plus forte raison celles qui consistent
dans Pexercice de nos facult6s les plus nobles.
De plus, ne vous contentez pas de fournir votie contingent
personnel de reparation. Ayez la sainte ambition de contribuer a multiplier le nombre des Imes rdparatrices, par un
pros6lytisme, discret sans doute, mais actif et f6cond.
II y a certainement dans le clerg6 et parmi les fideles, des
imes bien pures, bien saintes, bien ganmreuses, bien agreables
I Dieu, qui ne font pas encore partie de votre Association,
iniquement parce qu'elles ne la connaissent pas. A vous,
Messieurs, de les decouvrir, de la leur faire connaitre, et de
la cause sacrie de la reparation.
les gagner par .lh
3
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Vous m'avez demandd ma be6ndiction. Je vous donnerai
mieux. Je vous donnerai celle de saint Vincent de Paul, dont
je tiens ici la place, et elle vous aidera a croitre en nombre
et en ferveur : Crescite et multiplicamini (Gen., vni, 17).
Benedictio..., etc.

28 dicembre. - Les syndicats f6minins de la rue de
1'Abbaye avaient organis6 pour aujourd'hui une r6union
sociale. La salle est comble d&s avant l'heure et la
double famille de saint Vincent est largement repr6sent6e A cette s6ance. Voici le compte rendu donna
par La Croix :
Une fort nombreuse assistance avait rdpondu A l'appel de
1'Association pour le ddveloppement dt syndicats professionnels feminins qui l'avait convoqude dimanche en la salle
des qeuvres, A venir entendre une conference du R. P. Rutten,
directeum des oeuvres sociales de Belgique. S. Em. le cardinal
Amiette prisidait, assistd de Mgr Roland-Gosselin, entourd
d'un tris grand nombre de personnalitds et des plus eminentes:vicaires generaux, curds,directeurs d'oeuvres,membres
de l'Acad6mie frangaise et de l'Institut. senateurs, deputds,
conseillers municipaux, dirigeants de nos grands groupements catholiques et sociaux, etc.
II est tout a fait impossible de resumer en quelques mots
la conference si riche, si puissante, si-pleine d'expfrience, si
charg6e d'idees fecondes, c si forte dans sa moderation ', remarquera justement M. Rend Bazin. On a promis a F'assemblie, qui le demandait avec instance, qu'elle serait publi6e;
il faudra la lire et la miditer. Nous ne pouvons ici qu'indiquer les principaux themes ddvelopp6s par Porateur. De toute
ndcessit6, dit-il, il faut que les catholiques aient an plus t6t
un programme social. Non pas certes qu'ils en soiest tout I
fait d4pourvus, car il est une partie de ce programme, im-muable comae le dogme, qui esi de tous ~es temps, qui fut
naguere przcis6e au cours des reunions de Fribourg et consacrde dans les encycliques de Leno XIII et de ses successeurs. Mais il convient, d'autre part, d'adapter les principes
aux nicessites de 1'heure, de se hater de trouver dans Ia justice et dans I'ordre les. solutions indispeasables sons peine
d'etre contraints d'accepter les doctrines radicales auxquelles
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on est acculd quand on a laiss6 passer P1ccasion de faire
privaloir les doctrines mod6rees. Et- l'eminent religieux
d'dvoquer alors les plus graves des problemes qui preoccupent I'ame populaire en indiquant, chemin faisant, les solutions possibles : renforcement des disciplines familiales,
actionnariat ouvrier, limitation des heures de travail, uItte
contre le taudis, accession de tous a la propriet6, r6gime des
assurances, lutte contre les abus du travail a domicile, organisation syndicale, etc.
La seconde partie de 1'expose du R. P. Rutten porta sur
les efforts r6alisds en Belgique pour organiser sur le terrain
social les forces catholiques. Le confdrencier insiste sur la
nicessitd de faire des patronages des oeuvres d'dducation, de
les doubler partout d'une section syndicale, sur I'importance
des c Ligues ouvrieres , que les catholiques belges s'efforcent de multiplier, sur l'importance de Paction sociale parmi
les paysans et la petite bourgeoisie. Avec une parfaite clart6,
il montre les conditions du fonctionnement des groupements
divers qu.e nos frbres de Belgique s'efforcent de constituer et
de discipliner par tout leur pays. Et il conclut en reprenant
un vcea naguare d6post par lui an nom de S. Era. le cardinal
Mercier, sur le bureau de la Semaine sociale de Metz : a Organisons en face de l'Internationale socialiste,et rivolutionnaire, l'lnternationale catholique et pacificatrice, sur.les bases
d'un programme pricis, l6abord par les catholiques sociaux
de tous les pays, de facon que, tout en demeurant priserves
contre les exag6rations, nous soyons arm6s et encourages A
prendre partout en main les justes revendications de ceux
qui peinent et qui souffrent.
Faut-il dire que le savant et 6loquenc religieux fut fort
applaudi?
Quand l'archeveque de Paris lui eut exprim6 la gratitude
de son auditoire, il voulut bien encore parfaire son expose en
repondant h d'opportunes questions que lui poserent notamment M. Rene Bazin, M. Zirnheld et M. Kula.

La Semaine reiigieuse de Paris rend compte de cette
meme r6union dans les termes suivants :
Devant une tres belle et tris nombreuse assistance, le
R. P. Rutten, dominicain, directeur des tuvres sociales de
Belgique, a fait, le dimanche 28 ddcembre, 76, rue des Saints-
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Peres, une tres intgressante conference sur les nucessitis sociales de Pheure presente. Son eloquence simple et vraie, sa
maitrise de parole, sa nettet6 dans l'exposition, donnaient A
sa doctrine un relief tres particulier, et l'auditoire, convi6
par les syndicats professionnels feminins de la rue de l'Abbaye,
suivait avec un int6rCt visible les incursions A la fois prudentes et hardies de 1'orateur dans le domaine des faits sociaux et des ncessitrs economiques.
De plus en plus, il apparait qu'en face du socialisme revolutionnaire, seule l'organisation chritienne du travail peut
instaurer dans la cite un ordre social Equitable. Et voill
pourquoi les syndicats chretiens, qui possbdent une doctrine,
qui out k leur service des ressources morales indpuisables,
font Pheure
'
actuelle une oeuvre d'une sigrande portie pour
l'avenir de notre pays.
Union dans l'action : tel est le mot d'ordre que S. Em. Ie
cardinal Amette, qui presidait, entoure de personnalitds ca-tholiques, donna a cette belle assistance, mot d'ordre que
chacun s'efforcera de realiser autour de soi.

3o dicembre. - M. le Ministre des Finances fait
appel au clerg6 pour aider le peuple & accepter les
restrictions qu'impose l'int&ret superieur du pays. II
rend hommage aux eccl6siastiques qui, pendant la
guerre, ont fait leur plein devoir; il constate que les
pretres ont de l'influence sur les masses populaires,
que leur parole est ecoutee et il les engage . dire
dans leurs conferences et leurs predications qu'il est
nbcessaire de se restreindre, que c'est un devoir.

1920
i" janvier. - On a repris cette ann6e l'usage interrompu depuis 1916 d'offrir ses vceux a M. le Superieur
g6n6ral a la salle d'oraison pendant le temps de la
meditation.
A quelle 6poque remonte cet usage? Le coutumier
de l'ancien Saint-Lazare, redige au milieu du dix-hui-
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tieme siecle, dit seu!ement que I'assistant demande,
au nom de toute la Communaute, a. M. le Sup6rieur
gen6ral, sa b6nediction.
Une note ajout6e plus tard dit que l'assistant souhaite en deux mots la bonne ann6e. Une seconde
note datant de 1835 dit : i que les pretrcs entre eux
ni envers M. le general ne font rien autre chose... ce
qui se dit et se fait le matin tenant lieu de tout; 2 que
les 6tudiants et s6minaristes ensemble, la veille- du
premier de 1'an, apres l'Ave Maria, vont chez M. le
ginaral et le jour du premier de I'an, apres dejeuner,
chez les uoficiers 'de a aiasoUi, id est, assistant de la
maison, directeur et professeurs seulement; 3* que les
frires a la meme heure et apres les seminaristes (id
est apres d6jeuner) vont chez M. le gne6ral, l'assistant, directeur, procureur g6neral et particulier;
4" qu'on ne doit rien donner par maniere d'6trennes
except6 les images que distribue M. le giniral.
Le coutumier de 1838 porte que l'assistant de la
maison offre les vceux de la Communaut6 le matin A
1'oraison sans se lever de sa place. Les 6tudiants n'ont
plus a faire de visite d'apres le meme coutumier qu'au
pr6fet des 6tudes et a leurs professeurs et les s6minaristes, au directeur, sous-directeur, et & leur professeur.
Le second usage du premier de I'an est la lecture de
I'acte de protestation a la fin de l'oraison. Cette contume a 6t6 introduite par notre saint fondateur vers
1644 on 1645; en effet, M. Almeras dit dans sa circulaire du 29 novembre 1662 : ( Dieu ayant donn6, il y a
dix-sept ou dix-huit ans, a feu notre Tres Honor6 Pere
M. Vincent la pens6e et la devotion de faire faire a
Saint-Lazare le premier jour de chaque ann6e par tous
ceux de la Compagnie,i la fin de la r6p6tition de l'oraison, l'acte de protestation authentique semblable a celui
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qui est dans l'Introduction 4 la vie devote, etc., etc. ,
II y a un certain nombre de divergences entre l'acte
tel qu'il est dans notre recueil de m6ditations actuel
et celui que nous lisons dans le Recueil des circulaires des Superieurs gendraux. Dans le livre de miditations, on a suppruia on modifi6 les expressions
qui donnaient a cet acte la saveur particuliere que
saint Francois de Sales y avait mise; nous ne retrouvons plus : nos diloyautis, nous ddliberons, pardon et
merci, sans retardation ni dilation quelconque, itre
loyaux, a ces fins, etc., etc. On a supprim6 completement un membre de phrase qui concerne le Sup6rieur
et qui etait ainsi redig6 : en la prisence de celui qui,
comme officier d'icelle (iglise militante), nous ecoute en
cette action. On a modifi6 d'autres expressions : violi
noire esprit est remplac6 par profane notre esprit, diable
pardiilon,concupiscences par convoitises, Dieu pitoyable
par Dieu miseiicordieux,parfaire par ackever, etc. Nous
ignorons par I'autorit6 de qui ces modifications ont 6te
introduites.
Les soeurs sont aussi dans l'usage de lire un acte de
protestation. Elles ont commenc6 plus tard que nous.
Nous lisons, en effet, dans une circulaire adress6e par
M. Etienne aux Filles de la Charite le 8 dcembre 1853 : a J'ai toujours regrett6 de ne point voir
pratiquer dans votre Compagnie un usage qui.subsiste
dans la Congregation de la Mission depuis son origine.
11 a pour objet de faire le premier jour de l'an un acte
de consecration a Notre-Seigneur, semblable h celui
que vous faites an jour de la Conception Immaculie
de Marie. Je comprends si pen comment cet usage a
pu ne pas stre 6tabli dans votre Compagnie, comme
dans celle de la Mission, que je suis tente de croire
qu'il y a exist6 autrefois et que par des circonstances
que nous ne pouvons pr6sumer it sera tombW en
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desu6tude. Ce qui me porte a penser ainsi, c'est que
la Congr6gation de la Mission possede comme votre
Compagnie 1'usage de faire chaque annie un acte
de consecration a la sainte Vierge. Je ne puis supposer qu'il ait exist6 aucune raison de ne pas 6tablir
dans une Compagnie comme dans I'autre' 1'usage
de l'acte de la consecration k- Notre-Seigneur. ,
M. Etienne poursuit ses considerations dans le
meme sens pour l6gitimer les suppositions qu'il fait.
Nous avons cherch6 nous-meme dans les circulaires
du premier de l'an des Soeurs, superieures, dans les
conf6rences de la meme date des Directeurs ou Sup6e
rieurs g6neraux, nous n'avons trouv6 aucune expression qui fit la moindre allusion a la supposition
de M. Etienne. II y a seulement dans les oeuvres de
la bienheureuse Louise de Marillac un acte de protestation qpi se rapproche de celui des Missionnaires,
mais qui est tout a fait different de celui des Filles de
la Charite et on ne voit nulle part, a notre connaissance, que les sceurs aient &t6 dans l'usage de lire cet
acte ou un autre avant i853.

M. Etienne poursuit ainsi sa circulaire : Je crois
repondre aux desirs de votre piet6 en 6tablissant que
d6sormais, le premier jour de I'annie, ii se fera dans
toutes les maisons de la Compagnie un acte de cons6cration A Notre-Seigneur. Je vous en envoie la formule avec cette circulaire. Elle sera lue a haute voix
par la sceur servante, le matin, imm6diatement apres
les actes qui pr6cedent l'oraison. A la Maison-MWre,
cet acte de cons6cration sera fait imm6diatement apres
1'exhortation qu'a coutume de faire le Sup6rieur gn&eral avant la distribution des images.
L'acte que lisent nos soeurs depuis cette 6poque n'a
pas 6t6 empruntL comme le n6tre a l'Introduction 4 la
vie divote; ii est tout A fait personnel aux Filles de la
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Charit6, compos6 expris pour elles; il fait mention
du pr&cieux sang vers6 par Notre-Seigneur an jour de
sa circoncision; il rappelle la sublimit6 de la vocation
au service des pauvres ainsi que les bienfaits accordts
aux soeurs en ces derniers temps : esprit primitif,
regularite, vocations nombreuses, etablissements et
oeuvres d6veloppees; il mentionne dans les promesses
les vertus de l'6tat; il fait passer tous ces sentiments
par 1'Immaculte Marie.
Enfin, le troisieme usage particulier au premier
de 'an est la lecture de la circulaire du Sup6rieur
g6neral. Le coutumier d'avant la R6volution ne parle
pas de cette lecture. Le coutumier de 1838 porte que
la circulaire se lit a deux heures apres l'obissance

et que cette lecture est suivie des v6pres, complies et
salut. Une note posterieure dit que si la circulaire

est longue, on la lit & cinq hcures et demie du soir.
C'est encore ce qui se fait actuellement.

Nous donnons, selon 1'usage, la partie de la circulaire qui contient les nouvelles de la Compagnie.
Plusieurs de nos provinces, en Europe, out souffert de la
grande guerre : suspension des oeuvres, maisons ruindes, vies
humaines sacrifides. La Belgique, I'Allemagne, 1'Autriche, la
Pologne, 'Italie, la France ont payd leur tribut a. la mort.
Pretres, clercs ou frbres, en nombre, h6las! trop grand, sont
tombes victimes de leur devoir on par suite des fatigues de la
guerre. Dieu leur a fait mis6ricorde, nous ne saurions en douter, et les a admis dans la grande et 6ternelle paix du paradis.
La province de Belgique-Hollande n'eut a souffrir directement de la guerre que dans ga partie beige;la Hollande,tout
en partageant les privations gdnirales, vit ses ceuvres se continuer en paix et en bons risultats.
Le v6n6rable visiteur, M. Vandamme, succomba aux
6preuves et aux souffrances. Prdsentement, dans toute la province, 1'6tat de nos oeuvres est, k quelque chose pros, celui
d'avant-guerre.
Nos confreres d'Allemagne ont perdu leurs etablissements
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situ6s en Belgique; mais en compensation tres appreciable,
ils ont repris possession de ieur grande et belle maison centrale de Cologne. lUs auront, en outre, la liberte de fonder
d'autres etablissements en Allemagne, ce qui ne leur itait
point permis depuis les lois du Kulturkampf. Dieu sait toujours tirer le bien du mal.
L'Autriche a eu la douleur de perdre le venerable M. Midits.
Dans un autre ordre, elle a perdu les maisons de Hongrie et
de Yougoslavie que lesevenements politiques ont s6paries de
la maison centrale de Graz. En attendant qu'il soit possible de
donner une organisation definitive a ces maisons horgroises
et slaves, elles seront directement soumises au Superieur
general.
La province de Pologne, jusqu'ici limit6e a la seule partie
autrichienne, dtend maintenant son champ d'action aux
regions polonaises jusque-lk soumises a la domination russe
ou allemande. Nos confreres, a leur grande consolation et a
la n6tre, sont rentres a Sainte-Croix de Varsovie. Saint Vincent, qui aima tant la Pologne de son vivant, doit, du haut du
ciel, sourire aux travaux de nos confrbres.
L'Italie a vu ses oeuvres suspendues ou ralenties par le
manque de personnel, suite de la mobilisation militaire. Ce
personnel reven, sauf, hlas! les pertes inevitables, les oeuvres
vont renaitre et revivre. La province de Naples a pu meme
fonder une maison a Benevent. Mais nos provinces italiennes,
ou mieux la Congregation entiere, ont eu a d6plorer la mort
de Mgr Costagliola, archeveque de Chieti, et celle de
Mgr Tasso, e6vque d'Aoste, Assistant general avant son el6vation I&1'piscopat. Les regrets nombreux et sincires causes
par leur disparition ont montr6 en quelle haute estime
etaient tenus ces ven6rables prelats, restes toujours humbles
fils de la Mission.

L'Espagne, plus fortunde, ne connut que trbs indirectement
tes effets de la guerre. Ses maisons, ses ceuvres purent continuer dans le calme le plus parfait.
L'Irlande, eUe aussi, put se livrer a ses fravaux habituels,
non sans avoir toutefois donne plusieurs aum6niers militaires
aux troupes du Royaume-Uni.
En Orient,Turquie et Syrie, toutes nos oeuvres aneanties ou
a peu pres durant la guerre, sauf a Salonique et a Alexandrie,
ont maintenant retrouve, on peu s'en faut, leurs anciennes
conditions d'existence.
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Plus malheureuse, la Perse a vu pirir dansd'affreux massacres de cbretiens, quatre de ses bons missionnaires :
Mgr Sontag, dkligud apostolique, MM. Dinka, L'H8tellier et
Miraziz. Ils sont morts victimes du fanatisme musulmaiu et en
haine du nom chretien.
La Chine a €t6 eprouv6e durant la guerre par le ddpart de
nombreux missionnaires mobilises et rappelds en Europe.
Messis multa, operarii fauci, nous ont dit les d61•gu6s de
Chine i 1'Assemblie g6ndrale, les confrbres mobilis6s et les
autres que des raisons de santd ramenent de cette lointaine
mission. Meme cri dans les lettres que nous en recevons.
Rogate ergo Dominum messis...
Le digne vicaire apostolique de Pekin, Mgr Jarlin, sentant
ses forces d6cliner, a demande et obtenu un coadjuteur en la
personne de Mgr de Vienne, jusque-Ik vicaire apostolique du
Tch&-Ly Miridio-occidental.
En Amerique du Nord, aux Itats-Unis, l'evenement le plus
marquant est 1'ilection de M. Mac Hale en qualitd d'assistant
de la Congregation et son remplacement comme visiteur par
M. Frediric Maune.
Le Mexique n'a pas encore retrouv6 sa stabilitE politique
dont profiteraient nos confreres et nos oeuvres. C'est encore
'a persecution, ou tout au moins grande difficult6 et presque
impossibilitd pour les oeuvres.
Aux Philippines et aux Antilles, je ne vois rien de bien
saillant i vous signaler. Les oeuvres y vivent leur vie habituelle.
11 en est de mime des R6publiques amdricaines de langue
espagnole ou portugaise. On y reclame des ouvriers nombreux.
Madagascar reclame aussi des ouvriers. Mgr Crouzet, son
vicaire apostolique, sans considerer le poids des annees et des
longs travaux, y retourne, tandis que son coadjuteur,
Mgr Lasne, eprouve par un sejour de vingt-trois ans dans ces
climats tres durs,viendra prendre en Europe un peu de repos.
L'Abyssinie connait toujours, comme periodiquement, les
atteintes des persicutions. Actuellement des jours meilleurs
semblent devoir se lever. Sera-ce pour longtemps? Prions
pour cette mission et pour ses vaillants ouvriers. Que le saint
Mgr de Jacobis soit, pres de Dieu, son puissant protecteur
Des 6evnements de France, en ce qu'ils touchent la Congr4gation, vous 6tes tenus au courant par le tableau an jour
le jour, .que vous en retracent avec tant de vivacit4 et de
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vrit6, nos Annales. Les deux plus grands 6venements qui s'y
soient passis, sont l'Assembl6e gndirale de 1914, brusquement
suspendue par l'imminence de la guerre, et celle de 19i 9 ,dont
une prkicdente circulaire vous a entretenus.
Nous avons eu a diplorer, avec la mort d'une quarantaine
des n6tres, victimes de la guerre, la mort du vindrd M. Fiat,
de M. Villette, sur qui reposaient tant d'esperances, et de
M. Louwyck, qui semblait devoir ouvrir et prisider Ia dernitre Assemblie..
Par contre, d'autres evdnements consolants out trouv6 place
et date & la Maison-Mbre. Le troisieme centenaire du sermon
de Folleville a da Etre c6~lbre modestement, mais tout de
meme a 6tC cClbr&. Celebre 6galement le centenaire de notre
entr6e daus le Saint-Lazare actuel (novembre S117-1917). Plus
consolant encore le retour des restes de saint Vincent dans
notre eglise et leur mise en place au-dessus du maitre-autel.
Quant & nos ceuvres, elles sont aussi consolantes que possible, vu les circonstances pr6sentes.
Enfia vous u'apprendrez pas sans grande joiele progris de
plusieurs de nos causes en cour de Rome, celle de Mgr de
Jacobis, de M. de Andrdis, de M. Rogue et d'autres aussi,
surtout 1'heureux succes de la cause de Mile Le Gras, la vaillante collaboratrice de saint Vincent. Cette bienheureuse Mere
des Filles de la Chariti sera accompagnae sur les autels par
quatre de ses filles, les martyres d'Arras. Bient6t, % une date
prochaine, mais dont la fixation n'a pas encore 6t6 annonc6e
par le Saint-Siege, ilnous sera permis de rendre aces saintes
filles de saint Vincent, 4 nos smurs, les honneurs dus aux
bienheureux, en attendant le culte encore plus solennel que
nous leur rendrons apres leur canonisation.
A cette revue ultra-rapide de nos provinces et de nos reuvres,
j'ajouterai une note d'ordre administratif qui ne manque pas
d'importance. Al'imitation dece qu'avaient r6gl4 MM. ktienne
et Bore et qui s'est conserve a peu pr&s jusqu'a 'heure prdsente, il a paru bon au Conseil d'attriSuer a cbacun de Messieurs les Assistants, un certain nombre de provinces dont il
aorait le soin special pour les affaires courantes et d'importance secondaire, les autres demeurant toujours rdservies au
Conseil du Superieur ge6nral. Les visiteurs et les sujets de
ces divers groupes de provinces correspondront avec celui des
assistants qui va leur 6tre indiqu. Les doutes et questions
seront rdsolus par lui; par lui seront donnes les eclaircisse-
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meats desires, apres qu'il en aura confre6, s'il y a lieu, aver
le Superieur g6neral.
Voici la rdpartition des provinces :
M. Cazot, premier assistant, est charge de 1'Allemagne, de
I'Autriche, de la Pologne. de la Turquie, de la Syrie, de la
Perse, de Madagascar et de 'Abys.-inie;
M. Planson, second assistant. est charg4 de la Chine sep-

tentrionale, de la Chine meridionale, de l'Amerique centrale,
du Bresil, de la Colombie, de l'Equateur, du Pacifique, de
l'Argectine et du Portugal;
M. Mac Hale, troisieme assistant, est charg6 de 1'Irlande,
des Ittats-Unis orientaux et occidentaux, des Philippines, des
Antilles et du Mexique;
M. Veneziani, quatrirme assistant, est charge des provinces de Turin, de Rome, de Naples, de Madrid et de Barcelone.
Les trois provinces de France : Paris, Provence et Aquitaint ainsi que la Belgique-Hollande s'adresseront directement au Supdrieur g&niral qui etudiera et traitera leurs

affaires ordinaires et de secondaire importance avec l'aide du
secr6taire et du procureur de la Congregation, du visiteur
de Paris et de quelque autre confrere qui pourrait 1'dclairer

sur une affaire ou une maison. Comme pour les autres provinces, les questions d'intre6t g6neral ou d'importance plus
grande, resteront toujours rsservees au Conseil de la Congr6gation.
De cette maniere, Dieu aidant, avec cette organisation, le
travail mieux r6parti sera mieux fait; les affaires plus suivies
seront aussi mieux trait(es et plus sagement r6solues.
F. VERDIER,

Supirieur gienral.

I1 existe encore un quatrieme usage propre au jour
de 1'an, surtout chez les Filles de la Chariti, c'est
celui des images distribu6es en guise d'6trennes; on
le voit djhi mentionn6 dans une circulaire de ma
scur Mathurine Guerin de 1672. Elle souhaite comme
Atrennes, que le saint amour de Notre-Seigneur augmente dans le coeur de ses filles et elle ajoute : Je ne
doute pas que ces 6trennes jointes aux images que la
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Providence vous a fait &choir ne vous servent d'un
puissant moyen... pour la fidele pratique de nos
regles. , En 1680, la m6me commence ainsi sa circulaire: cVoil vos 6 trennes et images benites... ayez-y
devotion, t&chant de pratiquer tous les jours quelque
acte de la vertu qui vous y est marquee et de prier vos
saints protecteurs et patrons. ) LesSup6rieurs g6nraux
ou directeurs 6taient dans l'usage avant la R6volution
de faire une conference aux sceurs a l'occasion de la
nouvelle annie, et nous avons sur ce sujet des conferences bien, pratiques de M. d'Horgny, directeur,
en 1661; de M. Jolly, Sup6rieur g6n&ral, en 1684;
de M. Watel, Sup&rieur g6n6ral, en 1706; de M. Bonnet, Sup6rieur g6neral, en 1734; dans cette derniere
conference, le successeur de saint Vincent explique
ce que c'est qu'une bonne annee, et nous voyons qu'a
cette 6 poque c'6tait djia l'usage de se rendre de
mutuelles visites pour se souhaiter les uns aux autres
la bonne ann6e; on se salue a la rencontre par ces
mots : Bonjour et bon an; on se fait de petits presents
de d6votion; on se donne et on se demande les uns
aux autres de bonnes 6trennes; M. Bonnet montre
ensuite ce que doivent faire en ce jour les amis spirituels et selon le coeur de Dieu.
o1 janvier. C'est aujourd'hui qu'est sign le
d6cret portant promulgation du trait6 de paix signe &
Versailles, le 2 8 juin 1919. Il fallait, pour que ce decret
fit sign6, les ratifications de quatre des principales
puissances alliies ou associees; ces ratifications ayant
6t6 d6pos6es a Paris, aujourd'hui, b seize heures
quinze minutes, le traite entre en vigueur maintenant,
1'6tat de guerre prend fin et les relations officielles
vont &tre reprises, c'est donc- une date importante.
Parcourons ce traite qui est donn6 integralement dans
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le Journal officiel de la R6publique franjaise, et voyons
ce qpi peut interesser les missionnaires.
PARTIE I. - Pacte de la Societe des Nations. Voici le preambule de cette partie :
t Les Hautes Parties contractantes,
" Considrant qua pour developper la cooperation
entre les nations et pour leur garantir la paix et la

sitrete, il importe :
(c D'accepter certaines obligations de ne pas recourir

a la guerre;
u D'entretenir au grand jour les relations internationales fondtes sur la justice et I'honneur;
a D'observer rigoureusement les prescriptions du
droit international, reconnues desormais comme rigle
de conduite effective des gouvernements;
t De faire r6gner la justice et de respecter scrupuleusement Loutes les obligations des traitis dans les rapports mutuels des peuples organis6s;
a Adoptent le present pacte qui institue la Soci6te
des Nations. >
Suivent vingt-six articles. A mentionner le vingtdeuxieme qui defend dans les colonies la traite des
esclaves,le trafic des armes et celui del'alcool, garantit
la libert6 de conscience et de religion. Signalons le
vingt-troisieme article qui a pour but :
01i D'assurer et de maintenir des conditions detravail 6quitables et humaines pour I'homme, la femme
etl'enfant sur leurs propres territoires ainsi que dans
tous pays auxquels s'etendent les relations de commerce et d'industrie;
( 2_ D'assurer un traitement equitable aux popula-

tions indig~nes;
,A 3 De contrblerla traite des femmes et des enfants,
le trafc de l'opium et astres drogues nuisibles;

c 4' De veiller sur le commerce des armes et munitions;

t 5* D'assurer la garantie et le maintiende la liberte
des communications et du transit;
6*
* De prendre des mesures pour privenir et combattre les maladies. >
Tout cela est noble, humain, cbr6tien; il est a
regretter que ces nouveaux commandements ne soient
pas impos6s par l'autorite de Dieu, reconnu comme
maitre et protecteur de la Soci6et des Nations. Nisi
Dominus aedificaverit domum in vanum laboraverunt
qui aedificant ear. II est vrai que le Pape, interprete de
la volonte de Dien, a d6clar6. solennellement qu'il
appuyerait de son autorit les justes prescriptions du
trait6 de paix.
PARTIE II. - Frontikres d'Allemagne. rentre pas dans notre sujet.

Cela ne

PARTIE III. - Clauses politiques europeanes.- Ce
qui est statu6 sur 1'ttat tchbco-slovaque et sur la
Pologne introduira sans doute quelques modifications
dans les provinces des Missionnaires ou des Filles de

la Charit6.
PARTIE IV. - Droits et intirits allemands hors de
l'Allemagne. - Rien qui concerne notre but.
PARTIE V. - Clauses militaires, navales et aeriennes.
- Elles sont rtdig6es ea vue de rendre possible la
preparation de la limitation g6nbrale des armements
de tontes les nations. Puisse cette limitation se produire bient6t, et nos jeunes gens n'etre plus obliges
d'aller trois ans, ni deux ans, ni meme .an an a la
caserne!
PARTIE VI. -- Priseotiers de guerre et s•fpltures. Nous avionr jusqu'ici quelques-uns de nos confreres
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ou freres encore prisonniers de guerre, ils vont etre
delivres. Les morts, eux, ne sont pas ressuscites, mais
les prescriptions concernant le respect et 1'entretien
des monuments a elever sur leurs tombes procedent
d'une pens6e pieuse. Quand nous verrons des stiles
funeraires, nous aurons souvent A prier pour plusieurs
des n6tres, pretres, 6tudiants, siminaristes, coadjuteurs, qui sont couches avec des milliers de camarades
sur la ligne du front.
PARTIE VII. - Sanctions. - Dieu seul pent connaitre exactement et punir justement toutes les fautes
qui out eti commises pendant cette guerre.
PARTIE VIII. - Riparations. - Beaucoup de nos
maisons ont bien souffert par tous les actes de guerre, y compris les bombardements; beaucoup de nos Missionnaires et de nos seurs ont subi bien des dommages; tout cela sera-t-il r6par6? II ne faut pas etre
pessimiste pour dire que les r6parations ne seront pas_,
completes.
PARTIE IX. - Clauses financieres. - Le trait6 jongle
ici avec les millions et les milliards; il est probableý
que les previsions des hommes seront quelquefois,
prises en defaut.
PARTIE X. - Clauses economiques. - Tout cela estbeau sur papier, mais ne fera pas pousser tout seul le.

ble, ni extraise et amener tout seul le charbon. Nous•
pouvons donc, malgre ces clauses, manquer de nourri-'
ture, de lumiire, de feu.
PARTIE XI. -

Navigation aerienne. -

Les akronefsa

et aerodromes dont il est question seront peut-etre.
utilis6s par nos Missionnaires et les Annales auronta
peut-etre a publier un.journal de bord aerien..
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PARTIE XII. - Ports, voies d'eau et voies ferrees. I est probable que les articles de cette partie ne feront
pas diminuer de sit6t les frais de voyage. C'est une
grosse question a l'heure actuelle pour les missionnaires qui doivent emprunter les lignes de chemin de
fer, soit pour precher des missions et des retraites,
soit pour visiter les maisons de seurs.
PARTIE XIII. - Travail - Donnons le priambule
de ce chapitre : il est bon que les sceurs qui sont en
contact avec le monde du travail connaissent les
grandes lignes de ces d6cisions :
c. Attendu que la Soci&et des Nations a pour but
d'6tablir la paix universelle et qu'une telle paix ne
pent #tre fond6e que sur la base de la justice sociale;
c Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un gran4 nombre de personnes l'injustice,
la missre et les privations, ce qui engendre un tel
micontentement que la paix et l'harmonie universelles
sont mises eh danger, et attendu qu'il est urgent
d'ambliorer ces conditions : par exemple en ce qui
concerne la rgglementation des heures de travail, la
fixation d'une dur6e maxima de la journ6e et de la
semaine de travail, le recrutement de la main-d'ceuvre,
la lutte crn*t
lc ch6mage,.ia garantie d'un salaire
assurant des conditions d'existence convenahles, la
protection des travailleurs contre les maladies g6n6rales on professionnelles et les accidents resultant du
travail, la protection des enfants, des adolescents et
des fetames, les pensions dd vieillesse et d'invalidite,
la defense des inter&ts des travailleurs occupes A
l'6tranger,, l'affirmation du principe de la libert6
syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et tutres mesures analogues;
u Les Hautes Parties contractantes, mues par des sen-
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timents de justice et d'humanit6 aussi bien que par le
d6sir d'assurcr une paix mondiale durable,ont convenu
ce qu'il suit... ,
(Suivent les articles qui reglent 1'organisation et le
fonctionnement d'une Conference g6nfrale du travail
et d'un Bureau international du travail, ainsi que les
prescriptions g6nerales et les mesures transitoires.)
Donnens la conclusion de cette partie XII :
a Les Hautes Parties contractantes reconnaissant
que le bien-ktre physique, moral et intellectuel des
travaiHeurs salaries est d'une importance essentielle
au point de vue international, ont 6tabli, pour parvenir a ce but l6ev6, l'organisme permanent prevu a Ia
section I et associ6 a celui de la Societ6 des nations... n
(Suivent les principes qui paraissent aux Hautes
Parties contractantes d'une importance particuliere et
urgente.)
.l. Le travail ne doit pas &treconsid6r6 simplement
comme une marchandise ou un article de commerce.
t 2. Le droit d'association en vue de tous objetsnon
contraires aux lois aussi bien pour les salaries que
pour les employeurs.
c 3. Le payement aux travailleurs d'un salaire leur
assurant un niveau de .vie convenable tel qu'on le
comprend dans leur temps et dans leur pays.
1 4. L'adoption de ia journee de huit heuresou de la
semaine de quarante-huit heures comme but a atteindre
partout oui il n'a pas encore 6t& obtenu.
( 5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingtquatre heures au minimum qui devrait comprendre le
dimanche toutes les fois que ce sera possible.
(c 6. La suppression du travail des enfants et I'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux
sexes les limitations necessaires pour leur permeatre
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de continuer leur education et d'assurer leur developpement physique.
7.. Le principe du salaire 6gal, sans distinction de
sexe, pour un travail de valeur egale.
8. Les regles idict&es dans chaque pays au sujet:
des conditions du travail devront assurer untraitement
6conomique 6quitable a tous les travailleurs r6sidant
e1galement dans le pays.
, 9. Chaque Etat devra organiser un service d'inspection qui comprendra des femmes afin d'assurer
l'application des lois et reglements pour la protection
des travailleurs.»
Tels sont les neuf nouveaux commandements proposes a l'humanit6 par les Hautes Parties contractantes.
Nous les avons donn6s parce que plusieurs interessent
les sceurs qui ont des ouvroirs internes on externes on
qui emploient des sous-maitresses, des infirminres, etc.
PARTIE XIV. -

Garainies d'exdcution.

PARTIE XV. - Clauses diverses.
En foi de quoi, les -plknipotentiaires ont signe le
present traite.
Plaise i Dieu que ces 44o articles aient plus de succes
que ceux vot6s, il y atreizr.n-s, a La Haye par quarantequatre Atats qui se d6claraient c animbs de la ferme
volont6 de concourir au maintien de la paix g6nerale n et proclamaient solennellement ila solidarit6
qui unit les membres de la Socit6e des. Nations civilisees ,. Le pape fut exclu des deliberations de 1903,
il I'a &et encore malheureusement de celles de g919.
L'avenir est a Dieu.
I janvier. - M. le Supdrieur general nous annonce
que, par suite du dicret de la derniere assemblee qui
demande que le meme ne soit pas visiteur et sup 6 -

rieur, M. Bettembourg cessera d'etre assistant de la
Maison-Mere mais demeurera visiteur de la province
de France. M. Verdier remercie M. Bettembourg du
devouement qu'il a apport6 dans son office et annonce
que M. Bogaert, jusqu'ici supbrieur de notre maison
de Dax, devient assistant de la Maison-Mere.
12 janvier. -

M. Mott preche la retraite du mois a

cinq prktres du diocese.
13 janvier. -

M. Romon, sous-directeur des sceurs,

prefet des 6tudes, est mort aujourd'hui apres une
courte maladie. C'est une grande perte pour ja Compagnie.
16 janvier. - On fait la conference accoutum6e sur
les vertus de notre regrette confrere, M. Romon.

Le frere Brion parle de sa patience, de son obeissance et de sa pifti.

M. Mott,qui fut interrog6 ensuite, a bien voulu nousdonner par ecrit ce qu'il a dit en cette circonstance.Avant de venir a cette reunion de famille, d'ailleurs si tou-.|
chante, je me suis demande d'abord quel en &taitle but.
II m'a sembli qu'il y en avait deux : le premier, d'honorer
la m6moire de notre cher confrere defunt, M. Romon; le'deuxiime, de nous edifier mutuellement au r6cit de ses actes
de vertus en nous stimulant a les imiter.
II est d'usage parmi nous, suivant en cela la recommandation denotre bienheureux Phre, de ne point loner nos confrbres vivants, surtout en leur pr6sence;et c'est le conseil que
que nous donne 1'Esprit-Saint: Ante mortem, ne launes hominem quemquam(Eccli., XI, 3o).Et ce conseil est sage; car nous.

devons iviter tout ce qui peut, en autrui comme en nous
mrmes, flatter l'amour-propre, entraver par 1L mAme le travai
si important de la sanctification personnelle.
Mais, aprbs la mort, ce danger n'est plus h redouter; soit
parce que les d6funts n'entendent pas nos louanges,soit parce.
que si Dieu permet qu'ils les entendent (et ce n'est pas iF
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possible), leur ame, d6barrassde desormais de la triple concupiscence, n'en recoit aucun dommage. Bien plus, si cette Ame
est de6j glorifiee, elle trouve, dans ces louanges,une augmentation de gloire accidentelle, analogue celle qui revient aux
saints (b6atifies ou canonises) des honneurs que l'-glise leur
rend.
Nous voyons aussi, dans cet eloge public, comme une
dbauche, bien imparfaite sans doute,mais bien rdelle,decelui
qui retentira an jour desgrandes assises de la justice divine;
dloge d'autant plus pricieux alors qu'il sera plus vrai et plus
complet, comme Emanant de la Verite meme : cujus laus, non
ex hominibus, sed ex Deo est (Rom., II, 29).
Mais, outre lagloire de nos chers dEfunts qu'ainsi nous procurons, nous nous eclairons et nous nous animons a la lumibre
et k la chaleur communicative de leurs exemples. Nous nous
demandons, avec saint Augustin, pourquoi nous ne pourrions
pas, nous aussi, pratiquer les memes vertus, nous trouvant
maintenant dans les mnmes conditions qu'eux quand ils etaient
ici-bas.
Je suis done heureux d'avoir a payer an cher M. Romon ce
tribut de piet6 fraternelle; je pourrais meme ajouter paternelle, car depuis prbs de quarante ans je suis son pore spirituel.II n'est done pour moi, di un inconna, ni un indifferent;
et ce n'est pas sans une vive emotion que j'entreprends de faire
revivre un peu son souvenir.
C'est en I88o, au grand seminaire de Cambrai, que j'ai etc
mis en relation avec M. Romon. II avait alors dix-neuf ans.
SJ'tais son professeur de dogme, et il me choisit pour directeur,
me donnant dis lors, h ce titre, une confiance que depuis ii
ne m'a jamais retiree.ll a toujours voulu, en effet, meme dans
ses missions lointaines, conserver avec moi les mimes relations
spirituelles. J'ignore dans quelle mesure ces relations lui ont
etE utiles; mais je sais qu'elles m'oat fait h moi beaucoup de
bien. Le spectacle de cette intelligence si levde,se soumettant
si humbleme4t aux moindres indications de son directeir, me
doanait de pr6cieuses legonsd'esprit de foi; et tout en etant
convert de confusion d'avoir a conduire une ame si incontese
tablement supdrieure a la mienne, je ne pouvais m'empecher
d'admirer tant de docilite inspirde par des vues toujours surnaturelles.
Au grand s6minaire de Cambrai, M. Romon fut un module
de pi6t6, de rigularit, d'application au travail, de bon esprit.

D'une parfaite ponctualitý
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a tous les exercices communs, il

n'6tait pas moins fidble h s'acquitter exactement des autres,
tels qu'ils -taient marquis dans son reglement particulier.
11 se confessait reguliErement chaque semaine, et s'approchait tres souvent de la sainte table, une dpoque oil la communion fr6quente et quotidienne itait encore chose rare, meme
parmi les personnes pieuses.
11 ne manquait jamais,meme pendant les vacances,de faire
sa retraite du mois, que suivait toujours sa communication
interieure.
Comprenant que le pretre ne peut utilement annoncer la
parole de Dieu qu'k la condition de s'en bien nourrir d'abord
lui-mime, it avait un v6ritable culte pour la sainte Ecriture.
Aussi, non content de lire, chaque jour, genoux et tate nue,
un chapitre du Nouveau Testament, ii s'imposait la lecture
quotidienne de qlielques pages del'Ancien Testament.
Et ces saintes habitudes, il les a conservdes toute sa vie,
meme au milieu de ses occupations les plus absorbantes; de,
sorte qu'on peut bien dire de lui qu'il n'a jamais cesse d'etre,
partout et toujours, un boa siminariste,et par suite un saint
fprtre.

A P1'tude, il apportait le sdrieux qu'il avaitcoutume de mettre..

dans tout ce qu'il faisait. Sans perdre de temps en des lectures ou conversations inutiles, ii s'appliquait a bien com-.
prendre et apprendre ce qui faisait l'objet des cours du seminaire; ne s'occupant d'6tudes accessoires qu'autant qu'elles ,
pouvaient, non seulement ne pas nuire, mais encore servir

utilement i I'acquisition des sciences sacries.
Doug d'une belle intelligence et d'une heureuse m6moire,:.
il avait surtout un jugement sur et pratique.
Ami de la v6rite, il ne se payait pas de mots, et il voulaitj
des preuves. Mais, modeste et docile &P'enseignement de sesprofesseurs, il se m6fiait de ses propres lumibres, que par vertu
ii soumettait aux leurs.
A
En classe, c'etait un ileve plus solide que brillant, et a qui1
une certaine timidite ne permettait pas toujours de donner
toute sa mesure.
Ses essais de predication, au rifectoire et a la salle d'exer.
cices, furent tres heureux; et l'on put des lors concevoir d
grandes espirances, pour le bien qu'il semblait appele a faire
en annongant la parole de Dieu. La suite a montr6 que ces
esperances n'itaient pas timdraires.
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Sans aucune recherche, et souvent d'une manibre inconsciente, ii exergait sur ses condisciples une grande et heureuse
influence, autant et plus peut-6tre par ses exemples que par
ses paroles. Ses conversations cependant en rcrE.tion
etaient toujours 6difiantes et en meme temps empreintes de
beaucoup de simplicit6 et d'une aimable gaiet6. It parlait
rarement du prochain, et toujours en bien, surtout quand il
s'agissait de ses sup6rieurs; car, ennemi de tout ce qui pouvait
tant soit peu sentir le mauvais esprit, il prenait toujours le
parti de ceux dont I'autorit6 itait a*ses yeux celle m&me de
Dieu. Et cette pratique a iti celle de toute sa vie. Je n'ai
jamais saisi sur ses 1-vres, ni lu dans ses lettres, la moindre
parole difavorable au prochain, ni peu respectueuse a I'egard
de ses superieurs.
Les jours de grands congds, apres Paques, que l'on passait
a la maison de campagne du siminaire, ii savait partager son
temps entre ses exercices de pi6te, une honn6te rcreation, et
de petits travaux a la fois utiles et agreables. II se rdunissait
meme, sous une charmille, avec quelques-uns de ses condisciples qui partageaient ses gofts sirieuw et pieux,..et il
tenait avec-eux une sorte de petite acadmie, ce qu'on nommerait aujourd'hui un cercle d'etude. Sur un sujet d6terjnind
Sl'avance, chacun devait faire quelques r6flexions; mais 1'un
des membres de la reunion etait designD pour le traiter par
ecrit'et en donner lecture aux autres. Cette lecture servait
ensuite de base aun echange d'idees plein d'int6r&t, et souvent
fort edifiant.
Un jour, le sujet indiqud -tait : des visites anu trs saint
Sacrement, telles qu'elles sont en -usage au seminaire; et
M. Romon fut ddsigni pour le traiter par ecrit. J'ai eu sous
les yeux cet ecrit qui m'a chArm4 et beaucoup edifi6. Le r6dacteur distinguaitles petitesvisites, qui precedent ou suivent
certains exercices, et dans lesquelles I'ardeur et la vivacitd
des sentiments dolt supplier a ce qui manque a la longueur
de ces si courtes entrevues: et les visites plus longues,comme
celle qu'il est d'usage de faire dans 1'aprbs-midi Jurant un
quart d'heureenviron. Et l indiquait la mdthode a suivre utilement dans ces deux sortes de visites. Ce qui m'a le plus
frapp6 dans ce travail, et dont je me suis tres souvent servi,
pour ma propre idification et pour celle d'autrui, c'est l'appli-.
cation qu'y faisait M. Romon, dans le sens accommodatice,de
deux passages de I'lcriture, I'un au motif qui doit nous con-
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duire au pied du tabernacle, et Pautre au dernier acte qui doit
signaler ces visites.
C'est un motif d'amour qui doit nous conduire auprAs.de
Notre-Seigneur dans 1'Eucharistie, pour trpondre & son appel.
C'est ainsi que Madeleine ripondit avec empressement b
1'appel du Sauveur pen de temps avant la rdsurrection de son
frere. Jesus venait d'atriver k l'entr6e de B6thanie, Marthe va
en prevenir sa sceur et lui dit I l'oreille : Magister adest et
vocat te (Joann., XI, a8). Le Maitre est la qui t'appelle. Notre
bjn Ange ne nous fait-il pas entendre un semblable appel,
pour nous amener aupres du saint Sacrement? RWpondons i
cet appel avec autant de promptitude que Madeleine, qui se
leva aussit6t pour alter la oi Jisus l'attendait.
Quant au dernier acte qui doit signaler notre visite, c'est de
demander humblement i Notre-Seigneur sa bdnediction, don
pricieux que nous serons heureux de rapporter de notre divine
audience. M. Romon engageait i se servir, pour solliciter
cette benediction, des paroles que Jacob adressait & PAnge
avec lequel il avait lutti toute la nuit : Non dimittam te nisi
benedixerit mihi (Gen., xxii, 26). Je ne vous laisserai pas que
vous ne m'ayez beni.
Cependant M. Romon avait termini sa th6ologie en x883,
6tant k peine Age de' vingt-deux ans. Ne pouvant encore 6tre
ordonna pretre, ii fut plac4 au petit siminaire de Cambrai
comme professeur de rhetorique. II s'acquitta de cet emploi
& la satisfaction de tous,et ses anciens 6lves, devenus protres,
gardent encore de lui,! trente-sept ans de distance, le meilleur
souvenir.
L'annde suivante, on sollicita pour lui, a Rome, une dis-

pense d'ige d'uv an; et le 29 juin 1884, it fut ordonn6 prktre
dans la chapelle du grand s6ininaire de Cambrai. II s'4tait
prepar6 h cet acte si important par une retraite dont ii suivit
tons les exercices avec grande ferveur, et nul doute qu'avec le
caractire du sacerdoce, il n'en ait regu abondamment les
graces et 1Pesprit.
Le lendemain, 3o juin, j'avais le bonheur de i'assister & sa

premiere messe, qu'il cel6bra avec calme, dignit~, piCtt et
fidle observance de toutes les rubriques. Pres de vingt aas
apres, voyageant avec lui sur mer, et lui servant la messe, e
remarqtai, dans la manilre dont ii cil1brait, les mimes qualitis. I1 n'avait rien perdu de sa premiere ferveur.
M. Romon, devenu pretre, fut confirm6 dans ses fonctions
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instances du superieut qui, l'ayant vu a 'ceuvre pendant un
an, tenait beaucoup i Itconserver.
Mais le jeune prAtre avait d'autres aspirations, dont il
m'avait parl souvent pendant son grand s6minaire, II avait
soif d'une vie reguliere et serieuse, d'une vie dans laquelle il
pourrait plus sirement et plus efficacement travailler a sa
perfection, tout en se rendant utile au prochain. La vie religieuse en va mot faisait l'objet de ses desirs.
Comme ses regards se portaient vers notre petite Compagnie, pour mieux entrer dans l'esprit de saint Vincent, je ne
fis pas a ses pr.emibres ouvertures un accueil fort empresse;
et ce a'est qu'en 1886 que je finis par lui dire le oui apres
lequel il soupirait.
II demanda alors A Mgr Hasley, archevrque de Carbrai, la
permission de quitter son diocese pour entrer chez nous. Mais
le prlat crut devoir lui imposer encore un an d'epreuve, et ce
ne fut que le 6 octobre 1887 qu'il fut enfin rseu an seminaire
interne.
La il se montra ce que nous lavions connu an grand seminaire de Cambrai, aussi pieux, aussi regulier, aussi docile,
mais avec plus de merite encore. On vit en effet ce professeur
distingue, qui avait men6 pendant quatre ans une vie plus
independante et exetcd une autorit, qu'il avait su faire respecter, on Ie vit, au milieu de jeunes s6minaristes, dont quelques-uns n'avaient pas dix-huit ans, prendre la derniere place,
et se soumettre, comme eux et souvent mieux qu'eux, aux plus
petites observances du s6minaire et donner toujours I'exemple
de la plus parfaite obdissance.
Cependant les efforts de vertu qu'il dut faire pour cela ne
parurent pas au dehors, et lai-i-me
trouvait un grand charme
a contrarier ainsi le vieil homme pour mieux faire regner en
lui Phomme nouveau. Aussi aurait-il etC heureux de prolonger son saminaire, et de pouvoir ainsi mieux se pen6trer de
I'esprit de la Mission.
Mais au boat d'un an, les supdrieurs jugerent qu'il en dtait
suffisamment rempli pour commencer a travailler avec fruit
aux oeuvres de la petite Compagnie.
Laquelle de ces ceuvres allait lui etre confide?
II avait le gout d'une vie serieuse, calme, pieuse, studieuse,
telle que 1offrent les grands sdminaires; et tout en se croyant
pen capable de r6ussir dans cette acuvre, il se sentait pour elle
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un grand attrait. Mais Dieu parfois ne permet ea nous certains
attraits, meme surnaturels, que pour nous donner Voccasion ,
d'un plus grand mirite en les sacrifiant I son boa piaisir.
Ce bon plaisir fut signifid a M. Romon par la voix du Tris
Honord Pere, qui l'envoya comme professeur au collige
Saint-Benoit, h Constantinople, tenant compteen cela, et de
ses ant6c6dents an petit sdminaire de Cambrai, et de son
dipl6me de bachelier, beaucoup plus rare alors qu'aujourd'hui.
M. Romon, qui n'avait jamais envisagA la possibilit6 d'etre i 'tranger, et qui n'avait pour cela aucun
un jour plact
attrait, vit li un second sacrifice a ajouter an premier. Sans c
manifester ses rdpugnances, il obdit, partit pour Constanti- ^
nople ety resta cinq ans.
En 1893. le supdrieur du petit siminaire de Marseille ayant
demande pour assistant un homme de toute confiance, on lui

donna M. Romon, qui fut heureux sans doute de revenir ea
France, mais peind d'etre appliqud de nouveau a use oeuvre1
pour laquelle ii se sentait si pen d'attrait. Mais, comme pour- ;
son premier placement, ii sut, obdir avec grace malgre sesI
repugnances.
SII demeura huit ans a Marseille, faisant la consolation de.
son superieur, de ses -colligues du siminaire, et aussi des..
nombreux confreres de passage, qui s'embarquaient pour des
missions lointaines ou en revenaient. II aimait a leur rendre:
toutes sortes de services, allait au-devant d'eux, a la gare onut
a bord du paquebot, les accompagnait en ville dans toutes;
les courses que n6cessitaient leurs affaires, et les reconduisaitpour le depart, soit a la gare, soit & bord de leur bateau, les 4
encourageant on leur donnant les renseignements ou
pratiques nacessaires, suivant les besoins. 11 n'oub
surtout le pelerinage de Notre-Dame-de-la-Garde,.o
tiers il servait leur messe.
C'est pendant son s6jour a Marseille qu'il fit un acte,
secret jusqu'h sa mort, et qui devait avoir sur toul
devant Dieu, une grande influence surnaturelle
p;ntrd, dans la meditation, de la douleur causee
Seigneur par certains p6ch6s qui blessent plus cru
son cowur, ii resolut de tout faire pour les reparer
done sa vie tout entiere a cette reparation; et mei
demanda la permission de s'offrir A Dieu en victim
intention. J'y consentis, connaissant sa profonde hu
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grande puret• de son coeur, et Pamour tendre, fort et g6n6reux
qu'il avait pour Notre-Seigneur.
Ce fut le 31 juillet 1896 quiil fit cet acte, s'engageant ui~ie
& c6Qebrer une messe de r6paration le mercredi de chaque
semaine. Il y fut toujours fidele.
II prenait ainsi rang, un des premiers, dans cette oeuvre
de
Reparation sacerdotale que, depuis, le pape Pie X a cenfiee
a
la petite Compagnie, et dont le Tres Honore Pre-est
le
directeui gineral.
Dieu a montr6 combien l'offrande de son serviteur lui a
t6,
agrdable, en permettant a la souffrance d'61ire en lui son domicile; car, toute sa vie, il a souffert, et dans son corps,
et dans
son esprit, et dans son coeur. Sasante en effet, malgre de belles
apparences, a toujours t6 trus defectueuse. Son esprit
a et€
soumis A de grandes peines interieures; et son ame tres
sensible, et parfois peu comprise, a subi le choc de bien
des
contradictions et savour- l'amertume de p6nibles deceptions.
Mais il a tout support4 avec une parfaite egaliti d'ame,
en
esprit de reparation.
Jusqu'au dernier soupir, le cher M. Romon s'est montre
fidele A ses genereux engagements; et dans sa derniere maladie, sous Il'treinte de cruelles soulfrances, et faisantvolontiers
le sacrifice de sa vie, ii ofirait tout &Dieu four la reparation.
Et il puisait, dans cette offrande renouvelee, la force
d'ame,
le courage, la patience qu'ont pu admirer ceux qui Pont
approchE et en particulier notre cher frere infirmier.
En 19o0, notre confrere, M. Laurent, -supdrieur du petit
s6minaire de Montpellier, etant tombe malade de la maladie
dont il ne tarda pas A mourir, M. Romon fut design6 pour le
remplacer, laissant & Marseille de grands regrets, surtout
parmi nos soeurs aupres desquelles il avait eu &exercer son
ministire.
Dans ce nouveau placement, k sa repugnance persistante
pour P'oeuvre de 1'education secondaire, se joignait une r6pugnance encore plus forte pour la superiorite. Mais ici encore
sa parfaite conformitE au bon plaisir divin lui fit surmonter
courageusement Pun et P'autre. Dieu benit son obeissance;
si
bien qu'au bout de l'annie, quand 'orage nous obligea
&
quitter ce petit seminaire, M. Romon partit regrett6 de tous,
particulierement du clergE et des sceurs.
C'est alors, en 1902, qu'il fut place au grand seminaire de
Cambrai, comme professeur de morale. On le vit avec bonheur
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revenir dans ce diocese, ou il avait laiss6 de si bous souvenirs.
Lui-meme etait heureux de se voir entin decharge de la sup6rioriti, et appliqu6 Plceuvre qu'il avait revie autrefois. Mais
sa joie etait troubl6e par la crainte de n'etre pas a la hauteur
d'une tache a laquelle ses pr6cedents emplois l'avaient si peu
prepare. Dieu le permettait ainsi pour le maintenir dPns les
bas sentiments de lui-meme dont se nourrissait son humilit6.
Cette joie du reste fut de courte durie, car Ie meme orage
qui nous avait enlevi nos petits seminaires en 1902, nous
enleva no.grands s6minaires en x903, et M. Romon fut alors
cnvoye de nouveau A Constantinople, en qualit6 de directeur
du college Saint-Benoit.
Toujours A cantre-ceur, mais avec une parfaite docilite, il
s'embarquait le 20 ao t pour 1'Orient, et j'avais 'avantage de
voyager avec lui. Durant la traversde, je fus beaucoup ddifie
de sa pi6td et rigularit6 dans les exercices de pi&t, malgri le
mal de mer, de son attitude toujours digne et prudente, et
cependant affable, du soin qu'il avait de ne pas perdre de
temps, en 6tant toujours utilement occup6.
Deux ans apres, en 19o5, il itait nonme supdrieur du coll-pe de Damas, puis en 1907 superieur de la mission de Beyrouth, visiteur de la province de Syrie et directeur des Filles
de la Chariti dans cette province. C'est surtout dans cette
derniere fonction qu'il fit preuve de plus d'aptitude, et les
sceus out trouve en lui un directeur prudent et eclair6, aux
d6cisions pratiques, pr4cises et sfres, A la piet6 serieuse et
solide, en H&me temps que douce et communicative.
II y resta jusqu'l I'Assemblee g6ndrale de 1914, A laquelle
il prit part en qualite de visiteur, et qui nous donna le Tres
Hon.or6 Pere Villette pour Superieur general.
La guerre diclarde, ii retourna pr6cipitamment A Beyrouth,
oii ii fut, pour nos sceurs, dans ces conjonctures si difficiles
et si penibles, un ange consolateur, en meme temps qu'un
sage conseiller, an soutien et un appui aupres des diverses
autoritis avec lesquelles il fallait compter. C'est ce que nous
avonsjlu avec grand int6ret dans nos Annales; et nous y avons
vu comment, A son grand regret, il fut obligi de quitter Beyrouth le 23 novembre 1914.

II se retira a Alexandrie pour y continuer A gouverner la
partie de sa province qui n'6tait pas au pouvoir de l'ennemi.
Mais an bout de quelques mois, le mauvais 6tat de sa sante
I'obligea & rentrer en France.

II 4tait A peu pros remis quand, en 1916, S. Em. le cardinal
deCabribres, iveque de Montpellier, voulant nous rendre son
grand seminaire, demanda nommiment M. Romon pour en
etre le superieur.
A cette annonce, la repugnance de notre cher confrere pour
la superiorit6 se reveilla plus forte que jamais, et il 4puisa,
pour y ichapper, toutes les ressources qui etaient A sa disposition, en se tenant toujours cependant dans les bornes de
1'obeissance. Un instant, il put croire avoir obtenu gain de
cause, et un telegramme du Tres Honor6 Pere fut envoyi a
Montpellier, disant que M. Romon ne pouvait s'y rendre.
Sa joie fut de courte durde, et le Trbs Honord Pere, cidant
a de nouvelles instances venues de Montpellier, dut revenir
sur sa precedente decision et obliger M. Romon i aller prendre
possession du poste oi :s prisence etait consid6rde comnme
necessaire.
Une fois de plus, M. Romon courba la tete sous le fardeau,
et pendant trois ans s'acquitta de ces hautes et difficiles fonctions A la satisfaction de tous. Charg6 en outre da soin spirituel de plusieurs maisons de nos sceurs, il d6ploya aupres
d'elles les aptitudes spdciales qu'il avait pour ce genre de
ministere.
Les petites seurs du seminaire, obligies de quitter Paris
pour se soustraire aux visites importunes des gothas, et rdfugides A Prime-Combe, furent heureuses de l'avoir pour direcSteur; et ii sut, sans detriment aucun pour son grand s6minaire,
s'occuper d'elles avec grand soin, et l'on peut aiouter, pour
elles, ave- grand profit.
Appel4 a Paris pour prendre part a l'Assemblte g6nerale
du 27 septembre 1919, qui nous donna M. Verdier pour Trhs
Honore Pere, il insista auprbs du nouveau Supdrieur general
pour etre dechargi de ses fonctions A Montpellier.
Ce fut d'abord sans succes, et M. Romon allait tristement
regagner son poste quand le retour de M. Delanghe comme
visiteur dans sa province d'Aquitaine laissa vacantes les
fonctions de sous-directeur des Filles de la Charitt, A Paris,
qui furent confi6es i M. Romon.
Cet emploi rdpondait parfaitement A ses attraits comme
a ses aptitudes; et il s'y donna aussit6t de tout c(rur, s'occupant particulibrement avec grand soin des petites seurs
du s6minaire. II leur faisait des conferences a la fois trbs
beaucoup; et dans
polides et tres pieuses, qu'elles go-taient
'. I Ii'**
:
% .
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ses rapports de direction avec elles, il avait un talent particulier pour consoler, encourager, raffermir celles que troublait
ou diconcertait le souffle de quelque tentation.
Mais, hilas' elles ne devaient pas jouir longtemps d'un si
grand trrsor, moins de trois mois. Nomwrd a ce poste le
to octobre, M. Romon, vaincu par la maladie, et tombant,
pour ainsi dire, les armes a la main, se mettait au lit le 27 d&cembre pour ne plus se relever.
Cette derniere maladie rivela en lui, a un degr6 peu ordinaire, les vertus qu'il tenait si soigneusement cachees : son
humilit6, sa patience, sa charit6, sa docilite, sa reconnaissance pour les moindres services, son oubli de lui-meme pour
ne penser qu'a la peine qu'il pouvait donner -. ceux qui le
soignaient, mais par-dessus tout, sa parfaite conformit*i
la
volont6 de Dieu. Aussi notre cher frere infirmier a-t-il pu dire
que M. Romon, a 1'infirmerie, 6tait l'ideal du bon ma'•de, te:
que saint Vincent en trace le portrait dans nos Regles communes.
Ses souffrances paraissaient bien grandes, mais il tichait
de les dissimuler, les supportant toutes avec une patience
admirable, toujours soutenu par la pens6e de la rnparation,
pour laquelle ii a 6te heureux de donner sa vie.
Apris plusieurs jours de grande agitation, le I2 janvier, i
dix heures du soir, il est devenu trus calme, et au matin du
13, un pen avant cinq heures; ii s'est endormi doucement
dans le Seigneur.
Quel accueil favorable a di, trouver aupres du Souverain
Juge ce bon et fidele serviteur!
Prdsider ses obseques (15 janvier) a 6te pour moi une douloureuse, mais bien douce consolation. Pendant que se ddroulaient les cerimonies funebres, je me sentais plus port6 I le
prier qu'a prier pour lui, et de iait, dans une grace que j'ai
obtenue alors, j'ai cru reconnaitre l'efficacit6 de son intercession.

M. le Supirieur g6nera! conclut la conf6rence par

quelques paroles a l'loge de notre confrere. Ilrappela
ce que fut M. Romon, soitaa petit s6minaire de Montpellier avant la dispersion de 1902, soit au grand smninaire de la m&me ville pendant la guerre. Partout
notre digne confrbre a fait honneur a la Congregation
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et il aurait fait un tres grand bien dans 'Ie nouveau
poste qui venait de lui etre confie. Dieu nous 1'a
enleve. II priera pour nous. Prions pour lui et imitons
ses vertus.
I Voici I'article necrologique que Ia Semaine religieuse de Marseille a consacre a M. Romon.
Avec une bien penible surprise, nous avons appris la mort
de M. Emile Romon, prktre de la Mission, ancien professeur
au petit siminaire de Marseilie, decide la Maison-Mire, a
Paris, apr:s une courte maladie.
Le venerd defunt, ag6 de cinquante-neuf ans, a fourni une
carriere particuliirement bien remplie. Ses aptitudes naturelies le designaicnt pour 1'enseignement ou ii ne tarda pas
a exceller par t'4tendue de ses connaissances et Part mithodique qu'il savait employer pour les communiquer a ses
6eives. I1 y avait cinq ans qu'il faisait partie de la Congregation lorsqu'il arriva, en 1892, dans notre ville, donner son
concours au viener superieur, M. Sarraille, dunt il fut un
des collaborateurs les plus affectueux et les plus divou6s.
Originaire du Nord, on aurait pu craindre que son temperament eft quelque peine a s'acclimater avec l'exub6rance et
la vie debordante de la jetnesse m6ridionale. De fait, pour
qui ne le connaissait pas, M. Romon donnait, au premier
aspect, cette impression. Mais les disciples de ce maitre distingu6 - et its sont aseez nombreux dans les rangs du clerge
marseillais se souviennent des classes intdressantes au
cours desquelles le professeur de rh6torique savait, avec une
chaleur bien communicative, faire gouter a son jeune auditoire les pages des meilleurs classiques, grace a son reel
talent d'en fixer le sens d'impeccable faon et d'en souligner
les plus delicates nuances.
Sa haute culture intellectuelle 4tait aussi fort apprecide
dans ses conferences .ipirituelles, oii le digne fils de saint
Vincent de Paul savait dispenser la doctrine avec des accents
de vibrante eloquence qui la rendaient singuliirement
aimable. Les jeunes lbves du Sanctuaire ne furent pas les
seuls a beneficier de son ministire apostolique; de nombreuses communautes de notre ville, celles surtout des
Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul en ont conserve un Teconnaissant et durable souvenir.

-64En i9ox, M. Romon quittait Marseille, appelI par sessuperieurs 4 exercer an premier plan les qualit6s maitresses dont
il avait fait preuve pendant ces neuf ans d'enseignement
secondaire. A un zýie intelligent et actif, il faut un champ
d'action proportionne. La Providence veillait. S'il convient
de loner sans reserve Paction de M. Romon devenu sup6rieur, que dire de son influence, de ses travaux et de ses succes en qualit6 de visiteur de Syrie, sur cette terre 6minem-

ment frangaise ou le g4nereux missionnaire sut allier les conquites de la foi k celles du plus noble patriotisme I
Nous prions M. le superieur de Toursainte, ses digues
collaborateurs, les communautis des Filles de la Charite que
cette perte met en deuil, d'agrier nos religieuses et bien sympathiques condoldances. Nos lecteurs n'oublieront pas dans
leurs prieres l'Pme du pretre pieux, du zl66 missioanaire, du

professeur tres regrett6 dont les jours ont itd trop peu nombreux mais les labeurs multiples et ficonds.
Louis CASTET.

Nous venons de voir que c'est M. Mott qui a pr6sidi
les funerailles de M. Romon. Les usages ont varib au
sujet des fundrailles des confreres. Rappelons pour
m6moire ce que portaient les anciens coutumiers.
Tous (pr&tres, 6tudiants, s6minaristes, freres)
devaient assister a la levee du corps et i l'office;
mais tous n'allaient pas au cimetiere : i* si le d6funt
est un pretre ayant accompli son biennium, tous les
6tudiants, tous les seminaristes, tous les freres et une
d putation de quatre pretres anciens, disignes par I'assistant de la maison, accompagnent le corps du defunt;
2' si c'est un 6tudiant, tous les 6tudiants et une deputation de quatre freres coadjuteurs; 3' si c'est un semipariste, tous les s6minaristes et une deputation de
quatre freres coadjuteurs; 4° si c'est un frrre, tqus les

freres.
Une d6lib6ration du grand Conseil du 22 fvrier
1846 porte que : M. le Sous-assistant fera l'office de
l'enterrement pour nos fr res coadjuteurs; M. le
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irecteur du s6minaire pour les s6minaristes; M. l'Assitant pour les 6tudiants et les pretres: M. le Supirieur
tneurai,qui etait alors le P.

tienne,

s Cdier reserve de

aire l'office pour quelques confreres d6termines auxuels il jugeait a propos d'accorder cette distincion.
Ajoutons un usage curieux qui a dt cesser quand on
* pris la liturgie romaine : M. le Superieur g6inral
eran toujours l'absoute pour les prktres qui ont fini
eur biennium.
18 janvier. - M. Bogaert commence la rep6tition
i'oraison en nous invitant a prier pour le nouveau
president de la Republique, M. Deschanel, que les
enateurs et deputes ont Olu hier pour sept ans. Nous
yvons r 6 cite, pour cette 6lection, l'oraison du SaintEsprit, depuis plusieurs semaines.
Une r6union de charit6 a eu lieu cet apres-midi
lans les salons de la mairie du quatribme arrondissenent. Elle 6tait destin6e a faire 1'historique d'une
euvre de guerre due & l'initiative d'une Fille de la
Charite.
M. Galli, d6pute, pr6sidait la r6union, ayant a ses
:6tes Mme Poincar6, femme du president de la RepuAlique, M. Mesureur, directeur del'Assistance publique,
'1 s diputes, des conseillers municipaux, des Lazaristes
parmi lesquels M. Cazot et des Filles de la Chariti.
Nous donnons quelques extraits du discours prononc6 par M. Florent Matter, conseiller municipal.
MESDAMES,
MESSIEURS,

Lorsque votre prCsidente et votre directrice m'ont demand6
de vouloir bien me charger d'dtablir et de vous lire a cette
reunion familiale le compte rendu du fonctionnement de
l'ouvroir-garderie de la place des Vosges, j'ai accept6 avec la
S
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l'<euvr~
pe"se 4'»pportet aiUsi mon modeste concours
d'assistance et de travail que vous poursuivez depuis plus do
cinq anndes, et persuadd que la besogne sqrait aisee.
Mais j'ai bien vite compris, en consultant les livres mis &
ma disposition, que !a t*~he n'dtait pas aussi simple qu ise
l'imaginais et que si je pouvais retracer devant vous, m&me
aussi succinctement que possible, comme on me 'avait
demandO, l'ouvre accomplie par elle depuis sa fondation, il
me faudrait pour ce rapport ajouter les pages aux pages, au
risque de lasser votre bienveillance et Pattention de toutes
ces petites tAtes brunes et blondes qui attendent impatiemment la distribution des jouets rdunis en si grand sombre
par des mains gdnereuses.
Car Phistoire de votre garderie-a.vroix, ce pQurrait etre en
rialiti celle de tout un arrondissement de Paris pendant la
guerre oh Pinitiative privCe se manifeste avec un tel dlan,
qu'elle rassemble autour d'elle tons ceux qui,au jour du pdril
national, quelles que sqient leurs opinions on leurs croyances,
l,1 situation Qu I fonction qu'ils occupent, ne coa•aisseal•t
qu'une consigne: Servir, et qu'ua mot d'o•dre: Patriotisme et
Charit6.
C'est le faisceau de tou? les ddvouements, de toutes les
bonnes volontds, de toutes les gendrosites qui, sous Pimpulsion d'une initiative heureuse et fkcende, se coastitue, se
Ot
gtoupe se resserre chaque jour davantage pour aper
provoquer, dans le labeur et la concorde sociale, une si parfaite communion des coeurs et des ames, qu'aux houres
d'6preuves et d'angoisse et que meme aux jours sonmbres, oh
Ie pas brutal et lourd de l1ennemi se rapprochait chaque jour
de la Cit6, elles vibreront toujours et toates A l'nnisson, sans
qu'ucu.ne d'elles puisse jamais se laiser aller

&

Ibabmdon, *

an decQuragemient on " la lassitude.
Tandis que les hommes sont mobilis6s, que dans la bone
et dans la neige, sous les obus et les marmites, ils ( tiennent n,
en attendant que sonne enfin Pheure victorieuse si longtemps attendue, vous contribuez ici &maintenir leur coafiance
et leur espirance en travaillant pour eux et leurs pewits, et
en donnant a ceux qu'ils aiment la certitude que, quoi qu'll
arrive, ils ne seront pas abandonnis..II ne faut pas qu'au
toyer desert la misire s'installe en souveraine, il taut que la
tfmme, cou<ageuse et vaillante comme le sont toutes les .
temmes do notre pays, puisse remplacer par son travail l•e
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salaire manquant du pbre zux armaes, et si elie quitte son
foyer pour accomplir p4niblement son devoir, ii ne faut pas
que les enfants soient seuls a la maison toute la journei sans
tevdresse et sans soins.
C'est de cet ardent desir d'aide et d'assistance a ceux qui
plus que d'autres potvaient souffrir de la guerre, qu'est nie
spontanement votre oeuvre, et c'est 11 la tache que vous avez
rialisde.
Congue des le premier jour de la mobilisation, dans 1'esprit on plut6t dans le cteur d'une femme de bien, elle tentera
aussitot de l'entreprendre. 11 lui faut pour cela un local, de
l'argent, des concours. Elle n'a rien, elle est seule, qu'importe;
1'ceuvre est nicessaire, elle doit se faire... donc elle si fera;
et c'est avec 2 fr. So en caisse, retenons bien ce chiffre, que
quelques jours aprbs, ayant obtenu du directeur de 1'&cole
des Francs-Bourgeois, rue Saint-Antoiae,doat les classes sont
vides, que 1'1cole soit mise k sa disposition, s'installe Pouvroir de 1'Arsenal qui deviendra bient6t l'ouvroirrgarderie du
IV* arrondissement. Grice au concours g6ncreux de notre
ami Henri Galli et de Mme Galli quenous trouvons toujours
lorsqu'il s'agit de faire 1 bhien et dont le nom servira en toutes
circonstances k la directrice de a S6same... ouvre-toi , pour
aplanir tous les obstacles et triompher de toutes les difficult6s, tnut s'organise comme sous I'effet d'une baguette magique.
Les classes de l'ecole sont transformees, aminagees; us
comit6 d'admission est constitue, et, grace au divouement du
regretti directeur M. Martin et de ses collaborateurs, de
quelques membres d4vouds de nos comitis, au premier rang
desquel nous citerons MM. Chanat et Fournet, I'euvre fonctionne avec un service medical qu'assure chaque matin M. le
docteur Vaudet, remplace apres son depart au front, par
Mme Vaudet.
Et du 14 aofit au 25 septembre 1914, quatre cent cinquante
enfants sont gardes et nouriAs chuque jour .pendant deeir

repas;
64o paires de chaussures,
525 chemises,
23o pantalons,
52o jupes sont distribues et
230 pauvres femmes sont habillees de lI tate aux pieds.
Admirons ce premier resultat... les a fr. 5o out bien fructi-
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fie Ils out provoqud un budget de i 740 irancs et,en rdalit6,
un ddcouvert de pres de 5 ooo francs qui manquent pour couvrir les frais,mais qui,grace a la gen6rositW des donateurs,ne
tarde pas A etre 6quilibre. Citons parmi ceux dont la charitd
inwpuisable s'est manifestde sans se lasser au cours de ces
cinq dernibres annees: M. le baron de Rothschild, qui apprenant que nombre d'enfants de ses coreligionnaires etaient
recus a la garderie, fit remettre un don particulier; M. Ruel,
qui se prodigua pour toutes les oeuvres de guerre du IV arrondissement, et une famille de la place des Vosges, M. et
Mme Bassot, qui fut veritablement et est restie la providence
de Pouvroir.
Mais les vacances sont termindes et, commeles autres ecoles,
l'Pcole des Francs-Bourgeois va rouvrir ses portes a ses 64lves.
L'cuvre n'aura plus de local ni de siege. Que vont devenir
les petits enfants, trop jeunes pour etre admis aux ecoles et
dont la famille travaille dehors ?
C'est alors que, grace a l'entremise de M. Galli, M. le directeur de 1'Assistance publique, par un beau geste dont on ne
saurait trop le remercier et lui etre reconnaissant, met a la
disposition de l'ouvroir, I'immeuble du 19 de la place des
Vosges dont il lIi assure la jouissance gratuite pendant toute
la duree de la guerre.
Dis lors, c'est la vie assurde: et c'est cette fois avec 21 fr. 75
toutes dettes paydes, - n'oublions pas qu'il y a eu plus de
12 ooo francs de dipenses ritn qu'en secours -- que l'ouvroirgarderie s'installe, le 25 septembre 1914, dans le local qu'il
occupe encore aujourd'hui.
II nous serait trop long de suivre disormais pas a pas les
progres realisis et les risultats obtenus par son fonctionnement. Chacun a voulu dis lorsy apporter son conDcc"s:c'est
la maison Cottin qui installe gracieusement l'6lectriciti, c'est
la maison Drossner, qui offre une machine 6lectrique a couper, qui permlettra a l'ouvroir de donner du travail aux.
ouvrieres qu'il occupera sans un jour de chomage pendant
cinq ans, c'est la Pharmacie centrale de France qui apporte
la premiere commande de 80 ooo pansements et c'est 'Intendance militaire qui suit avec 5oo chemises a confectionner et
qui, au fur etg mesure, fera faire des tricots, des musettes, des
calecons, des sacs a terre, etc., de telle sorte que, tout en
permettant A pres de 2000 ouvrieres qui out 6tC occupees
jusqu'a ce jour a l'ouvroir, de gagner leur vie, P'ceuvre
a pu,
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avec ses seules ressources, donner le repas de midi et le
goiter de quatre heures, et sans interruption pendant cinq
ans, a 565 petits enfants confies a sa garder:e. Ces chiffres en
viritd se passent de tout commentaire. Jetons cependant un
rapide coup d'oeil d'ensemble sur le travail exdcute dans
1'ouvroir de la place des Vosges, au cours de ces dernieres
anndes.
En 1917, nous constatons que 101 844 francs de travaux out
6te exdcutes pour l'Intendance militaire, sur lesquels ont etd
pay6s plus de 75 ooo francs de salaire aux confectionneuses;
en 1918, ces chiffres atteignent 229581 fr. So, sur lesquels
174591 francs ont 6t6 r6gles aux ouvrieres. Enfin, en 919,
c'est-.-dire apres 1'armistice, le total des travaux exdcutds a
I'ouvroir s'elkve encorea 193 ooo francs, repr6sentant plus de
165ooo francs rdgl6s en salaires aux ouvrieres de 1'ouvroir.
Ces magnifiques resultats n'attestent-ils pas eux seuls la
vitaliti de 'oeuvre, le bien immense qu'elle a accompli dans
notre arrondissement et la manne bienfaisante qu'elle a constitude pour toutes les families de nos mobilis6s?
Pour la seule annEe 1918:
83 ooo chemises,
43 ooo calecons,
270 ooo sacs a terre,
20 000 musettes,
40 ooo bandages.
Pour Plannee 1919:
111ooo chemises,
15 ooo calegons,
0oooo musettes.

C'est tout un corps d'armee que Iouvroir a habille et 1quipl
pendant la guerre.
Et si nous examinons le budget des d6penses,- est-il besoin
de le dire, reduit au strict minimum, - nous constatons que
l'ouvroir, non content encore d'accorder une telle assistance
par le travail a des centaines et des centaines de meres de
famille, de pourvoir aux frais de garde et de nourriture des
petits enfants confis en tel nombre a ses soins, a trouv6
encore le moyen de participer par sa souscription A d'autres
mouvres de bienfaisance, i secourir regulierement, par la
remise de fonds ou 'envoi de paquets, des soldats du front
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ou permissionnaires des pays envahis, I venir en aide A des
vieillardset i des necessiteux, a envoyer a la campagne des
enfantset desjeunes filles malades, A apporter enfin un appui
materiel et moral aux malheureux habitants des regions devastees, et tout cela, de nombreuses lettres de remerciements
que j'ai entre les mains 1'attestent et le proclament.
Aussi j'estime que lorsqu'une oeuvre, quelle qu'elle soit, a
accompli une telle tache etjoud un tel rale au cours desannres
tragiques que nous venous de traverser, elle a merite la reconnaissance et la gratitude de tous les bons Franrais et 'estime
profonde de tous les hommes de bien.
C'est ce qu'ont compris certainement les personnalites qui,
r6pondant a 1'invitation des organisateurs, out multiplii les
dons en jouets et en objets qui feront la joie tout a P1heure
de nos petits pupilles et qui ont tenu a assister'a cette cerEmonie familiale.
Mais avant de terminer et de clore ce rapport, un aatre
devoir m'incombe. C'est celui de remercier, au nom de la
presidente et de la directrice de l'ouvroir dont la modestie
m'ont jusqu'ici interdit de citer les noms, mais qui sont sur
toutes les levres, Mine Galli et soeur Stephanie ainsi que ses
divouies collaboratrices, tous ceux qui ont contribuE, soit
par leur concours personnel, soit par leurs dons, A aider et
a faire vivre l'oeuvre.

23 janvier. - Les Phres du Saint-Esprit viennent de
perdre dans un naufrage un de leurs evEques, plusieurs Peres et freres. Un service solennel a lieu B la
Madeleine pour le repos eternel de ces d6funts. La
Congr6gation s'associe au deuil des dignes missionnaires de la rue Lhomond.
25 janvier. - A la conference traditionnelle, M. tl
Sup&rieur ginIral fait ressortir la grande part qu'a eue
Mme de Gondi dans la fondation.de notre Congr6ga-

tion.
27 janvier. - Funerailles de la respectable sceur
Vignancour, premiere secr6taire, qui s'est tant di-
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vouae et avec tant d'intelligence pour la Compagnie

des Filles de la Charitd. Un grand nombre de Missionw
naires assistent A la cer6monie, en particulier M. 16
Sup6rieur g6neral et M. le Directeur. M. Bettembourg
chante la messe.
29janvier. - Ouverture de la retraite des associks
de la Sainte-Agonie; M. Le Gall en est le pridicatear.
3o jawvier. - Nous empruntons a la revue Is MAis*
sions catholiques larticle suivant :
L'IGLISE DE FRANCE PENDANT LA GRANDE

GUERIE

C'est le sous-titre d'un livre que tout catholique frangais
doit connaitre. L'auteur a dUponill6 une copieuse littirature
de guerre, le /ournal off/ciel; il y a trouv6 65r1 eitatieAst
ddcerndes a des pritres franSais et qui sont parmi les plus
belies; ii a chbisi ce qu'il y a de plus 6mouvaat, de plus captivant, de plus glorieux, et ii en a fait une anthologie qui est
conme le Livre dOr de LPglise de France. L'Tgiise de
France, vous en ates par votre bapteme; c'est done pout
vous, catholiques, tn vrai livre de famille.
M. Rouvier a compti, pour 45 dioces dont les statistiques
comnpltes lui soat parvenues, x4 356 pretres ou seminaristes
nobilisds; ii estime qu'il y ea eut environ 28ooodanas I Franc
entiirt, et plus de 2 753 lurwnt tuis. Et si vous eatendiei dire
que ce ne furent pas de bons soldats, vous trouverez A re
pondre qu'ils gagnerent 364 ddcorations de la Ligiom d'ke•t
neur, 383 midailles militaires et 4 307 croix de guerre.
Cela, dira-t-on, n'int6resse pas I'evang6lisation du monde
paien; pourquoi les Missions catholiques viennent-elles
nous en parler? Voici : plus de cent pages sont consacrdes
aux religieux francais revenus A I'appel de la patrie de tous
les coins dn monde, et 1• plupart de ceux-l etaient des missionnaires. Leur retottr a itC l'occasion de maints episodes
qu'il est int6ressant de connaitre; its rentrerent en Franse
environ 5ooo;

aplusde

ooo tomb&rent sur les champs de

bataille. Les survivants retournent dans leuts missions chatg6s de decorations, bien que, en raiso de ltdt fOObfissstnce
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des langues de nos colonies, beaucoup aieut 0t6 utilisis,

malgr6 eux, h de modestes fonctions d'interpretes dans des
groupes de travailleurs.
Jugez-en par ce tableau compose d'indications glanees caet
1&dans les notes du volume.
Mi.bKiuI.

Tuc-.

~

L

Dominicains .........
Capucins ...........

Jdsuites...............
Missions Etr. Paris..

Peres du Saint-Esprit.
Ridemptoristes ......
Oblats de Marie.....
Maristes.............
Miss. Afric, Lyon....
Assomptionnistes ...
Pk.res Blancs.........
Eudistes............
Freres des Ec. chr...
Frires Maristes......

d . i..
a y,

3
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Ha

12

114

232

39
4
14
3
3

309
82
93
38

532
z35
j52
60
80

I

2

45

55

40

3

6
5
4

29
42

3
ft

Z41
325
4b

162

61

45
6b7

3
8

i7
190

38
i8

3

204

22

145
90
3b2

2
11i
40

128

25

1230

115

1
2

68o

94

I

200

321

do Dicores
lkhieuis
Cilatiou.
de la
i.udanlld
milit.ire. roix -erre

2

b7
37

65
33
145
69

9
7

123
i

220
3
xio

21

N'allez pas conclure que le livre de M. Rouvier ne soit
qu'une longue liste de chiffres. Vous lirez, dans ces pages, de
splendides histoires qui sont des histoires vraies avec des
proportions de ligendes piques, rduites leurs lignes essentielles; les connaissant, vous serez plus forts en face des
rumeurs volontairement infimes, celles surtout que l'on ne
manquera de faire naitre plus tard et vous pourrez soutenir
avec plus de persuasion que, pendant la guerre, les religieux
ont &t6vraiment tris bien et qu'ils ont leur vraie place dans
la maison commune qu'ils ont si vaillamment contribud k
d6fendre.

I" fivrier. - La paroisse de Saint-Nicolas-duChardonnet a ce6lbr6 aujourd'hui la fete annuelle de
1'Archiconfr6rie de Marie, reine du clergC, dont cette
eglise est le siege. En l'absence de S. tm. le cardinal archev&que de Paris, Mgr Fabregues, 6evque
d'Alali, vicaire apostolique du Tch6-ly central, pr6sidait la fete. Une d6elgation de pr&tres de la Mission
et de Peres du Saint-Esprit faisait escorte a Sa Grandeur. (Semaine religieuse de Paris.)

73 . _
3 ftvrier. -

Aujourd'hui se termine A la Maison-

Mere la retraite de la Sainte-Agonie. Voici ce qu'en
dit le Bulletin de I'ceuvre.
La retraite priparatoire a la fete de l'Oraison de NotreSeigneur a 6t6 prechie par M. Le Gall, missionnaire Lazariste. Elle a dtC tres suivie. Les derniers jours surtout, nous
avons eu la joie de voir un grand nombre de communions a
la messe le matin, et le soir une affluence considerable a
1'instruction. Le prddicateur a etd tres godtd par son auditoire
et nous sommes strs qu'un bien r6el a et6 produit dans les
ames. Merci et gloire i Jesus agonisant.
Voici les principales pensies d6velopp6es dans les pieuses
et touchantes confdrences que nous avons entendues :
c Impossible de comprendre le mystire de l'agonie de
Notre-Seigneur sans comprendre le peche. II est en effet la
cause des douleurs de Jesus. Le pech6 m6rite la haine de
Dieu parce qu'il est le m6pris de Dieu, dans notre intelligence, dans notre volontd, dans notre cceur. Dieu ne peut
ctre insensible ce mepris, Lui qui n'a cree I'homme que pour
le glorifier.
,Tous les maux de la terre ont pour cause le picb6, parce
que Dieu le poursuit de sa haine. La premiere rivolte des
anges au ciel fait creer Penfer. La disob6issance de I'homme
au paradis terrestre entraine la malediction divine. Tous les
fleaux qui frappent le genre humain : guerres, famines, epidemies, etc... sont la consequence du pech6.
c L'existence de 1'enfer est certaine. C'est un dogme de notre
foi. La justice le r6clame. Le damn6 souffrira la malediction
divine, le remords, ie feu qui ne s'eteint point. Craignons
'enfer comme les saint,'et pour ne pas y tomber : haine
au pech6.
« La tristesse de Jesus a Gethsimani ne trouve pas de consolation sur la terre. Un ange vient du ciel rappeler le fruit de
'oceuvre redemptrice : le bonheur 6ternel de tous ceux qui
suivront sa doctrine ici-bas. Miserables sont ceux qui veulent
enlever aux humbles, aux souffrants de la terre 1'esp6rance
du ciel. Cette pens6e a encourag6 tons les saints. En haut
les coeurs! Combien m6prisable est la terre!
- J6sus A Gethsemani se preoccupait des ames. Soyons
ap6tres. Exercons la misericorde spirituelle, participons aux
cruvres religieuses et sociales, soyons ddvoues a notre oeuvre,
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a ses pratiques de pi6t6, a ses reunions, etc. Aidons du secours
de nos priares les p6cheurs a 'agonie.
,, La premiere ceuvre de notre zale, c'est la pratique d'unc
foi solide et agissante. Nourrissons-la de la parole de
Dieu.
t, Cette foi doit nous diriger dans nos devoirs envers Dieu,
evers le prochain, envers nous-m6mes. Elle nous consolera
du reste dans nos souffrances.
u Sachons souffrir comme J1sus A Geths6mana Non pas ma
volont6, mais la v6tre,mon Dieu.Acceptons l'pruave comme

un timoiguage del'amour divin, librement et joyeusement.
AAimons l'tglise, spouse de Jesus-Christ. Elle nous donne
la vie divine, nous 61Rve surnaturellement comme une tendre
mere. Prions pour elle, travaillons pour elle, dtfendons-la1
sachons souffrir pour elle et avec elle.
D
Dans P'Eucharistie, nous trouvons Jesua. II eat lh, II nous
appelle; non pas au Thabor, mais 1 Geth•smaai. Pr-s de Lui
nous trouverons la force d'etre fidble aux fins de la soci&td.
« Belle est notre archiconfrerie, parce qu'elle vient de Dies
et est souverainement utile. Vraiment divine elle se propose
le meme but que Notre-Seigneur Jesus-Christ : la gloire de
Dieu et le salut des ames; les memes mhoyens : la priere, le
sacrifice. Utile : elle demande la paix de 1'glise, la conservation de la foi, la cessation des fleaux, le salnt des pEchears
a 1'agonie. ,
Nous regrettons bien vivement de ne pouVoir faire passer
dans ce bref r6sumE des predications, le souffle apostolique
du missionnaire qui, plus.d'une fois, a emu profondement son
auditoire. Dieu lui rende dans sa personne et dans ses oeuvres
tout le bien qu'il a fait h nos ames L
S. G. Mgr Fabrfgues a daigne celebrer la sainte messe
le matin de notre fete patronale et le soir il voulait bien
presider notre salut de clOture. Puisse en Chine, sa chretiente da Tch€-ly central consoler touijour son cceut
d'ap6tre et de fits de saint Vincent. La presence de Sa Giandeur a notre fete nous a et6 d'autant plus chare, que sa mere
se devoue depuis longtemps deji comme zelatrice de notre
archiconfrrie.

Ce m&me jour, 3 f6vrier, M. Verdier envoie aux
associis de la Sainte-Agonie la lettre suivante ;
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CHERS ASSOCI.S,

Le bulletin du mois de novembre vous a ddj. fait connaitre
que l'archiconfrerie de la Sainte-Agonie avait un nouveau
directeur dans la personne du Superieur gdneral rdcemment
Qlu par IAssemblee de la Congregation de la Mission.
Je ne saurais me coatenter de cette communication en
quelque sorte impersonnelle et je tiens & vous dire moimeme la consolation que j'6prouve d'etre plac6 par la Pro.
vidence I la tete de l'archiconfrerie.
C'est que, en effet, je la connais de longue date par le bien
qu'elle a opdrd pour la propagation de la religion chr6tienne
et catholique, pour la pair de 1'glise, .pour les secours
donn4s aux ames placees dans le dernier et decisif combat
de la vie. Les circonstances m'ont d'ailleurs permis de Pappricier plus intimement, puisque durant plus d'une ann6e
j'en ai 6t6 le directeur intdrimaire.
Maintenant voilk que les destinies de notre archiconfrErie
sont placies d'une fagon definitive entre mes mains, et je
demande an ciel, I Notre-Seigneur an Jardin des Olives que
ces destinies ne soient pas en de trop asauvaises mains.
Si pour faire prospirer Parchiconfririe, pour lui faire porter
les fruits de graces, de paix, de pers6ferance, de conversion,
que Dieu et les ames attendent d'elle, ii n'y faut que man
d6vouement, il vous est totalement acquis, et Dieu aidant, je
vous le promets entier et pour toujours.
Mais il y faut aussi, je le sais, d'autres qualitis naturelles
et surnaturelles. Plus d'une me manque,je le sons bien et la
constatation de cette privation pourrait me faire craindre et
pour notre ceuvre et pour moi.
Ce qui me rassure toutefois, c'est l'absolue confiance que
je mets en vos prieres, et ma confiance est bien placee. Je
suis assur6 de vos pribres nombreuses et ferventes. Elles
m'obtiendront de Dieu les dons et les graces n6cessaires non
seulement pour ne pas entravet le bien que doit produire
'archiconfr6rie, mais encore pour itre I'instrumeut de son
developpement dans la sainte Eglise de Dieu.
Qu'elle croisse et grandisse, cette ceuvre vraiment charitable; qu'elle travaille efficacement a mieux faire connaitre
Dieu et Notre-Seigneur; qu'elle console et fortifie pour la
supreme agonie des ames toujours plus nombreuses, qu'elle
leur assure la'victoire apres le dernier combat, la victoire
dans la pair et la lumiere 4ternelle.

-76Pour ces heureux resultats, voulus de Dieu, attendus par
l'Eglise, je compte apres vos prieres sur la divoude collaboration des numbreux zdiateurs et 26latrices de I'Leuvre. Plusieurs comptent des annees ddjt longues et bien remplies a
son service. II m'est agriable de les en remercier.
Collaboration active et devoude, je la trouverai parmi ces
admirables sceurs de la Sainte-Agonie. L'euvre leur doit
beaucoup et les prie par mon intermediaire de leur dire sa
reconnaissance.
Par-dessus tout, j'attends un concours grandement efficace
de M. le sous-directeur. Pour des raisons de sa=td, M. Baros
a demandi d'etre, dcharg6 de l'office de sous-directeur. 11
cift eti indiscret d'insister devant de pareils motifs. Nous lui
saurons grd toutefois de son grand ddvouement. Pour le remplacer, i'ai fait appel au zele de M. Colliette. 11 me l'a promis
tout entier ce zrle, et je suis heureux de vous donner 'assurance qu'il ne se ddmentira jamais. Comme par le passe,
M. Meut, ami de vieile date de l'archiconfrerie, pretera a
M. le sous-directeur le concours prdcieux de son experience
et de sa bonne volont6.
En terminant ces quelques lignes ou j'aurais voulu mettre
tout ce que je pense de bien de votre pieuse et charitable
archiconfrdrie, je me plais Hdonner a tous et achacun de ses
associes la b6n6diction de saint Vincent.
Je me recommande a vos ferventes prieres et suis dans les
saints coeurs de Jsus et de Marie,
Votre tout divoud serviteur,
FR. VERDIER,
Directeur de 'Archiconfreri ede la Sainte-A gonie.

6 fivrier. - On change meme les commandements
de l'I.glise. L'Eglise est une bonne mire qui accommode
ses lois aux circonstances. Le nouveau Codex ayant

sanctionni la suppression de l'abstinence du samedi
qui avait cess6 depuis longtemps, nous ne pouvions pas
continuer A dire tous les jours k la priere du matin:
Vendredi chair ne mangeras
Ni samedi pareillement.

Le cat6chisme du diocese de Paris a modifi6 depuis

-- 77 quelque temps le libelle de ce pricepte. Pour nous
conformer a ce catichisme et pour ne pas dire tous
les jours une chose inexacte, M. Bogaert annonce a
l'ob6issance qu'on r6citera desormais:
Vendredi chair ne mangeras
Ni jours ddfendus memement.

8 fivrier. - Dans le diocese de Paris, la fete de la
Purification est renvoyee au dimanche suivant. Nous
sommes de bons diocesains, nous fetons done en ce
jour le fouchant mystere de la Pr6sentation de NotreSeigneur et de la Purification de Marie.
Deja, du reste, avant la Revolution, le coutumier
portait ce qui suit: Lorsque cette fetearrive le dimanche
de la Septuag6sime, de la Sexag6sime on de la Quinquag6sime, on n'en remet point 'office an lendemain
et I'on se conforme au diocese de Paris oii cette fete
est c6l6br6e ces trois dimanches quoique privi16gies.
Le meme coutumier donne un avis qui n'a plus de
raison d'etre, actuellement que les jeunes gens ne comrmunient plus a la grand'messe. 4 Ceux qui comrmunient
le font en portant leurs cierges, ayant attention de les
pencher un pen en dehors pour ne pas nuire au cl66brant lorsqu'il leur donne la communion. ,
Le coutumier d'apres la R6volution porte que depuis
1851 la solennit6 de la Purification est renvoyee au
dimanche suivant, d'aprbs une ordonnance de l'archeveque de Paris. Nous ignorons quand cette solepnit6
a 6et replac6e chez nous au 2 fevrier.
Cette fete a toujours ete solennelle dans nos grands
seminaires; c'est en ce jour qu'on invitait les pretres
a renouvelerles promesses cl6ricales. Les Sulpiciens
ont choisi pour cette cer6monie Ia fete de la Pr6sentation de Marie. Les Lazaristes ont pr6f6r6 prendre le
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jour de la Presentation de Notre-Seigneur qui est le
Grand Pr&tre de la nouvelle alliance et qui, venant aa
Temple pour la premiere fois, s'offrit
son Pere ea
victime et fit pour ainsi dire l'offertoire de cette messe
dont sa Passion devait 8tre la consecration.
Ce m&me jour 8 fivrier, M. le Sup6rieur g6neral
preside les noces d'or de l'Association des Enfants de
Marie de la maison de nos sceurs de Notre-Dame-deLorette.LaTrs Honorie Mere,M.Meugniot, directeur,
et M. Cazot assistant, entourent M. Verdier. Les
jeunesfilles, externes et internes de la maison, repr&.
sentent aux yeux des spectateurs diverses scenes de
la vie de Marie. On ne sait ce que l'on doit le plus
admirer ou de la fraicheur des costumes, ou de la
beaut6 des paroles, ou de la parfaite ex6cution des
scenes, ou du charme de la musique. Tout est pieux,

touchant, vraiment 6vangelique.
Cinquante ans sont passs depuis que sur Lorette,

Terre bien disposee et pour la grace pr6te,
Un grain de s6nevi, tout petit, fut jet6;
11 grandit, devint herbe, et puis, developpi.
Maintenant il est arbre, et son feuillage abrite
Le peuple d'oiselets et d'oiseaux qui l'habite.
Ils sont passes nombreux... Si beaucoup sont partis,
Pour fonder des foyers et batir d'autres nids,

Si beaucoup ont voulu suivre partout le Maitre,
Le faire plus aimer, Le faire mieux connaitre,
Plus de deux cents encor restent et Pavenir
Sourit

nos
O espoirs, donne a notre ddsir

Un horizon plus vaste, un champ plus magnifique.
Marie affirme ici 1'Alliance mystique,
Et par Elle J1sus croit sans cesse et grandit,

Au nouveau Nazareth, en l'asile beni
Oh regne en ce beau jour une si pure joie...

H6tes si vinurts dont ! pr4sence honore
Ce soir notre humble toit, nous saluons 1aurore
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Qui se leve aujourd'hui... Lorsque la Chariti
Du bon Monsieur Vincent, r6pandait sa clartn,
Les Ames se sentaient I sa suite attirdes.
Rn rrcccesseor est lS. Nous, toutes ptnetItes
De la r6alit4 d'un reve enfin vecu,
Nous sentons pris de vous que, seule, la vertu
Pent nous faire grandir, rendre notre Ame belie,
Et nous voulons avoir cette beautt reelle

Que savent faire aimer dans leur enseignement
Vos fils si dignes tous d'6tre fils de Vincent.
Mais pour que notre joie ea ce jour soit parfaite,
La Vierge est aussi l1, prdsidant note fete,
Car vous la remplacez, 6 Mere, patmi ious,
Et rien pour notre ceur ne peut etre plus doux.
Devant vous, aujourd'hui, nous faisons la promesse
D'etre dignes toujours de la grande tendresse
Que le coeur de Marie inspire a votre ceur,
De garder a nos lis V•clatante blancheur
Qui rdjouit les yeux de la Vierge tres belle.
Chacune restera jusqu'l la mort idele.
Et quand I'heure viendra de I:'terrel fcstin,
Joyeuses, nous irons an rendez-vous divin
0i noes retranveroas, avec Vincent leur pere,
Tous ses 61s bien-aimzs, nos mbres de la terre
Et la Mere du ciel, objet de nos amours,
Que nous pourrons enfin contempler pour toujours.

M. le Sup6rieur gkneral remercie les organisateurs
de la f&te ainsi que les bienfaiteurs de la maison. II
termine sa courte allocution par la lecture d'un t6l6gramme du Saint-Pare bWnissant la maison, les scurs,
les Enfants de Marie.
14 I•wiLe.

-

Les anciens klives da coUlge de

Montdidier tiennent leur reunion annuelle dans notre
chapelle. La messe est dite g onze heures par M. Delaporte. Une dizaine de confreres, anciens 61ires eux
aussi, assistent i cette messe. On a ouvert la chisse de
saint Vincent. Un aum6nier militaire fait un vibrant
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discours & l'honneur des anciens 616ves du collbge
tomb6s au champ d'honneur pendant la guerre 19141918. M. Poret chante le De profundis a la m6me
intention.
Le soir, dans une s6ance organisie par le haut
commissariat frangais de Syrie, nous voyons defiler
sur 1'6crau les principaux episodes du voyage du cardinal Dubois en Palestine.
15 fivrier. - Cette ann6e les prieres des Quarante
heures sont des prieres de sept heures. Le saint
Sacrement n'est expose qu'aujourd'hui dimanche de la
Quinquag6sime, de la grand'messe aux vepres. Les
frires de la sacristie ont besoin de la journee du lundi
gras pour preparer l'ornementation de la chapelle en
vue de la fete du bienheureux Clet qui se c6lbrera
le mardi gras.
16 fwvrier. - Retraite du mo;- pour les pretres du
diocese de Paris, prech6e par M. Mott. Saint Francois
de Sales pr&chait, parait-il, avec la m&me ferveur
quand il n'avait qu'une bonne femme comme auditoire,
comme lorsque 1'6glise 6tait comble; ainsi fait notre
ven6r6 confrere qui ne se laisse pas d6courager par le
petit nombre de ses auditeurs.
Ce meme jour, le cardinal Maurin, archeveque de
Lyon, le c6lebrant de la fte de demain, fait une entree
i Saint-Lazare qui est le record de l'entr6e la plus
simple. Un ecclesiastique se pr6sente a la porte, deux
paquets a la main; les freres lui demandent ce qu'il
veut et quel est son nom. a Je suis l'archeveque de
Lyon; je viens pour la fete du bienheureux Clet. ,
Stupefaction des freres qui font marcher toutes les
sonneries ilectriques, tons les te16phones pour appeler
l'assistant de la maison. On s'excuse aupres de Son
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Eminence; on lui dit qu'on devait aller le chercher
a l'heure indiquie; le cardinal avait annonc6 qu'il.
arriverait a six heures du soir et il est trois heures;
Mgr Maurin a pris un autre train que celui qu'il s'6tait
propose de prendre. et il semble tout content de la
reception, trop simple, qu'on lui fait.
17 fivrier. - Centenaire du martyre du bienkeureux
Clet. - Nous nous 6tions prepares a cette solennit6
par une conference de Mgr Fabregues vendredi der*
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Emplacement de la vieille aous-prifecture oi furent jugds
les bienheureux Clet et Perboyre.
+ Lieu oh ttait I'entrde de la sous-prefecture.
' Entree de Is prison oa its fnrent detenns.

nier. Le vicaire apostolique dn Tchb-ly central nous
avait retrac6 I'apostolat et les souffrances de notre

bienheureux confrere. II avait montr6 les grandes
diff6rences qui existent entre 1'apostolat actuel etcelti,
du commencement.du dix-neuvieme siclie. C'etait alors
l'ere de la perscution, des martyrs. Monseigneur nous
retraga ensuite ce qu'6taient les prisons Acette 6poqque et
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ce qu'on y souffrait. Mgr Fabrkgues a fait derniirement
un pilerinage auxlieux timoins du martyre du bienheureux Clet; noas donnons ici quelques-unes des photogra.
phies prises A cette occasion. Nous regrettons de ne
pouvoir donner in extenso cette belle conference;
nous pensions que Monseigneur 1'avait ecrite; il n'en
etait rien.
A cette preparation spirituelle de nos ames, l'orementation de la chapelle, activement pr6paree hier.
toute la journee, vint ajouter son influence trbs appre-

ciable. D'oh sortent done ces beaux tapis, ces orne-,
ments incomparables, toutes ces richessesque nosyeux
n'6taient plus habitues' a voir? C'est le mystere des.
sacristains.

L'office.pontificai se cldbre non pas a dix heures,
comme il est d'usage en pareilles circonstances, mais.
a neuf heures. Ce ne sont pas les incomparables chre'
monies du rite lyonnais et S. Em. le cardinal Man-a
rin a du trouver bien mesquin le petit cortege que
lui accorde la liturgie de Saint-Lazare,compark a celui
dont il est accompagni dans les ce6rmonies de Lyon,
Un.pretre assistant, un diacre et un sous-diacre, c'es
peu, compare aux sept prktres, sept diacres, sept
sous-diacres, etc., de la liturgie lyonnaise. On essay•,ýde suppleer par la perfection (autant qu'ile est pos
sible ici-bas) A ce qui manque en fait de grandeur
de majeste.
Au diner 6taient pr6sents, outre le c6lebrant, le cart
dinal Amette et son auxiliaire; Mgr Leroy, Superieu
general des Spiritains; Mgr Reynaud et Mgr Fa
brogues, Mgr Dien, Mgr de Teil, le cure de Saints
Sulpice et deux laiques.
Le soir, apres v6pres, nous entendimes un panegya
rique a grandes envolees, prononc6 par Mgr Rozier.
11 d6buta par un touchant 6loge de saint Vinceot drI
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Paul, pcre spirituel du bienheureux Clet. II 6tudia
successivement l'appel, I'apostolat et le martyre de
notre confrere. II compara son appel a celui des
ap6trcs; les scenes 6vangeliques semblaient revivre i
nos yeux, tellement elles etaient represent6es d'une
facon saisissante par la parole souple et vigoureuse
de I'orateur. La seconde partie fut une comparaison,
6vocatrice d'apergus int6ressants, entre les troig
i
'

Constructions actuelles sur remplacement ou turent aetenus

les bienheureux.

annees d'apostolat des apotres avant la Passion de *
Jesus-Christ et les trente ann6es de ministare du bienheureux Clet en Chine. Dans la troisieme partie,
Mgr Rozier montra comment le martyr avait imite
d'une facon heroique 1'incomparable module que fut
Notre-Seigneur dans sa Passion.
La peroraison fut un pathetique commentaire de la
priere que fit le bienheureux avant sa mort pour ses
parents, pour la Congregation, pour la France.

Mgr Rozier d6clara, en finissant, qu'il 6tait heureux
de consacrer les restes de sa voix qui tombe et de son
ardeur qui s'6teint A parler dans cette chaire de Saint-
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Lazare oi trente et un ans auparavant il avait pro-

nonc6 son premier sermon de la capita'e.
La fete du bienheureux Clet a &t6 celebr6e avec
solennite dans un certain nombre de maisons des Missionnaires. Parmi les comptes rendus que nous avons
recus, il faut citer en particulier cel;i qui nous rapporte
le pan6gyrique prononce dans la chapelle de Kenrick
Seminary (EItats-Unis) par notre confrere M. Souvay.
C'est un commentaire eloquent de la formule Mihi
vivere Christus est et mori lucrum. Donnons quelques

passages de ce beau discours.
Le dix-huitieme siecle n'6tait pas favorable a 1'Cclo.sion de la saintet6 : 6 poque de d6cadence, de frivolit6, de manque de caractere, de licence de pens6es et
de moeurs. Cependant, ce fut le temps marque par
Dieu pour former a la saintetd l'ame horoique de
notre martyr. Pr6cieuse lemon pour nous : lecon de foi
dans l'inaltirable et divine f&conditd de ia sainte
Eglise; lecon d'esparance et d'encouragement aussi,
car pour pFu propices que soient les conditions dans
lesquelles nous vivons elles ne peuvent fermer au
Christ les avenues de notre, ame on empecher son
action.

La rose peut fleurir sur un buisson sauvage, mais si
vousvoulez voir tout l'eclat de sa couleur, regardez-la
plut6t sur un sol bien pr6par6. Ainsi en est-il de la
saintet6; elle vient mieux dans le jardin d'une faruille
trbs chretienne et 1U oii la nature chante plus harmonieusement les louanges du Cr6ateur. Tout n'est pas
faux, en effet, dans I'id6e moderne que chaque individu doit beaucoup a la race dont il est issu, meme au
sol qui 'a vu naitre. La France justement regard6e
comme la mere et la nourrice des missionnaires (ces
paroles ne sont pas de moi, mais de I'eglise), la France
est un pays aux aspects varies.
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Dans le Dauphiua, patrie du bienheureux Clet, la
nature est t la fois grandiose, austere et souriante, et
elle imprime sur ses habitants unc marque profonde.
L& vit une race forte comme les montagnes, ilev6e et

Route traditionnelle que suivirent les bienhcureux
pour aller au martyre.

religieuse comme les pics couverts de neige qui montent a des hauteurs prodigieuses et qui semblent lever
leurs mains vers le ciel dans une priere incessante,
loyale et ouverte comme les cieux transparents qui
sont au-dessus d'eux, active sans crainte, coastante
comme les torrents 6cumants de leurs vallkes, planant
comme le vol de leurs aigles, cependant cordiale,
affable, joyeuse comme leurs daims; ainsi 6taient les
Dauphinois au temps de C6sar; ainsi 6tait Bayard, le
dernier des chevaliers; ainsi devait 6tre notre bien-
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heureux confrere, sans peur et sans reproche, loyal,
simple, hardi, joyeux.
Dans la maison ou le 19 aoit 1748 il vint au monde,
ledixiime d'une famille qui devait avoir quinze enfants,

Rue oi passerent les bienheureux en allant au martyre. On
voit au fond de la rue la porte de la ville par oh sortirent les
bienheureux.

la piete 6tait de tradition. J'entends par pietk non
seulement la crainte de Dieu et l'exact accomplissement de sa loi, mais cette gendrosit6 qui ne refuse pas
a Dieu ceux qu'll appelle a son service. Le pere de
Franqois-R1gis 6tait fier de son frere, pretre et chanoine de l'6glise Saint-Louis de Grenoble. La mtre
de Frangois Rigis ,galement tenait a honneur de
compter dans sa famille des fils de saint Bruno et des

-

87 -

disciples de saint Francois. Une de ses sceurs, dont le
nom 6tait prononc6 avec la plus profonde v6neration,
etait carmelite. Nous ne devons pas nous etonner que
Dieu ait jet6 un regard de complaisance sur leur maison et leur ait demand6 pour sa part, donnee avec
g6nertsit6 et reconnaissance, outre notre missionnaire,
un de ses freres qui embrassa la vie de chartreux et
une de ses seurs qui s'enrl6a avec leur tante sous la
banniere'de sainte Th6rese.
Que pensez-vous que sera cet enfant? Nous ne savons
rien de ses premieres annees. N'en soyez pas surpris.
Ne vous ai-je pas dit que sa vie avait ete simple et
sans evenement sensationnel? Cependant nous pouvons conjecturer quelque chose de ces premieres annees
par ce qu'il disait plus tard a ses chretiens chinois.
A ceux sp6cialement qui avaient la responsabilit6
d'une famille, il parlait souvent, avec une profonde
emotion et gratitude, de ses parents et de la bonne
education chretienne dont il leur etait redevable. Servant Dieu, comme saint Paul, des ses ancatres, il a
merit6 la louange accord6e par le Saint-]Esprit a celui
qui donne son coeur de bonne heure au Seigneur qui
I'a cr6~. Qui pourra decrire les premiers embrassements
du Christ de I'Eucharistie avec'cette ame privilegibe'
lorsque, le 20 mai I76o, il put dire en verite : < Mon
bien-aimb est a moi- et je sais a Lui. > MIais nous
devons prendre garde a la parole : II est bon de
cacher le secret du Roi. n Cependant, nous pouvons
affirmer sans hesitation que cette grice n'a pas ete vide
en lui. De plus en plus pour lui, a vivre, c'est le Christ a.
Alors, un jour, la scene de l'vangile recommenea :
Un jeunehomme s'agenouilla devant Jesus et lui dit :
( Bon Maitre, que dois-je faire pour avoir la vie 6ternelle? , Et Jesus lui dit a Ti connais les commandements : Tu ne commettras pas d'adultere, tu ne tue-
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ras pas, tu ne feras pas de faux temoignage, tuo a
voleras pas. Honore ton pere et ta mere. , Et lui ripondit: ( Maitre, toutes ces choses je les ai observi•e
des ma jeunesse. n Et Jesus le regardant I'aima et lui
dit : t Une seule chose te manque : Va, vends tout cc
que Lu as, donnes-en le prix aux pauvres, et,viens,
I\

Port, de la ville de Ou-Tchang-fou sous laquelle

passerent les bienheureux.

suis-moi.

Le parallele ne va pas plus loin. Vous sava

que le jeune homme juif s'en alla tout triste. II n'e
fut pas ainsi du jeune Francois-Regis,mais aussit&t*
( Me voici, je viens pour faine votre volont, .6 Dieu.
Et le 16 mars 1769, il cntrait au seminaire interne

la Congr6gation de la Mission & Lyon.
Le s6minaire ou noviciat, c'est le creuset oa ce qut
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reste du vieil homme doit etre 6prouv6 par le feu, sept
fois brdl- et change en la ressemblance vivante du
Christ.
La, par de nombreuses humiliations, l'humilit6 qui
est la pierre angulaire de la perfection est solidement

etablie; la mortification qui modire chaque mouvement ou impulsion de la nature corrige les asperit6s
du caractere; l'obiissance dirigeant chacun des pas
courbe la volonte sous la volonti de Dieu; la pratique
intense des vertus Mlargit l'ame; le silence et la s6paration complete du monde developpent I'habitude de
communier avec Dieu pendant que les longues heures
passies aux pieds du crucifix ou de l'autel rendent la
piete douce et tendre. La Francois-Regis, autant que
nous le connaissons, dut &trevraiment chez lui. Dans

son d6sir de la perfection, il se nourrit abondamment
de la doctrine spirituelle et des exemples de saint
Vincent de Paul, son pere et son modtle; avec quel
soin il s'assimila I'esprit de saint Vincent et diveloppa
a un degr6 surprenant la sitaplicit6, la douceur,
l'humilite, la mortification, le zile, f ces cinq facultis
de I'ime de la Compagnie ) suivant I'heureuse expression de son fondateur, de nombreux traits de sa vie
en sont un t6moignage. Dans la modeste vie de Lazariste, ii a trouv6 la grande route de la saintet6: c'est
un stimulant pour ses freres.
Faf sit quo properat sequi.

Le Christ est charit6. Maintenant a si la charit6, dit
saint Vincent de Paul, est un feu, le zble en est la
flamme; si la charit -est un soleil, le zele en est le
rayon; le zele est ce qu'il y a de plus pur dans I'amour
de Dieu. n Devons-nous nous 6tonner qu'une Ame tout
embrasie de charit6 d6sirat allumer ce feu dans
ceux qui sont dans les t6nebres et daos les ombres de
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la mort? Le contraire serait surprenant. Depuis le
jour oi saint Vincent, quoique penche vers la tombe,
disait a ses fils : c Et moi-m6me, quoique vieux et
caduc comme je suis, je ne dois pas laisser de me tenir
dans cette disposition et mime de m'en aller aux Indes
pour y gagner des ames 4 Dieu, encore que je dusse
mourir par le chemin ,; depuis ce jour, travailler
dans les missions 6trangeres a toujours it6 l'ambition

S*)

Emplacement du lieu du supplice

de ses enfants. La jeunesse est l'Fge de l'enthousiasme
et de la generositi pour les causes nobles et 6levies.
Aussi elles ont toujours trouv6 un 6cho dans les
jeunes coeurs, surtout dans les maisons franýaises de
formation, ces paroles du prophite :
(Qu'ils sont
beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui

apportent la bonne nouvelle,qui prechent la paix, qui
montrent le bien, qui annoncent le salut! )) Sans
doute,notre jeune Lazariste avait entendu parler aussi
de la tenacit6 surhumaine de saint Vincent par rapport a la mission de Madagascar : I'un apres l'autre
les missionnairds 6taient tombes par suite des priva-
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tions et du climat mortel; quand ils tombaient,d'autres
6taient envoy6s irmmdiatement prendre'leurs places
et il y avait toujours une longue liste de volontaires.
II avait entendu parler aussi de ces missions de Barbarie si chores au coeur de celui qui, jeune prktre,_
avait 6te vendu comme esclave sur ces rivages inhospitaliers; plus d'une fois, sans doute, son imagination
avait caressI le rave de mourir martyr comme
Le Vacher a la bouche d'un canon. R&ves g6ndreux.
Mais 1'heure n'6tait pas encore venue. Et quand notre
jeune lIvite fut 6lev6 au sacerdoce, 1'obeissance, voix
de Dieu, l'envoya enseigner dans un seminaire. A dire
vrai, sa part d'heritage 6tait bonne. Annecy 6tait
encore le diocese des saints, comme le disait saint Vincent dans une lettre a sainte Jeanne de Chantal; 1'air
6tait encore impregn6 de l'arome des vertus de
saint Francois de Sales. Cette grace, pas plus que les
autres, ne devait rester vide en lui; c'6tait maintenant
le temps oi la vie de Jesus devait se manifesteren son
serviteur.
Etre appele a former des pratres, continuer l'oeuvre
de Notre-Seigneur vis-a-vis de ses ap6tres, etre la
lumiere de ceux qui sont la lumiere du monde, le
sel de ceux qui sont le sel de la terre, grande
opus, oeuvre de lourde responsabilit6 dont je puis
parler mais en tremblant, car propier quod unumquodque

tale et illud magis, celui L qui cet office sublime est
impos6 doit exceller a tout point de vue.
L'observance scrupuleuse des prescriptions de la
regle commune a laquelle s'ajoute l'accomplissement
des devoirs nombreux mais obscurs et monotones de

la vie de s6minaire suffit, d'apres le pape Clement VIII,
pour meriter les honneurs de la canonisation; cela ne
suffit pas toutefois pour retenirl'attention de l'histoire.
Cependant toute la vie de s6minaire du bienheureux
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Clet n'est pas tombie dans 1'oubli. Nous savons que
son application sans rel&che a l'etude ft de lui, malgr6 sa jeunesse, I'oracle sur de ses bleves, de ses con-

freres et du clerge dioc6sain, une bibliotheque vivante,

comme on l'appelait. Quelle joie pour le cceur de
saint Vincent qui avait coutume de dire que les pretres
humbles et studieux sont le tr6sor de la Mission, comme
les docteurs savants et saints sont le trCsor de l'iglise.
C'etait aussi un orateur remarquable et certains sermons de lui dans la- cath6drale d'Annecy, impos6s par
I' c-issance a sa modestie et a son amour de la
retraite, revetirent le caractere d'6evnements dans
l'histoire de l'eloquence.
Mais il fut plus qu'en savant, plus qu'un orateur, il
fut un saint. Depuis longtemps ses meditations avaient
grav6 dans son ame cette verit6 que si le pr&tre est le
dispensateur des mysteres de Dieu et si les sacrements
qu'il administre produisent leurs effets, ex opere operato, comme nous disons; cependant, il est ui fait
incontestable, c'est que le fruit du ministere sacerdotal
est proportionn6 a ses vertus sacerdotales. Les pretres
mediocres ne recoltent pas de grandes moissons
d'ames; cela est r6serve exclusivement aux saints
pretres. II n'y a pas d'exception a cette regle. Notez
cela soigneusement, Messieurs; si vous voulez sauver
des Ames,vous devez de toute necessiti travailler d'abord
a devenir des saints.
Pendant quatorze annies, d'abord comme professeur,
puis comme sup6rieur, M. Clet travailla dans le m&me
esprit au s6minaire d'Annecy. Avec quel succes, Dieu
seul peut le mesurer exactement. Nous savons seulement que, bien avant dans le dix-neuvieme siecle, le
souvenir de ses vertus et de ses talents 6tait rappelk
avec admiration, et que les g6enrations de jeunes
pretres qu'il avait formes a la saintet6 se montr&rent,
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durant les jours crucifiants de la Terreur, des g6ndrations de h6ros. Le r6cit de leur constance en face de
la guillotine doit avoir 6td pour M. Clet, alors en
Chine, comme un 6cho de l'0loge du ciel : c'est bien,
bon et fiddle serviteur. Parles fruits, nous connaissons
I'arbre.
Le 7 d6cembre 1783, le Saint-Siege confia aux Lazaristes les missions chinoises que les jes;te: f'*ncais
avaient dirigees jusqu'd la suppression de 1'Ordre par
Clement XIV, dix ans auparavant.
Le feu de l'apostolat qui couvait dans plus d'un
coeur reprit flamme a cette nouvelle. Mais d'autre part,
quatorze annees d'un succes peu commun dans I'oeuvre
du simipaire 6cartaient, semble-t-il, a tout jamais la
r6alisation des aspirations du bienheureux Clet. Comment pouvait-on, en effet, raisonnablement espirer que
les superieurs de la communaute se priveraient d'un
sujet d'une telle valeur ?Mais, 6 merveilleuses et douces
voies de la sagesse divine! En mai 1788, M. Clet itait
a Paris, d6pute a i'Assembl6e generale qui devait
l6ire un nouveau Sup6rieur g6neral. Un des premiers
actes du nouveau Supirieur fut de nommer a I'office
important de directeur du s6minaire a la Maison-Mere,
M. Clet dont les rares merites avaient fait l'admiration
de tous. La Chine semble plus 6loignde que jamais.
Mais voici que la nuit du 12 au i3 juillet 1789, une
vile populace brise les portes de Saint-Lazare, d6truit,
pille,saccage tout,sauf les reliques du Pere des pauvres,
et ne laisse A son depart qu'un monceau de ruines;
cependant cet 6v6nement ne hate pas la r6alisation des
d6sirs du bienheureux; car, quelques jours apres, le
petit troupeau, disperse par la tempete, est revenu et
a repris le cours de sa vie regulibre, laissant a la
sagesse des sup6rieurs de fixer ce que r6clament les
circonstances. Biqpt6t cependapt, en 1791, les missions
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de Chine ont besoin de renfort. M. Clet s'offre de
nouveau. Ses sup6rieurs ne savaicnt pas, ne pouvaient
pas croire que la tres sainte Trinite dans son auguste
conseil avait d6cr6t6 que cet homme etait choisi pour
porter aux Gentils le nom de Dieu; i ses supplications
ils font la sourde oreille. Mais les desseins de Celui
qui r6alise tous ses projets avec infaillibilit6 et suavit6
ne pouvaient.6tre frustres. Au dernier moment, un des
missionnaires d6sign6s pour I'exp6dition est arre&t par
des circonstances imprkvues; il faut lui substituer
quelqu'un. A sa grande joie, le bienheureux Clet est
enfin rang6 au nombre des ap6tres.
Imaginez la scene qui se d6roula un jour de
mars 1791 dans cette vieille et v6nerable maison de
Saint-Lazare dans laquelleles loups ravissants allaient
bient6t p6netrer pcur d6vorer le troupeau. Autour du
missionnaire qui part, ses chers seminaristes, ses
confreres, les anciens de 1'lglise sont r6unis. C'est
une r6eptition du touchant adieu de saint Paul aux
anciens de l'Eglise d'Ephese sur les c6tes de Milet;
nous n'avons qu'a mettre le nom de Francois-Regis Clet
la oil saint Luc parle de Paul. t Vous savez comment
j'ai vecu avec vous, servant le Seigneur en toute humilit6, comment je n'ai jamais n~glige de vous pr&cher
et de vous enseigner. Et maintenant, voici queje m'en
vais, enchain6 par 1'Esprit, ne sachant pas ce qui
m'attend, sinon que le Saint-Esprit m'atteste que des
malheurs et des afflictions m'attendent. Mais je ne
crains rien de tout cela, je n'estime pas ma vie plus
pr6cieuse que mon ame; pourvu que je puisse achever
ma course, remplir le ministere de la predication que
j'ai requ de J6sus, rendre t6moignage a l'Evangile de
Dieu. Et quand il eut dit ces choses, il se mit a genoux
et il pria avec eux tous. Et tous repandaient des larmes
et ils lui donnerent Je baiser de paix,afflig6s surtout A
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la pensee qu'ils ne le verraient plus. Et ils le conduisirent jusqu'au navire. Le Ioavril,M.Cletcommen(ait son voyage qui devait
durer six longs mois.
Ah! frere plein de zele, sur le vaisseau qui vous
emporte au champ de vos travaux apostoliques, il
vous tarde de vous depenser et de vous consumer pour
les ames; je vous entends murmurer, ;e coeur plein
d'espoir, les paroles de saint Paul: c~Des malheurs et
dcs afflictions m'attendent, je ne crains rien. ) Peutitre rnme que dans votre ardeur, revant de verser
votre sang pour l'Evangile, il vous semble voir l'6p6e
suspendue au-dessus de votre tate et vous dites : itLes
tribulations du temps present sont lgeres et ne durent
qu'un moment et elles nous valent dans 1'eternit6 un
poids immense de gloire. ,Le poids 6ternel de gloire,
vous l'aurez; mais, venez, je vais vous montrer a quel
prix vous l'acheterez.
Vous qui maintenant vous hAtez vers la Chine, avezvous oubli6 que ses frontiires vous sont fermses? Vous
pourrez peut-etre ichapper k la vigilance de la police
et p6n6trer dans le pays; mais, tant que vous y demeurerez, vous serez a la merci des mandarins et vous connaitrez leur cruaut6. Rappelez-vous le P. de Sassari
et ses compagnons qui ne furent sauvis r&cemment de
la pendaison que par un ordre de 1'empereur. Rappelez-vous votre propre confrere, le P. Aubin, qui,
I'ann6e dernibre.a 6t6 sur-le point de perdre la libert6
et peut-4tre la vie par suite de son ardeur A sauver les
ames.... Toutes ces choses, je les ai considrees, mais

comme Paul, lorsqu'il vit les Macedoniens qui lui
disaient dans une vision : Viens chez nous pour nous
secourir, je suis assur6 que Dieu m'appelle pour pr&cher en Chine. Dieu le veut! C'est mon cri de guerre.
Mais vous etes-vous arr&t6 i penser que la nation
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vers laquelle vous allez parle une langue 6trange dont
vous ne pourrez comprendre les mots. Ce n'est pas i
quarante-trois ans qt'on apprend une langue. Apris
des ann6es d'efforts, vous serez oblige de confesser
que vous &tes venu trop tard en Chine pour parler
passablement sa langue impossible et que, par consequent, vous &tes presque ban A rien. Le bienheureux
repond en souriant': Il'me semble que c'est de tradition, tradition aussi vieille que l'fvangile, que le
langage des herauts dela Croix est m6prisable. Cependant il vaut mieux que le champ soit laboure par des
anes plut6t que de rester en friche.
Vous 6tes dans la force de l'age. Mais combien de
temps pensez-vous que vos forces risisteront aux
durs travaux de la vie de missionnaire? De longs
voyages, toujours a pied, au milieu de toute espce
de dangers, une nourriture peu app6tissante quand
vous en aurez. la terre dure pour lit, et pour vous
reposer de vos courses apostoliques, votre.chiteau de
paille, comme vous l'appellerez, une maison i peine
digne de ce nom, ouverte de tous les c6tes, expos6e
aux intemperies d'un climat meurtrier, tout cela aura
bient6t sap6 vos forces et hate la vieillesse avec son
cortege de miseres et de maladies. Le confort, r6pond
le bienheureux, je l'ai quitt6. Je sais vivre dans
l'abondance, je sais egalement vivre dans le besoin.
Quelquefois nous nous portons bien, quelquefois
moins bien, mais toujours trop bien. La sant6, les
infirmit6s? Le vrai missionnaire se glorifie de ses infirmites afin que la puissance du Christ puisse habiter
en lui,car,quand il est faible, c'est alors qu'il est fort,
Mais comment, vous, homme civilis6 et cultiv6, supporterez-vous I'ignorance, la grossiiret6, les moeurs
diff6rentes des pauvres gens avec qui vous vivrez? Oh!
repond I'invincible jouteur, ce que vous me dites dea
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missions chr6tiennes est vieux comme les ap6tres.
, II n'y a pas, parmi vous, beaucoup de sages selon la
chair, beaucoup de nobles, beaucoup de puissants. t;
Qu'est-ce que cela pour I'ap6tre? I1 est content de
souffrir les douleurs de I'enfantement spirituel pour
engendrer des fils a Jesus-Christ.
Pensez-vous que Satan vous laissera tranquille? II
ne serait plus Satan s'il ne tourmentait et blessait dans
sa partie la plus sensible le cceur d'un ennemi si
acharne. Quand vous serez le plus accabl6 del soucis
et de la sollicitude de toutes les 6glises, il empoisonnera 1'esprit de quelques-uns de vos compagnons de
travaux par des pr6jug6s insurmontables et d'injustes
soupcons; leur esprit r6fractaire sera comme une epine
enfonc6e constamment dans votre corps. Aprbs avoir
joui longtemps de la confiance de votre vicaire apostolique, ii s'Rl1vera sur la terre d'lgypte un nouveau
roi qui ne connaissait pas Joseph, je veux dire un
nouvel 6veque qui, pretant une oreille favorable a de
faux rapports, se montrera froid a votre 6gard, vous
accusera publiquement dans une lettre circulaire de
jouer double jeu et vous privera de quelques-uns de
vos pouvoirs. Suivant la doctrine de saint Vincent,
repond l'ap6tre plein de mansuetude, une des marques
les plus sires des desseins de Dieu sur une personne
et de ses benedictions divines, c'est quand il lui impose
desolation sur desolation, peine sur peine.
Dans la main du Seigneur, il y a pour vous une
coupe de maux et d'afflictions. Pendant vingt-huit ans,
il a verse de cette coupe a droite et a gauche, mais la
lie n'est pas encore repandue. Maintenant que vous
ktes avance en age et bris6 par- les ans, le temps est
venu de boire, cette lie. Nous sommes a la fin de
mai 1818. Un edit de persecution vient d'etre promulgu6 : ( Les Philistins sont i ta poursuite, Samson ,,
7
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que ferez-vous? Vous exposer & etre pris, vous ne le
pouvez pas. , Quand ils vous poursuivront dans cette
ville, commande le Seigneur, fuyez dans une autre. o
Maintenant, 6 chevalier sans peur, il vous faut avoir Ie
courage de fuir. Celui qui faisait des miracles I our
secourir les autres est maintenant un fugitif, il est hors
la loi, sa t&te est mise A prix. Voyez-le a dans lessouffrances et les peines, dans les veilles, dans la faim et
la soif, dans les jefines, dans le froid et la nudit6 u.
Est-ce qu'il ne va pas tcmber, un jour, epuise, sur Ie
bord du chemin et rendre son dernier soupir? Selon
saint Vincent, c'est en r6alit6 la mort qui convient au
missionnaire apres une longue vie de travaux. Mais
non. Pendant six mois, il va d'un lieu a un autre,
Achappant difficilement a ses pers6cuteurs jusqu'a ce
que la riche recompense promise pour sa capture tente
enfin un mis6rable traitre.
Maintenant, ce sont les dures prisons chinoises, les
tribunaux chinois, les juges chinois, de vrais tigres a
face humaine. Traind des Pilates aux Herodes de cette
contree, ii goftera l'affreuse vie de vingt-huit ge6les.
diff6rentes. Frapp6 d'une facon cruelle surle corps, sur
le visage, il repand son sang dans des tourments barbares; il reste 4 genoux des heures entieres sur des
chaines, il supporte avec douceur les plus grossiires
insultes. Et cela dure neuf mois pleins. Quand ii est
seul en cause, il surabonde de joie dans ses tri-

bulations; apres les jours les plus mauvais, aprbs les
traitements les plus inhumains, il passe frequemment
la nuit en pri.re et le matin ii parait avec un visage
souriant et joyeux. Mais pour lui comme pour saint
Paul, il y a a des combats au dehors, des craintes au
dedans n. II a appris I'apostasie de quelques-uns de
ses chritiens et son .ccur saigne. Bient6t son aMie est
tourmentke par la pens6e crucifiante qu'il a peut-6tre

dans sa simplicitY, trahi par tine parole imprudente
quelques-uns de ses confreres et de ses niophytes.
Enfin, on lui ordonne de renoncer a sa foi. On ui off re
de la viande an jour d6fendu. Mais le chevalier sans
peurest aussi sans reproche. fJamais ,, dit-il simplement, et ce jamais scelle son arret de mort.
Avant l'aurore du 18 fivrier 1820, des soldatsviennent
iechercher. Me raminerez-vous? i leur demande-t-il.
Comme ils hisitent et chuchotent entre eux a : Dites
la v6tit6, s'ecrie le P. Chen, un de ses compagnons
de captivit6, les Europ6ens ne craignent pas la mort. ,
Les soldats d6voilent alors le but de leur venue;
aussit6t son visage brille d'une sainte joie.
Le temps de recevoir une derniere absolution, de
dire adieu a ses cýprisonniers et il part. En dehors
de la ville, & la place ordinaire des ,executions, une
croix est dress&e. Apres une courte priere, a genoux,
dans la neige, it se relbve : cJe suis prAt. s On rattache
a la croix. La mort par la strangulation, telle qu'elie
est pratique en Chine, produit une agonie trts cruelle.
Deux fois la corde est serr6e autour de son cou et deux
fois elle est reliche; trois fois il est donn6 au martyr
de gofter les horreurs de la mort. J'entends, an milieu
du proc6d& barbare, un echo de la triple question du
Christ dansl'Evangile. c M'aimes-tu?-Oui, Seigneur,
vous saver que je vous aime. - M'aimes-tu? - Oui,
Seigneur, vous savez que je vous aime. - M'aimes-tu ?Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime.'
Pour moi, vivre, c'est le Christ; mourir m'est un

gain. )
Je contemple en esprit dans cette lointaine MaisonMare de la Congr6gation qui abrita mes premiers pas
dans la vie de communaut6 la place oa sont consetvies les reliques du bienheureux Clet. Je fxe mes
yeux sur ces vftements dcchir6s, sur ces linges glo-
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rieux teints encore de son sang genereux et une priere
s'6chappe de mon coeur.
O bienheureux martyr! 6 mon frere, semblable au
Christ! jette un regard sur ton frere qui marche
piniblement dans cette voie royale que tu as parcourue
d'un pas si ferme entre Jesus et saint Vincent, les yeux
fixes sur le poids eternel de gloire. Jette un regard
sur nous tous ici assembl6s pour "honorer en ce jour.
Jette un regard sur la terre de Chine que tu as arrosee
de la sueur de ton front, du sang de ton cceur. Ton
sang est tomb6 sur elle comme une semence feconde
de chritiens. Ils n'6taient que quelques milliers lorsque
tu es venu vers eux; ils sont maintenant deux millions.
La moisson est grande, tu le sais, et les ouvriers sont
peu nombreux. Que ton excmple excite en plus d'un
cceur genereux la noble ambition d'imiter tes vertus,
ton zeIe, tes travaux. Bfnis leurs fatigues afin que le
ruisseau de la grace de Dieu puisse arroser ces champs
et produire un peuple agreable a Dieu.
Nous aussi dans ce s6minaire nous r6clamons ta
protection, nous demandons une communication de
ton esprit. Ce que tu as fait au seminaire d'Annecy,
aide-nous a le r6aliser ici : l'ideal du prAtre, pieux,
savant, z616. C'est sur de tels pretres, sur ceux qui
pensent que rien n'est trop pour le service de Dieu,
qui sont pleins de lavie du Christ afn quetous reqoivent
de leur plenitude, c'est sur de tels pr&tres seuls que
reposent I'avenir et le progres de l'Eglise en ces contrees. Plus le royaume du Christ s'6tendra par eux,
plus aussi la vie du Christ poussera de profondes
racines dans les profondeurs des ames,la oi nait 1'esprit
- apostolique. Et cet esprit grandira avec v;gueur. Si ce
n'est pas notre privilege de mourir pour leChrist, nous
r6pandrons au moins notre sang goutte a goutte pour
son service, en sorte que, soit que nous vivions, soit
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que nous mourions, nous vivions et mourions comme
toi pour le Seigneur, parce que, soit que nous vivions,

soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
Des fetes pour le bienheureux Clet ont et6 c61fbr6es
aussi en dehors de la Congregation, soit dans son
pays d'origine, soit dans la province de Chine oit il
est mort. Puissent ces fetes etre le prelude de celles
de sa canonisation solennelle!
Ce m6me jour, 17 fevrier, M. Verdier, Superieur
general, adresse aux Filles de la Charite de France
la lettre suivante :
MES CHRES S<EURs,

La grJce de Notre-Seigneur soit avec wous pour jamais!
Vos charitables occupations ainsi que vos devoirs d'offices
vous mettent assez en relations avec le monde des travailleurs, des ouvrieres spdcialement : jeunes filles, femmes
mariees, meres de famillt, pour etre b meme de comprendre
quelle est, I l'heure actuelle, !'importance, on mieux la ndcessito des ceuvres sociales qui ont pour objet le soin et la d6fense
de leurs intirets. Leurs intirets matdriels tout d'abord et sans
jamais perdre de vue leurs interets d'ordre moral et spirituel.
I nelongue experience vous apprendque ces inter&ts temporels
sont pour ceux d'ordre superieur une preparation aussi n6cessaire qu'efficace..A d6faut d'experience personnelle, les
exemples et les recommandations de saint Vincent vous 'enseigneraient. Les bienfaits, les services rendus, la charite
corporelle vous gagnent les ames, ouvrent les coeurs et vous
permettent de leur offrir, au moment voulu de Dieu et par
vous pr6pare, la grande charitd de la verit6 et de la grace.
Je me plais I reconnaitre, sans surprise ni etonnement
d'aucune sorte, que, sous des formes et par des m6thodei
diverses, vous vous intiressex au monde du travail e1minin.
Syndicats professioanels, cours de dessin, de coupe, de dactylo-stinographie, de lavgues, bonnes-gardes et restaurantfeminins, foyer familial, mutualitis et caisses de retrait,.
ouvroirs et ateliers, travail des femmes & domicile, d'autre;
moyens encore sont par vous, un peu partout, employes ave-succes.
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Dieu b6nit votre zele et tompte vos fatigues.
Pour moi, je veux vous remercier de tout le bien qui a etC
fait et vous encourager a continuer et a progresser dans cette
voie de l'intelligente charite en laquelle saint Vincent reconnatt l'inspiration de son ceur et aussi de son esprit, iminemment pratique, parfait organisateur et toujours adapt6 au
besoin de I'heure presente.
Or, pricis6ment pour cette conservation du b'ef ddja opiri
et pour la progression a venir, it m'a paru bon d'instituer une
la fois consultatif et directif auquel vous
sorte de Comitje
pourriez recourir pour un conseil h demander, un texte de
loi A mieux comprendre, un renseignement a obtenir, une
oeuvre a crier; pour savoir les essais tentes ailleurs, dans la
communaut6 ou en dehors d'elle, les rdsultats obtenus, les
obstacles a prdvoir, les auxiliaires h grouper; pour la tutelle
plus efficace des droits 6conomiques et moraux des ouvricres,
internes ou externes, dont vous avez la responsabilit6, soit
directe, soit indirecte; pour vous tenir au courant des conditions du travail dans telle ou telle branche de l'activjt6 fiminine ainsi que des fluctuations des salaires; des amnliorations h introduire ou a r6clamer dans Pintdret de 1I santi ou
de la moralit6 des femmes jeunes ou dejt plus avanc6es dans
la vie auxquelles vous vous int6ressez.
Ce Comitd, en coordonnant les bonnes volontds, en les
excitant ou les soutenant, en les eclairant et les dirigeant,
vous permettra de remplir avec plus de facilite et d'efficacite
vos devoirs de justice et de charitd dans la direction des
rO
Cvr~s, existantes ou ý crder, auxquelles votre ddvouement
autant que I'obdissance vous appliqueront.
Ce Comit6 est compose comme il suit :
M. Cazot, premier assistant de la Congregation de la Mission, president;
M. Champetier de Ribes, avocat;
M. Ebl6, du Secrdtariat social;
M. Robert, secrdtaire de la Congregation de la Mission;
Sceur Ribiollet, secritaire de la Communaut6;
Sceur Milcent, des syndicats de la rue de I'Abbaye;
Soeur Petit. sawur servante de Sainte-Anne de la MaisonBlanche.
M. Crapez, pretre de la Mission, sera secr6taire du Comit-6
Tel que vous ie voyez composd, il pent et doit vous donner
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toute confiance : competence et devouement -e trouvent
en lui.
Pour tout ce qui est correspondance, adressez-vous i
M. Crapez, avenue Gallieni, 3, A Gentilly (Seine). En outre,
M. Crapez se trouvera A Saint-Lazare tous les vendredis; de
neuf heures a onze heures, afin de recevoir les communications verbales et donner les r6ponses on explications utiles.
Ceci ne vous emp6chera point de recourir a l'expirience et
aux lumiere! des autres membres du Comitd toutes les fois
que l'opportunit6 s'en prdsentera pour vous.
Appelant ia benddiction de saint Vincent sur vous toutes
comme sur toutes vos oeuvres, je me dis dans les saints coeurs
de J4sus et de Marie.
Votre ddvoue serviteur,
F. VERDIER,

Sup. gin. Cong. Miss.

18 fivrier. - M. Deschanel prend en main les
renes du gouvernement. C'est jour f6ri6, quoique mercredi des Cendres. A cette occasion, le nouveau president de la R6publique a recu de nombreux t~legrammes. Voici, d'aprbs le Journal off ciel, celui qui a
6te adress6 par S. S. Benoit XV :
A Son Excellence Monsieur DescAanel,
Prisident de la Rdpublique francaise, Paris;
Nous exprimons a Votre Excellence nos filicitations et nos
voeux l'occasion de son 6elvation a la premibre magistrature
de la R6publiqie et de son installation A 1'Elys6e. Nous ne
doutons pas que la divine Providence ne riserve a votre action
pr6sidentielle, avec le concours d6voue et sinciere de tous les
bons citoyens frangais, la mission magnifique et glorieuse de
relever la France de ses ruines materielles et morales, de
donner a votre pays la paix religieuse, qui sera 'un des importants facteurs de son relevement, et de contribuer efficacement a cette pacification des peuples apris laquelle soupire
toute P'humanite, Dans cette confiance, nous implorons les

be6adictions divine sur voas, Monsieur le President, sur
Yotre famille,,sur le gouvernement francais et stir la France
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tout entiere, que nous aimons toujours comme la fille ainee
de I'glise.
BENEDICTUS P.

P.

XV.

Le President de la Republique a repondu :
A Sa Saintaet Benoit XV, palais du Vatican, Rome.
Au moment oi j'assume la charge Llaquelle m'a appelM la
confiance de I'Assemblie nationale, Votre Saintete me fait
I'honneur de m'exprimer ses sentiments, ainsi que les vaunx
qu'Elle forme pour la grandeur et la prosp&riti de la France.
11 m'est particulibrement agraable de dire a Votre Sainteti combien je suis sensible a ses felicitations. 11 ne me lest
pas moins de I'assurer du haut prix que j'attache i ses vceux
.our le bonheur de la France victorieuse et pour I'accompliscement de ses destindes historiques intimement Lides i la
cause de la justice.
P. DESCHANEL.

19 fevrier. - Premier jour de 1'Adoration perpetuelle. M. Thierion nous montre dans la communion
une source de vie. La foi l'affirme, 1'exp6rience le
confirme. Notre r6solution doit 6tre de communier
souvent et bien.
20 ifvrier. - Deuxieme jour de 1'Adoration. La
communion est une force pour 6 viter le mal auquel
nous entrainent le demon, le monde, nos passions,
pour faire le bien dans les circonstances ordinaires et
'extraordinaires de la vie.
21 fevrier. -

Troisibme jour de I'Adoration. La
communion est une marque d'amour. Notre-Seigneur
s'y donne tout entier et malgri tout. Faisons de meme.
Tout le monde a itt enchant6 de ces sermons courts,
clairs, bien divists, agriment6s de scines vecues et
d'histoires. Ce n'&taient pas des dissertations dans les
nuages; c'itait la predication 6vang6~ique, la pr6dication & a missionnaire.
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Ce meme jour s'ouvrait a la rue des Saints-Peres le
Congris diocisain des travaux duquel nous signalerons
seulement ce qui peut interesser la double famille de
saint Vincent.
Le Congrbs s'ouvre par un rapport sur les Missions
de midi et sur les ceuvres annexes ces missions. Tout
ce qui est missions est-de nature a 6veiller I'attaenion
des Missionnaizes; c'ert un bien de famille, c'est leur
lot, leur part d'heritage. Mais ce sont des missions bn
ville et en ville ipiscopale et nous sommes pour les
missions ala campagne; oui, mais les gens de la campagne d6sertent leurs villages et 6migrent a la ville;
allons-nous pour cela nous croire decharg6s de tout
travail et nous renfermer dans l'oisivet-? Nenni, dirait
saint Vincent, on prend son bien 9o on le trouve.
Notre bien s'en va la ville, nous le prendrons a la
ville. Mais ce sont des missions de midi, c'est-a-dire

des missions qui se donnent a midi, parce que c'est
le seul moment oi l'on puisse atteindre des millions
d'ouvriers et d'ouvriires; or, midi, c'est I'heure du
repas; qui ou que sacrifier? Les ames ou le diner?
La question ne se pose pas pour les vaillants missionnaires de midi pas plus qu'elle ne s'est jamais posie
pour les ap6tres. Si saint Vincent a pu dire qu'il
faut quitter la messe, l'oraison, etc., pour le salut des
pauvres, a plus forte raison.dirait-il qu'il faut quitter
le repas pour les ames. C'est a nous a nous adapter
aux heures des fidles et non pas aux fideles a
s'adapter aux heures de notre rcglement. Un ap6tre
se fait tout A tous pour les gagner tous a Jesus-Christ.

C'est en agissant d'apris ces principes que les missionnaires de midi du diocese de Paris, s&culiers et
reguliers, sans exclure quelques-uns de nos confreres,
peuvent atteindre des milliers de personnes qui, sans

cela, 6chapperaient A toute influence de l'Eglise. En
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entendant ces belles et pieuses ccnsiderations aicsi.
que les r6sultats consolants de ces missions, nous faisions des voeux pour que le nombre des u.ssionnaires
aille toujours croissant.dans Paris et dans notre siLrime
arrondissement oh se trouve le Bon Marche, duquel on
voit sortir vers midi et se promener dans notre rue de
Shvres, des milliers d'ouvriires A qui l'on peut appliquer la parole du Maitre : Oves non kabentes pastorem.
On va crier des centres sur la rive gauche, a SaintSulpice et ailleurs.
Le Congres s'occupa ensuite des oeuvres annexes
aux missions de midi; cela regarde nos sceurs. 11 s'est
crfe dans tous les quartiers de Paris :
I° Des salles de repos, asiles d'amiti6 et d'6tude oh
les employ6s viennent entendre la parole de Dieu, une
causerie, une conference, faire quelque boune lecture,
s'encourager dans la compagnie de personnes pieuses
et d6vou6es, se perfectionner dans leurs aptitudes
professionnelles, etc.;
2° Des maisons de famille oi jeunes filles et celibataires trouvent A bon march6 une habitation qui protege leur solitude;
3* Des restaurants, des rkchauds, qui donnent au
corps une nourriture saine, abondante, pas chore, prelude indispensable pour faire accepter la nourriture
de l'ame; Notre-Seigneur guerissait et nourrissait les
corps et il trouvait ainsi le chemin des coeurs.
Nous sommes heureux de constater que les Filles de
la CharitA sont entr6es depuis longtemps dans cette
voie et qu'elles contribuent ainsi grandement aux succes des missions de midi.
22 f•vrier. - Continuation du Congres dioc6sain.
On traite des Unions catholiques professionnelles, des
cheminots, des mitallurgistes, des postiers, tWl&graphistes, t6l6phonistes, P. T. T., des employes de
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la nouveauti, des employes de banque. A signaler
l'intervention de M. Zirnheld, qui 6tablit clairement
les rapports qui doivent exister entre les unions catholiques professionnelles et les syndicats a principes et
recrutement catholiques. Voici, d'apres la Semaine
religieuse, le r6sume de son discours :
D'une part, la confririe, poursuivant le perfectionnement

chritien de ses membres; 4'autre part, le Syndicat recherchant
'interet prolessionnel de ses adherents, dit-il; les organismes
sont done bien distincts dans leur but et dans leurs moyens
d'action. Mais vont-ils s'ignorer? Le mouvement syndical

chretien n'est possible que s'il trouve un recrutement assur6
et de plus en plus efficace; il faut non seulement des adh6rents nombreux et disciplines, mais des adherents ayant une
connaissance mirie de la doctrine catholique qui les guide
dans les conflits sociaux;-il faut surtout des dirigeants qui
soient non seulement des syndicalistes convaincus, mais des
catholiques ardents et sirs, sans lesquels le mouvement syndical chretien risquerait de ddvier et de faire fausse route.
M. Zirnheld salue chaleureusement le developpement des
Unions catholiques professionnelles; il souhaite qu'elles se
multiplient et que, tout en restant sur leur terrain propre, le
terrain religieux, elles devienneut comme la source intarissable oui les syndicats chritiens trouveront leur meilleur
recrutement. Des applaudissements cbaleureux temoignent
que l'assistance pense et sent comme le president de la Conffdiration.

23 fivrier. - Le Congres diocisain s'est transport6
A l'immense salle Wagram. u II n'y a plus d'dglise
assez grande, dit le cardinal Amette, pour contenir la
population catholique. ) On a 1'avantage d'entendre
le general de Castelnau, le d6fenseur de Nancy et de
Verdun, le chevalier sans peur et sans reproche.
25 fAvrier.-- C16ture du Congres; le' chanoine
Dupin en resume les travaux. Signalons deux passages de son rapport.
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SYNDICATS
e Ce que je crois, disait recemment un grand industriel
chl6tien, c'est que rien d'efficace, rien de solide ne saurait etre
tente, ni riussir en dehors de cette grande force moderne, le
syndicalisme, et de cette grande force eternelle, le christianisme., Aussi les catholiques auraient-ils manque a leur tfche
s'ils n'avaient associi ces deux forces, qu'eux seuls peuvent
unir.
Le P. Rutten disait a son tour dans la meme assemblee :
c Une grande partie du peuple s'est detournde de nous parce
qu'en matiere syndicale, nous lui avons donni trop longtenips
l'impression d'etre des r6signes plut6t que des convaincus. II
ne faut pas tolerer que le syndicalisme chritien lui soit presenti comme une concession habile de l'Iglise des exigences
incomprehensibles, comme une source d'influences politiques
dont ii ne faut pas laisser le monopole a d'autres, comme une
bonne tactique pour affaiblir la classe ouvriere en la divisant
en syndicats socialistes et syndicats antisocialistes. n
Reconnaissons-lefranchement,les catholiques ne sot mmem
pas tous, en matiere syndicale, des rIsignes, a plus forte raison
des convaincus. On est stupefait, encore plus qu'humilie, de
voir que des syndicats modiles comme les syndicatscomposes
de catholiques(ce jugement est celui du Ministire du Travail)
aient un recrutement si pinible, an point, faisons-en l'aveu,
que le Syndicat des employes; par exemple, ne compte que
1oooo adherents, dont 8 5oo dans la region de Paris; les neuf
syndicats de 'Abbaye r6unis, 24 ooo membres, et que les autres
syndicats ne se soucient meme pas de publier des statistiques,
tant elles sont au-dessous de leur incontestable valeur.
Apris les exhortations des papes, on ne comprend guere
une telle stagnation, d'autant plus que nous avons en France
une documentation de toute premiere valeur dans les publications de V'Action populaire de !eims, et, dans le Secretariat
social de Paris, une mine d'informations et un organisme
d'enseignement social des plus precieux. C'est d'ailleurs dans
ces deux organisations que l'excellente Ocole normale sociale
a trouvi ses maitres les plus appricids.
C'est doac le devoir des catholiques d'exercer une forte
poussde dans le sens syndical partout oa ils disposent d'une
influence. Mais nos syndicats ne prosp6rerout que le jour obi
ils possederont des propagandistes pris dans la profession
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meme et ppecialisds dans cette mission. Nos freres d'Alsace

et de Lorraine en out applique douze A ce -tavailde recrutement et out su les mettre a 1'abri du souci du pain quotidien.
11 faut que les catholiques nous aident par leur g6nerositd &
imiter ce bel exemple.
Que les catholiques se hatent done de rattraper, dans ce
domaine, le temps perdu. Nous ne dirons pas, pour les encourager, que 1lest 'avenir et que 1lest I'int6r6t, mais simplement
que la est le devoir : devoir social, devoir national et devoir
religieux. II n'en faut pas tant pour 6mouvoir des consciences
catholiques!
(EUVRES

DE CHARITE ET D'EVANGELISATION

Et pourtant I'activite
des catholiques parisiens n'est pas
ppuis4e par ce formidable effort. II reste encore les ouvres de

chariti envers les pauvres et les malades, auxquelies pourvoient, avec les Messieurs et les Dames de Saint-Vincent-dePaul etles Filles de la Charite, nos 78 communautis charitables
et hospitaliires, les asiles de vicillards et nos z5 hopitaux
catholiques.
Un des plus importants est I'hpital Saint-Joseph qui
compte aujourd'bui 644 lits. Son budget eat pass€ de
61 ooo francs, en 1884, . pins de i million en 19i8. II a kt6
d6pens6 pendant ces trente-quatre annees plus de 14 millions
pour 96ooo malades. L'6tablissement a regu pendant la guerre
8 763 militaires, pour le soin desquels it a ddpense sur ses
propres ressources, en dehors du budget de la Croix-Rouge,
i 485 ooo francs. L'(Euvze a cependant trouv6 le moyen de
s'accroitre, en pleine guerre, d'un service detuberculeux comprenant 140 lits,.d'un dispensaire antituberculeux, d'un preventorium pour 6oenfants pretuberculeux de cinq a douze ans,
A quoi s'ajouteront bientOt une cure d'air, installee dans les
jardins de l'h6pital, pour enfants atteints de tuberculose
osseuse, et un preventorium marin.

L'archev&que de Paris laisse comme mot d'ordre,
confiance : a Confiance en Dieu qui a si visiblement
prot6g6 la France dans les evenements recents et qui
va nous donner une nouvelle preuve de sa bont6 par la
beatification de Louise de Marillac et la canonisation
de Marguerite-Marie et de Jeanne, d'Arc qui reprB-
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sentent la chariti, la pi6ti et la vaillance, trois vertus
6minemment franaaises.,,
25 fivrier. -- La station quadragesimale de cartme
s'ouvre a la Maison-MWre par un sermon donn6 par
M. Coury. C'est une heureuse innovation. La cere
monie a lieu le soir a huit heures qui est le moment le
plus favorable pour les fidles de notre quartier.
26 flvrier. - On rouve M. Gibiard mourant dans
I'escalier. On a le temps de lui donner I'absolution et
une onction, et notre excellent confrere s'en va dans
l'Aternit6 recevoir la r6compense de ses ann6es de
professorat et de pr6dication.
Le ministre du Commerce et de
27 fivrier. 1'Industrie nous invite a faire careme par un decret
qui prescrit des restrictions dans la nourriture. Itest
vrai que notre ministre est un excellent catholique
pratiquant, comme du reste plusieurs autres ministres
ainsi qu'une grande partie de nos d6put6s.
28 ftvrier. -A la seance de 1'Acad6mie des sciences
morales et politiques & laquelle assiste M. Paul Deschanel, pr6sident de la R6publique, M. Geoffroy de
Grandmaison lit un rapport sur les aum6niers militaires pendant la guerre. Cela interesse plusieurs de
nos confreres. Voici, d'apres le Journal officiel de la
R6publique francaise, le resume de cette communi*
cation :
Dans la victoirc, dit M. Georroy de Grandmaison, les
aumbniers militaires ont leur part. I1 rappelle qu'au d6but de
la guerre le corps des aum6niers n'avait pas d'organisation
precise. On ne comptait que des volontaires, et encore leur
nombre 6tait-il assez restreint : un pretre pour dix on douze
ipille soldats.

--
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Le comte Albert de Mun,sollicit6 paries appels des amilles,
se rendit le <i aofit ches M. Viviani, president du Conseil, et
obtint un sauf-conduit pour les aum6niers voloataires qui
obtiendraient I'agriment do leurs dveques. Toutefois on ne
pouvait leur accorder de solde.
Une souscription ouverte par M. de Mun rapporta en huit
jours 250ooo francs.
De nombreux aum6niers volontaires se prdsentmrent I la
direction du service do sante.
Le bureau des eauoniers volontaires, organisd par M. de
Man, eat la tAche d'examiner les candidats et de les prE
senter au gouvernement.
Le 27 aoft, avait lieu un premier depart, et,le 12 novembre
1914, M. Millerand regularisait la situation de ces auanaiers
en leur accordant une solde. En dehors des volontaires, plusieurs soldats pretres, qui se trouvaient sur le iront, farent
d6signes au bureau par leurs chefs comme aptes , remplir les
fonctions d'aumfnier.
C'est aussi grace a ce bureau que le gouvernement put,
dans certains cas, comme dans I'expedition des Dardanelles,
trouver des aumbniers spdciaux, an courant de nl langue et
des habitudes du pays et qui rendirect I l'arm6e les plus prdcieux services.
Cesaum6niers nefurent pas, comme on l'a'dit 4 des hommes
des dernieres prieres, mais deveritables professeurs d'energie n.
M. de Grandmaison cite d'emouvantes anecdotes oh les
aum6niers militaires accomplirent des actes remarquables
d'horoisme; il parle de leur sang-froid en face du danget et
raconte 1'aventure de Fun d'eux qui, tombe dans une embuscade, finit par -convaincre 3oo Allemands que les Fraidais
venaient de mettre leur armee en ddroute et les amena dodlemrnt au premier poste ou ils furent faits prisonniers.
M. de Gramdmaison raconte aussi des faits oh Plinfluece
morale de I'aum nuier apporta l llan denos troupes un sesours
efficace.
Cette influence s'exerca egaleaent en Allemagne dans les
camps de prisonniers.
Le nombre des aumoniers recrat6s par le bureau designe
par M. Geoffrey de Grandmaison et tomb6s au champ d'honneur atteint 2o p. 1oo de Peffectif ; 300 out ete blessis, o200
ont obtenu des citations elogieuses.
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La conference sur les vertus de M. Gibiard

est presid6e par M. Bogaert. M. Hertault nous retracela vie de notre regretti dbfunt : M. Gibiard naquit en
Auvergne le 23 avril 1841; il entra dans la Congr6-

gation le 9 janvier 1866; il fut d'abord missionnaire
a Carcassonne, puis professeui daus la meme ville au

grand s6minaire; en 1877, il fut envoy6 5 Tours ou il
professa successivement le dogme et la morale;
en 1895, il est plac6 au grand s6minaire de Cambrai,
et en 1902 il devient professeur de morale a la MaisonMire. M. Hertault loue son amour de la v6rit6, son
humilit6, son ardeur au travail.
M. Bogaert nous fait le portrait de M. Gibiard
comme homme, comme confrere, comme pretre. Comme
homme il est remarquable par sa franchise, son amour
de la v6rite, sa reconnaissance pour les services qu'on
lui rend, sa d6licatesse dans les proc6d6s, sa constance dans les amities et sa volont6 inergique.
Comme confrere, il est d'une r6gularit6 exemplaire,
il n'omet jamais les exercices communs, pas plus le
Breviaire en commun que la recreation; il a horreur
des exceptions.
Comme pr&tre, il est anim6 d'un grand esprit de foi,
il combat avec 6nergie les erreurs modernes; il possede une piete remarquable, un grand amour pour
Notre-Seigneur; il fait le chemin de la croix tous les
jours; il est d'un devouement a toute 6preuve pour
remplir les devoirs de sa charge de professeur; il pr&pare toujours consciencieusement sa classe.
Ce fut un bon et fidele serviteur. II avait peur de la
mort. Dieu lui fit la grace d'une mort presque subite,
mais M. Gibiard etait pret.
Nous avons trouv6 dans les papiers de notre excellent confrere la petite note qui suit. Les nombreux
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e'lves de M. Gibiard seront ' eureux d'entendre comme
un echo de ses classes si vivantes.
C'est le r6sum6 de son discours d'ouverture h Cambrai.
11 me semble, Messieurs, que mon premier devoir en
ouvrant notre petit cours de morale est : 10 de reclamer votre bienveillance pour votre professeur; 2* de
vous exhorter a un travail consciencieux; 3" de vous
annoncer mes titres a l'honneur d'etre votre professeur
de morale; 4' de vous indiquer ma petite mithode..
i. Et d'abord, Messieurs, je fais appel a votre bienveillance. J'en ai grand besoin soit a raison de l'auditoire qui doit assister a,ce cours, soit a raison du professeur qui est charge de faire ce cours.
a) L'auditoire. II se compose de professejrs, de
gradu6s, de jeunes gens ayant tous une intelligence
elev6e, cultivie, et par cons6quent ayant un c~rtain
droit a avoir pour professeur un homme qui participe,
en quelque maniere a leurs riches qua.itis intellectuelles.

b) Le professeur. Or, leprofesseur qhi leurest donn6
leur est inferieur A tout point de vue. Toutefois,
Messieurs, malgr6 mon inferiorit6, j'espere, j'ai meme
une certaine confiance que nous pourrons v;vre en
bonne intelligence..., et la raison de cette confiance
je la trouve dans la tradition de votre maison. Elle
m'a appris que vous n'aviez jamais refuse votre bienveillance a personne, et meme que vous en donniez
plus a ceux qui en avaient plus de besoins ou qui la
m6ritaient moins que les autres; cela ne m'6tonne pas,
c'est le propre des grands esprits d'agir ainsi... Je
puis done compter sur une plus large part que celle
qui a et6 donn6e a tous mes pred6cesseurs.
2. Travail consciencieux.
Si j'6tais dans un autre s6minaire que celui de

Cambrai, cette recommandation aurait sa raison d'etre,
ici elle est inutile... L'opinion, en effet, au moins dans
la Congregation de la Mission, est que les seminaristes de Cambrai sont serieux, travailleurs, et qu'ils
ont bon esprit.
Tout cela vous honore beaucoup, Messieurs, surtout
&l'6poque oiu nous vivons..., oui les hommes et surtout
les jeunes gens s6rieux, de devoir et acceptant une
direction sont rares, bien rares... Je ne puis que vous
encourager, et vous exhorter a perseverer dans cette
bonne voie. Ensuite vous n'avez pas mal place votre
z'Ie, puisque la science de la theologie, et.surtout la
theologie morale a &tt toujours, et restera toujours la
plus uttle des sciences. Elle est la rtgle des mmeurs;
or, ce qu'il importe surtout et pour tous et pour chacun,.
c'est d'avoir de bonnes mceurs..., vos estis sal terrad,
lux mundi, vous le serez surtout par la science thiologique.
Et puis, Messieurs, si vous ne poss:dicz pas pleine-

ment cette science, vous compromettritz assurement.
vos inter&ts surnaturels dans l'exercice da saint ministhre. Vous avez bonne r6putation au point de vue du
travail comme sous les autres rapports; faites qu'elle
soit bien m6ritee, soutenez-la 6nergiquement.
C'est un pricieux h6ritage que vous ,avez recu,
gardez-le, afin de le pouvoir passer a ceux qui viendront apres vous.
3. Quels sont les titres a l'honneur qu'on me fait
de vous enseigner.
Je n'en vois aucun, en dehors de la designation faite
par mes superieurs, et de l'acceptation de Mgr de
Cambrai.
4. Quelle est ma m6thode; a) je suis le livre qu'on

a plac6 entre vos mains, Vincent; b) j'abrege le plus
possible; c) je tiens un grand compte de l'argumentatioat
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dans 1'exposition des preuves. Je demande aussi qu'on
donne une grande importance aux preuves tirdes de
la raison theologique; d) ordinairement chaque classe
se divise en quatre parties : I" AprEs le Veni Sancte, je
commence par donner quelques indications, quelques
explications sur la lecon du lendemain, il serait a
desirer qu'on en tint compte en recitant.
2a Lorsque les petites explications ont pris fin, on
recite la lecon, en latin, autant que possible, et selon
les regles de la logique, et plus particulierement de
I'argumentation.
3° Lorsque la recitation est terminee, chacuu de vous
peut presenter ses difficultis. Je vous exhorte beaucoup a tenir un grand compte de cette troisieme partie de la classe, elle est tres utile et pour les seminaristes et pour le professeur, obliges de travailler les
uns et les autres avec plus de soins. Et puis la lumiere
jaillit du choc.
4' S'il reste encore du temps, on reprend la leqon,
et on la donne en francais, selon les r!gles auxquelles
on a df se conformer en donnant la recitation en

latin...
Voilk, Messieurs, quelques observations generales
qu'il m'a paru bon de vous presenter avant de commencer. Si je n'etais pas a Cambrai, j'ajouterai :vous
aurez la bont6 de garder un silence absolu, complet;
mais dans votre maison je ne crois pas qu'il soit n6cessaire de faire cette recommandation.
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Lettre de M. GLEIZES, pri!re de la Mission, aM. ROBERT,
secrtiaire de la Congrigation.
Paris, le 2o octobre g199.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grace de Notre-Seigneur sod avec nous pour jamais !
J'ajouterai, si vous le voulez bien, une suite A la
lettre que je vous ai adress6e precedemment.
A Lyon, oiu j''tais venu de Marseille, je parcourus
les divers dip6ts oi se trouvent des documents relatifs
a notre Congregation.
Les Archives departementales du Rh6ne, install6es
dans l'ancien couvent des Carmes, an haut de la montee de ce nom, renferment, en cinquante registres ou
liasses, - Serie H, 1184, sous le titre de Missionnaires
de Saint-Lazare, - les pieces qui concernent notre
ancienne maison de Lyon.
Le premier registre est un 6norme in-folio qu'on a
de la peine a remuer.
L'acte de fondation, qui s'y trouve, est a citer.
a Par-devant les notaires gardes-notes du Roi au
Chltelet de Paris, soussign6s, fut present Messire
Pierre Chomel, prdtre, ci-devant conseiller du Roi en
sa cour du Parlement de Paris, demeurant dans le
seminaire des Bons-Enfants, proche la porte SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, lequel,
ayant connaissance particuliere des grands biens spirituels que font les pritres de la Congregation de la
Mission partout oh ils sont etablis et exercent les
fonctions de leur institut, et d6sirant reconnaitre les
obligations qu'il a a ladite Congregation depuis plusieurs ann6es, il a cru ne pouvoir mieux faire qu'en
contribuant a une fondation desdits pr&tres en quelque
diocese oi jusqu'i present ils ne sont pas 6tablis. Et,
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d'ailleurs, ayant appris qu'une maison serait fort n&cessaire auxdits pretres dans la ville de Lyon, A
cause du besoin qu'ils ont de passer et repasser frequemment par ladite ville, pour aller dans les pro-

vinces voisines et dans l'Italie, oif ils ont plusieurs
maisons, il a jeti les yeux sur ladite ville de Lyon,
preferablement a toute autre, dans I'esp6rance qu'il a,
que les fonctions de ladite Congr6gation produiront
avec le temps des fruits considerables dans toute
1'6tendue du diocese, et particulierement dans les
paroisses de la campagne, oi lesdits pretres ont coutume de faire des missions gratuitement, pendant sept
a huit mois de I'ann-e, sans etre aucunement a'charge
au peuple. Pour ces causes, le sieur Chomel a reconnuet confess6 avoir volontairement donn6, par ces pr6sentes, la somme de mille livres de rente, d'un capital
de vingt mille livres, laquelle il se propose d'augmenter avec le temps. II promet de plus de donner
dix mille livres dans deux ans, le tout pour etre employe a la fondation de la maison de Lyon...
« Fait et passe en la salle de la maison de SaintLazare, le 3o ao6t 1668. .
Ainsi fut realise le dessein qu'on avait depuis plusieurs annies d'Rtablir nos confreres a Lyon.
Saint Vincent ecrivait, en effet, a M. Blatiron, sup&rieur a Genes, le 3x octobre x653 :
a I1 serait vraiment A desirer que nous eussions une
maison A Lyon; mais nous devons davantage aimer le
bon plaisir de Dieu qui ne le vent pas encore. n
L'ann6e suivante, un M. Charrin, Lyonnais, contut
le projet de fonder cette maison, du consentement de
Mgr I'archeveque. Saint Vincent l'en remercie trbs
humblement par une lettre du 7 octobre 1654.
Mais les fonds assign6s n'Ataient pas suffisants pour
le nombre de missionnaires que l'on d6sirait, et, d'au-
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tre part, M. Charrin grevait la fondation de trop
d'obligations. C'est ce que saint Vincent lui explique
assez au long dans une lettre du io septembre i655.
A M. Levazeux, superieur a Annecy, qui trouvait
que pour fournir la Compagnie de bons sujets, ii fallait 1'6tablir dans les grandes villes, principalement a
Lyon, saint Vincent repondait, le I"' juin 1657 :
i Je vous dirai, Monsieur, qu'on nous a, ci-devant,

fait quelques propositions pour nous y attirer, mais
nous n'avons pu les accepter pour tre trop onereuses,
et nous ne pouvons non plus faire aucune avance pour
nous 6tablir en quelque lieu, si nous voulons nous tenir..

dans les voies de Dieu et a I'usage de la Compagnie;
,car, jusqu'h maintenant,sa Providence nous a appeles
aux lieux oi nous sommes, sans que nous I'ayons
recherche ni directement ni indirectement. ,
Cette fois, la divine Providence avait pourvu
l'6tablissement, A Lyon, des pr6tres de la Mission par
le moyen de Pierre Chomel.
L'acte de fondatign est suivi, dans le registre, de
I'autorisation canonique pour cet ktablissement, donn6e, le 14 novembre 1668, par ((Camille de Neufville, _
archeveque et comte de Lyon, primat de France, cor- .
mandeur des ordres du roi, et son lieutenant g&neral
au gouvernement de la ville de Lyon, pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais n; de l'autorisation civile,
consentie et signke, le 2o novembre suivant, par Paul
Mascrany, prev6t des marchands, et les quatre eche-,
vins qui elaie•t en charge, et des lettres patentes
royales de confirmation.
Dans ces lettres patentes, il est dit que les pretres
de la Mission s'&tablissent a Lyon a pour faire un
s6minaire ecclesiastique, vaquer aux fonctions- de leur
nlstitut et faire des missions gratuites dans les vil.

jages oi le besoin le d6cidera ,. Plusieurs pieces pos-
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terieures mentionnent le s6minaire comme existant
dans la maison en mime temps que les autres oeuvres.
Paul Mascrany, 6cuyer et seigneur de la Verriere,
qui est, dit alors ancien prvo't des marchands, vendit,
le 4 mai 1673, anx pretres de la Mission, a une grande
maison, appelee de Montangle, sise au terroir et quartier de Fourviere, paroisse Saint-Paul, consistant en
plusieurs corps d'h6tels, moyens et bas, ensemble les
jardins, vignes, pr 6 , verger, icuries, fenieres et
remises de carrosses, cours, terrasses, et generalement tous les fonds en d6pendant, joignant la rue
Saint-Barthil6my, tendante i I'6glise des Recollets,
pour la somme de quatre-vingt-trois mille livres D.
Curieuse coincidence, ce Paul Mascrany appartenait
Sune famille originaire de la Suisse italienne, amen6e
a Lyon par les Gondi, qui, venus eux-memes de Florence, s'etaient 6tablis dans cette ville i la fin du
quinzieme siecle. C'est a Lyon que naquit, en i581,
Philippe-Emmanuel de Gondi, le g6neral des galkres
chez lequel saint Vincent v6cut pendant plusieurs
annies.
SNos confreres, qui avaient d'abord occup6 une maison de louage, i la montCe du Garil!0n, non loin de
la rue Saint-Barthelemy, resterent jusqu'a la R6volution dans leur nouvelle r6sidence de l'h6tel Mascrany,
devenue, depuis, la propri6te des freres des Ecoles
chretiennes. On I'appelle encore; les Lazaristes.
Les pi&ces qui precedent, ainsi que celie qui permet
aux pretres de la Mission de s'6tablir a Fourviere, se
trouvent 6galement aux Archives de la ville de Lyon,
H6tel-de-Ville, place des Terreaux, S6rie GG, chapitre-XIX, n" 219 et 220.
Les espirances exprimees par Pierre Chomel, dans
l'acte de fondation, ne furent point trompees. Les
pretres de la Mission firent le plus grand bien dans
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les pays du Lyonnais, du Forez, du Beaujolais etlieux
circonvoisins. Mais l'ancien conseiller at Parlement
n'avait fait que donner commencement, comme 1'acte
le porte, a un etablissement qui allait devenir considerable.
II advint d'abord, comme cela arriva aussi a Bordeaux dans les memes conditions, qu'un institut local
de cat6chistes missionnaires s'unit aux pretres de la
Mission.
Les succes de saint Vincent de Paul et de ses compagnons, dans les missions de la campagne, porterent
d'autres eccl6siastiques a s'adonneraux mAmes oeuvres.
C'est ce que fit, en 163o, un saint pr&tre de SaintEtienne en Forez, Antoine Roussier, qui voyait combien 6taient grands, parmi le peuple, le disordre des
mmeurs et l'ignorance des mysteres de la foi.
Dans la suite, deux autres pretres se joignirent i
lui. Un troisieme, qui s'6tait associ AL
leur ministere,
voulut, en 1652, affermir cette oeuvre, en laissant un
capital pour l'entretien de trois missionnaires.
Ce pretre, Messire Floris Bruyas, cure de SaintH6and et archipr&tre de Jarez, avait mis dans I'acte
de fondation de ces trois missionnaires que, i pour
perp6tuer ladite mission, il serait loisible, a ceux 'qui
y seraient employes, de s'unir et de s'agr6ger, de l'autorit6 de Mgr l'archeveque, i la Congregation de la
Mission, ktablie A Saint-Lazare, a Paris, o1 ii se trouverait toujours nombre suffisant de sujets pour lesdites
missions i,.

L'ceuvre des missionnaires catichistes du Forez se
maintenait avec le concours volontaire de plusieurs
cures ou prieurs, qui gardaient leur libert6 d'action.
Quelques pr&tres de la noblesse voulurent, en 1657,
faire de ces missionnaires un corps a part, avec vie
commune et residence a Lyon, sous le vocable de
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pretres de la Mission, qui itait celui de l'Institut de
saint Vincent de Paul.
C'est A leur sujet que le saint 6crivait, le 17 ao6t
1657, A M. Jolly, supirieur a Rome :
" Nous sommes en un temps oui la Mission donne
de l'6mulation A beaucoup de personnes pour y travailler. II y a quelques gentilshommes en Forez qui,
apres s'6tre employis quelque temps a pareils exercices, ont r6solu de se lier en corps et ont d6jA les
lettres patentes du roi, sign6es d'un secr6taire d'Etat;
qu'ils ont fait mettre au sceau. J'en ai fait parler i
Mgr le chancelier, qui a fait r6ponse que difficilement
il pourra 6viter de les sceller, parce que beaucoup de
personnes de condition s'en melent; et, en mime
temps, il m'a fait dire que je le fasse voir derechef,
et qu'on verra qu'il n'y ait rien dans ces lettres qui
nous fasse pr6judice. Pour moi, je prie Notre-Seigneur que, non seulement il benisse les intentions et
les oeuvres de ces nouveaux missionnaires et de tous
les autres, mais encore que, s'il voit qu'ils soient pour
faire mieux que nous, il nous detruise et les 616ve. D
Ce qui aurait pu causer un prejudice i l'Institut de
saint -Vincent, c'6tait le nom commun de pr&tres de
la Mission, comme le saint l'explique longuement, le
5 octobre suivant, a M. I'abbW de Saint-Just, grand.vicaire de Lyon, dans une lettre que Collet reproduit et
commente.
« Cela 6tant, Monsieur, conclut le saint, 11 semble
que s'il plaisait a Mgr I'Archeveque de donner un
autre noma ces Messieurs que de prhtres de la Mission, comme de fpites de Mgr l'Archevique, ou bien de
pritres du clergi, ou du diocese de Lyon, cela conviendrait bien a la chose, puisqu'ils se devouent A faire
toutes les choses ecclsiastiques que mondit Seigneur
leur ordonnera.,
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On tint compte de ces observations, et comme l'on
confia A la nouvelle soci&t6 I'eglise paroissiale de
Saint-Michel, a Lyon, on lai donna le nom officiel de
communaute de Saint-Michel.
Un an apris l'arrivie dcs pretres de la Mission a
Lyon, I'archeveque, Mgr de Neuville, unissait a leur
Congr6gation la communaute de Saint-Michel, a vu la
conformit4 d'exercices des deux instituts et aussi la.
connaissance que toute la France a des succes heu-,
reux dont il plait a Dieu de favoriser ladite Congr-gation de la Mission, compos6e de grand nombre
d'eccl6siastiques savants, vertueux et exemplaires, et
deji r6pandue en plusieurs dioceses de ce royaume et
autres ".
L'union de la communaute de Saint-Michel A la
maison de la Mission etablie a Lyon, a sera, est-il .
ajout6, un bien commun aux deux et un grand avantage pour le diocese. Ce sera aussi suivre les intentions de Messire Bruyas, premier bienfaiteur, qui,
comme en esprit de prophitie, a appos6 une claust.
expresse, dans son contrat de fondation, relative i__
cette union.) n

La soci&t6 de Saint-Michel comptait pour le pre- :sent six membres, savoir :Jean de Giraud, prieur de,
Roiz6, superieur; Francois de Gresolles, seigneur de.
Gr6solles; Marc-Antoine de la Mure, seigneur de1i
Chantois, (C qui travaillaient volontairement, sans retribution, aux missions depuis plusieurs annees ,, et
Pierre Baudrand, bachelier de Sorbonne; JacquesGroslebois et Jean Blanc, qui occupaient les trois :
places fondies de missionnaires. Tous les six partageront les travaux des pretres de la Mission. ls resideront dans la maison en payant, les trois premiers •
quinze sols par jour, et les autres douze sols, mais ils
pourront se retirer s'ils le veulent. Les trois fonda-
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tions de missionnaires seraient affectees, apris la
mort des titulaires actuels, aux pr&tres de la Mission
qui heritaient aussi des immeubles, terres et benfficcs
ecclsiastiques de la communaut4 de Saint-Michel, notamment de la chapelle et ermitage du mont d'Uzore.
La maison de Lyon eut d'autres domaines'assez
nombreux, car ces possessions constituaient A cette
6poque la principale source des revenus. Une grande
partie des archives se rapporte A leur acquisition, a
leur entretien, A leur conservation.
La liasse qui porte le numero 44, relative au prieure
de Mornant, uni, en 1707, A la Congr6gation de la
Mission, est remarquable.
D'abord abbaye de Be'ndictins, Saint-Pierre-deMornant 6tait devenu un prieur6 simple, sans charge
d'ames, poss6d6 par Messire Frangois de Murard,
( lequel, dit Pa'ate d'union, etant bien inform6 des
biens spirituels qui se font journellement, pour la
gloire de Dieu, le salut des Ames et l'6dification des
fideles, par. MM. .les pretres de la Congr6gation
de la Mission, 6tablis dans cette ville de Lyon,
tant par les exercices de pieti que pratiquent, en
leur communaut4 et sdminaire, les eccl6siastiques qui
leur sont envoy6s, que par les missions qu'ils font
dans le diocese gratuitement, et par les autres fonctions qui regardent le salut du prochain, il. a cru que
c'6tait chose convenable, avantageuse i l']glise, pour
donner auxdits pretres plus de moyens de continuer
et d'augmenter lqurs ceuvres de piet6, de procurer
l'union de son prieur6 de Mornant A la communauth
et s6minaire desdits pretres de la Congr6gation de la
Mission ).
Les memes motifs avaient porte Adrien Le Bon A
unir son prieurd de Saint-Lazare A 1'Institut de saint
Vincent de Paul.
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Messire de Murard, qui avait du bien, fonda de
plus k Mornant, de concert avec un autre pretre, un
petit s6minaire dirig6 par les pretres de la Mission.
On devait y recevoir trois 6l1ves gratuitement.
II laissa aussi un revenu suffisant pour 6tablir a
Mornant, dans sa propre maison, u quatre Filles de
la Charit6, de celles qui sont gouvern6es et visit6es
par les pretres missionnaires de Saint-Lazare

-.
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chargeait le petit s6minaire de leur fournir ic tous les
meubles propres a lear usage et au service des pauvres
et les ustensiles pour la pharmacie n.
Le superieur de la maison de Lyon restait prieur
de Mornant. II en 6tait aussi seigneur et haut justicier,
et il devait, en cette qualit6, pr&ter foi et hommage
au roi tous les trente ans.
C'est ce que fait, le 23 aoitt 1723, Jean-Jacques

Porte, se prbsentant pour cela devant c les seigneurs, presidents et tr6soriers de France, grands
voyers, juges, et directeurs des domaines de Sa Majeste
en la gen6ralite de Lyon ».

t I1 est entr6, est-il dit, au bureau, tate nue, sans
gants et sans manteau, ayant mis genoux en terre, ses

mains jointes entre les n6tres, il a rendu, tant en son
nom qu'en ceux des autres pr&tres de la Congregation
de la Mission, foi et hommage au roi, pour raison de
leur prieure de Mornant et rentes nobles en d6pendant, et pret6 devant nous le serment de fidelitE au
roi sur les saints 9vangiles, promis d'observer les anciens et nouveaux chapitres de fidelit6, dont nous leur
avons octroye acte. n
Une piece des archives porte que M. Couty, Supi-

rieur genaral de la Congr6gation de la Mission, est
prieur de Savigneux et de Valfleury, son annexe.
Sainte-Croix de Savigneux, pres de Montbrison, et
Valfleury, pres de Saint-Chamond, 6taient deux
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prieurbs, le second d6pendant du premier. Le prieur,

un sieur Monis, cAda, en 1687, son double prieure
aux prktres de la Misssion, afin de faire mieux desservir Valifeury, qui itait un lieu de phlerinage tres
fr6quente. On y entretenait deux missionnaires. En
1744, pour assurer davantage cette ceuvre, Valfleury

fut s6pari de Savigneux, son titre de prieure fut supprime, et son temporel fut incorpore et uni g la Congr6gation de la Mission.
Ii y aurait beaucoup a prendre dans les cinquante
registres ou liasses des archives d6partementales du
Rh6ne pour Phistoire de notre maison de Lyon et,de
Mornant, son annexe. Je les signale a un futur historien. Un amateur, M. I'abb6 Bochu, ancien aum6nier
de l'h6pital Saint-Alban, y a copi6 on analys6 un
assez grand nombre de pieces, accompagnies de
notes. -Ce travail, tres informe, se trouve dans nos
archives.
Les documents relatifs aux fondations arretent particulierement I'attention. Il y a des fondations pour
augmenter le nombre, des missionnaires; des fondations de retraites a faire dans la maison, les unes
pour ecclesiastiques, - elles sont de huit jours complets, on en donne le reglement, - les autres pour
aiques pauvrcs. Ces dernieres fondations, c pour
,auvres gens -1, sont de vingt sols par jour, , A condition de les nourrir et de leur donner les choses n6cessaires pendant la retraite, suivant l'usage de la
maison ». II y a, non seulement des fondations de
missions en diverses paroisses,-Chitillon-les-Dombes
est du nombre, - mais aussi, touchante attention, des
fondations d'aum6nes h distribuer aux pauvres pendant la djure de ces exercices.
Parmi les fondations de missions,. il faut signaler
celle du celIbre h6pital general de la Charit6, a Lyon.
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Messire Laurent Pianello Besset, seigneur de la Vallette, tresorier de France, en la generalit6 de Lyon,
et recteur de l'h6pital pour la seconde fois i a 6tC si
edifi6 du fruit qu'a fait dans I'h6pital gen&ral la mission que MM. les pretres de Saint-Lazare y ont faite
aux fetes de Piques dernikres, 1698, qu'il fait donation d'une rente annuelle et perpetuelle de cinquante
livres, an capital de mille livres, la charge de faire
donner une mission dans l'kglise de la Charit6, de
cinq ans en cirq ans, our
.- laquelle mission il entend
que MM. les recteurs choisissent toujours les pretres
de la Communaut6 de Saint-Lazare n. L'acte de fondation est plus d6taille dans les Archives hospitalieres
de la ville de Lyon, serie B, volume 296, et serie C,
volume 16.
Cet h6pital s'appelait plus simplement la Charite
ou Aumone gn&erale, parce qu'il venait en aide a toutes
les infortunes. Pour ce motif, il poss6dait le privilege
exclusif de faire des quetes dans la ville et dans le
diocese de Lyon. Je remarquais, 1 ce propos, dans les
Archives hospitalieres, une piece curieuse qui a trait
a un de nos confreres. Theodore Groiselle, missionnaire, et plus tard vicaire apostolique et consul de
France a Alger, 6tait venu en Europe, en 1754, pour

recueillir des aum6nes en vue de reconstruire la chapelle du bagne ou prison du Beylic. II avait obtenu
du cardinal archevaque de Lyon l'autorisation de
queter dans son diocese et aussi un mandement exhortant les fidles k r6pondre g 6 nereusement a son appel.
II lui fallait de plus la. permission du recteur de
i'hopital de la Charite. I1la sollicita par une requete
qui est ainsi libellee dans les Archives, serie B, volume 335 :

t Petition adressee par messire Groiselle, pr8tre de
la Congr6gation de la Mission, pour engager les ree-
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teurs de l'h6pital i autoriser la quete permise, tant

dans la ville que dans le diocese de Lyon, par le cardinal Tencin, archev&que de ladite ville, aux fins de
contribuer i la reconstraction de l'eglise des esclaves
chr6tiens, A Alger, qui avait 6t6 ditruite par les
grandes pluies tombbes en cette ville, au mois de janvier de l'ann6e 1754.
c Ceux, dit l'abbi Groiselle, en faveur de qui nous

sollicitons votre charit6, sont dignes de toute compassion. Il y a parmi les esclaves des personnes de tout
etat et de toute condition; nous avons vu, a Alger, des
chanoines, des pretres, des religieux, des lieutenantscolonels, des ingenieurs, des officiers d'armee, des
soldats, des capitaines de vaisseau, des mariniers, des
vieillards, des jeunes demoiselles, des femmes d'officiers, des enfants, qui tous 6taient detenus dans les
fers et accabl6s de misere, sans qu'il y cut de leur
faute. Nous les avons vus traitis comme des criminels, m6pris6s, enchai.ns, bafou6s, insultes, frapp6s,
tournes en derision par ces barbares. VoilA les personnes qui vous supplient, par ma bouche, de ne point
vous opposer & une qu&te qu'on doit faire pour fournir
aux moyens de leur 6lever un temple, un sanctuaire ou
ils puissent s'aller dMlasser de leurs travaux, oi ils
puissent aller exposer leurs peines et leurs souffrances
a Jesus-Christ. Son IEminence et nous, reconnaissons
votre privilege et le droit que vous avez de former
opposition a cette quete i mais, connaissant aussi
quelle est l'importance et la necessit6 de cette oeuvre,
Son tminence ne s'est oas content6e de donner une
permission ordinaire; clle a fait un mandement expres;
elle souhaite qu'il ait son executiop dans la ville de
Lyon, et, pour cet effet, elle nous a permis de nous
autoriser de son nom pour vous demander et vous
supplier, Messieurs, de ne point vous opposer i la
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construction d'un temple an Seigneur dans une terre
barbare et infidele, et d'une demeure au vrai Dieu, au
milieu mEme des ennemis de la virit6 et de la Religion. »
On lit au dos de cette piece les lignes suivantes,
tracies de la main de Gonyn de Lurieu : 4 Ce placet a
etC present6 au Bureau, le 7 juillet 1754, par le sieur
Groiselle, d6put6 de la maison de Saint-Lazare,
a Alger, et par M. le suptrieur de la maison de SaintLazare en cette ville. Il y 6tait joint le mandement
de S. t~m. Mgr le cardinal de Tencin, archeveque
de Lyon, qui a bien voulu ne donner aucune permission de quter que du consentement verbal du Bureau,
a cause du droit exclusif de cet h6pital pour toute
qukte. Le Bureau, pour. concourir aux vues de Son
eminence et ripondre a la marque de defirence de sa
part, a bien voulu ne pas s'opposer a la permission
demand6e. n
Theodore Groiselle fit des quetes dans d'autres dioceses, a--ec mandements aussi de Nos Seigneurs les
6veques, et il put ainsi reconstruire 1'6glise des pauvres esclaves.
On trouve dans ces m6mes Archives hospitalibres de
Lyon, sirie G, volume 157, l'histoire de l'une de ces
malheureuses victimes des corsaires barbaresques;
c'etait precis6ment un enfant adoptif de 1'h6pital de la
Charit6, Jean Devaux. II raconte lui-meme qu'au sortir de l'h6pital, oit sa grand'mere l'avait place, il fut
mis en apprentissage chez un imprimeur libraire, puis
il s'adonna au commerce. Revenant de Malte et de
Sicile, ohi il 6tait alle .vendre des marchandises, il a
et6 capture en mer par un corsaire et conduit a Tunis.
II est esclave du Dey Mustapha, le chef. du gotvernement. II conjure ses anciens peres adoptifs de lui
pr&ter leur appui pour se procurer l'argent n6cessaire A
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son rachat. II passe, pour cela, le 18 juin 1660, devant le
chancelier du consulat de France, une procuration par
laquelle a il donne pouvoir k Antoine Favard, notaire
royal et secr6taire du bureau de 1'h6pital, auquel il
s'adresse en ami, de recouvrer un capital qu'il a
Lyon et qui servira a le tirer d'esclavage ,.
4 L'acte ci-dessus, ajoute le redacteur de l'Inventaire des Archives, est 16galis6 par I'6nergique et conurageux P. Jean Le Vacher, pr&tre de la Mission,
vicaire apostolique des ville et royaume de Tunis,
grand vicaire de l'archev&ch de Carthage, et consul
de la nation frangaise en ladite ville de Tunis. ,
Les qualificatifs dont se sert ce r6dacteur de 'Inventaire, M. Rolle, montrent qu'il etait bien au courant
de 1'histoire de notre heroique confrere et martyr, Jean
Le Vacher.
Ajoutons que l'infortun6 Jean Devaux ne recouvra
pas Ia libert6. II mourut de la peste a Port-Farine, ou
le dey de Tunis tenait ses vaisseaux.
Pour en revenir a notre maison de Lyon, l'almanach
historique de cette ville, de l'ann6e 174o, fait mention,
en forme d'avis, d'une autre ceuvre de nos confreres,
celle des conferences eccl6siastiques.
(C Elles se tiennent, y est-il dit, dans la chapelle de
la rue Saint-Barth6l6my, mont6e des Recollets, derriere la rue Juiverie.
( L'ouverture s'en fait au mois de novembre, le premier jeudi apris la f&te de saint Martin, a neuf heures
du matia Elles sont continu6es tous les jeudis de
1'annee, a 1'exception des jours de f&te, jusqu'au dernier jeudi du mois d'aoft.
c L'on commence par une instruction sur quelque
point de religion, qui est suivie d'une exhortation et
d'une explication sur TEcriture sainte.
SMIM. les clercs, tonsur6s, acolytes, sous-diacres
$
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et diacres, r6sidant en cette ville, sont obliges d'y
assister, et on n'admet a la tonsure que ceux qui les
ont suivies pendant six mois; on ne recoit dans les
s6minaires et aux examens pour quelque ordre que ce
soit, que ceux qui s'y sont rendus assidus, et qui rapportent des certificats des Messieurs qui y president. n
La r6sidence de Lyon 6tait 6galement pour les
n6tres une maison de formation. Dans le registre des
vceux 6mis par les clercs et les pretres, on lit au
folio 33, verso, numero 332, la declaration suivante,
6crite et sign6e par le bienheureux Clet, que je traduis du latin.
( Moi, soussigne, Franiois-R6gis Clet, clerc de la
Congregation de la Mission, de la paroisse Saint-Louis
et Saint-Jean du diocese de Grenoble, n6 le 19 aoiut
1748, recu au s6minaire interne, le 6 mars 1769, j'ai

6mis les veux de ladite Congregation, selon les brefs
d'Alexandre VII et de Clement X, que j'ai lus et bien
compris, a Lyon, le i8 mars 1771, en presence de
M. Jean-Pierre Audifred, pretre de la m6me Congr&
gation. n
Le folio suivant du registre porte aux num6ros 337
et 338, que Charles Boujard et Marie-Charles-Emmanuel Verbert, plus tard tous les deux vicaires g6n&raux, firent les vceux, le premier, le 12 novembre, et
le second, le 19 d6cembre 1771.

Pr6cedemment, le numero 184 mentionne les voeux,
au 9 juillet 1727, d'Antoine Jacquier, qui fut Sup&rieur general. II 6tait de Saint-Heand, oa les pr6tres
de la Mission possedaient une terre. Claude Duplein,
entr6 pr&tre dans notre Congregation, qui 6tait luimeme de Saint-Heand, avait fond6 une mission en
cette paroisse, par acte du 31 octobre 1719.

La liasse cotee numero

o1,contient une suite de

lettres qui vont de 1786 a 179o, adresskes, la plupart,
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a M. Jousselme, procureur de la maisbn de Lyon, par
M. Adam, ancien avocat, pretre et jurisconsulte, residant, en payant pension, a la maison de Saint-Firmin,
k Paris. Ces lettres se rapportent surtout a des affaires
litigieuses, dont on le charge comme jurisconsulte.
M. Adam trouve qu'on ne le consulte pas suffisamment
ou que 'on ne suit pas ses avis, qu'il n'est pas assez
consid6r6. C'est un esprit un pen aigri. Une de ses
lettres raconte le sac de Saint-Lazare, qui fut, dans la
nuit du 12 au 13 juillet 1789, le premier aclz de la
Revolution.
Les dossiers des Missionnaires de Saint-Lazare vont
jusqu'& 1'annie 1790. Ce fut alors la dispersion en
attendant des jours meilleurs.
Les registres des tribunaux r6volutionnaires, serie L
des Archives d6partementales, donnent l'interrogatoire de trois de nos missionnaires. Ce sont : Antoine
Imbert, directeur des retraites, a Lyon, puis & Valfleury, execute & Feurs en 1793; Louis Guinant, directeur au s6minaire de Mornant, guillotine & Lyon,
le 16 janvier 1794; Claude Leclerc, sup&rieur du meme
s6minaire, ex6cut6 & Lyon,. le 24 f6vrier suivant.
Louis Verne, directeur aussi au s6minaire de Mornant, puis missionnaire a Valfleury, mourut dans les
prisons du Puy.
A la Bibliothbque municipale de la ville de Lyon, le
manuscrit 869 porte ce titre :
, Livre contenant l'abr6ge de la vie des pretres,
clercs et freres de la Congr6gation de la Mission, qui
ont v6cu et qui sont morts dans la pratique des vertus
convenables a leur vocation. n
Cet ouvrage, petit in-folio, de deux cent quatrevingts feuillets, que M. Coste, notre archiviste, a en
entre les mains, devait etre a I'usage du s6minaire
interne de Lyon. On y donne d'abord les Vies si idi-
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&antes 4 des v6n6rables serviteurs de Dieu ,, Ren6
Almiras et Edme Jolly, avec cette remarque, qu'un
des moyens indiqu6s par I'Assemblee generale de
i668, pour conserver l'esprit primitif du saint fonda-

teur, 6tait, non seulement la lecture de sa Vie et de
ses maximes, mais aussi celle des vertus et des principales actions des missionnaires d6funts.
En parcourant la Vie de M. Jolly, d'ailleurs imprimee dans les Notices, mes yeux tombaient sur ce passage,folio 51 :
a I fit les premieres visites, qu'il rendit apres son
election, a pied, et celui qui a eu l'honneur de l'accompagner a rapport6 que, dans les rues, chacun le regardait avec l'admiration et la surprise avec lesquelles
on regardait saint Francois lorsqu'il se promenait pour
6difier dans les rues d'Assise.
Et encore, au meme folio :
. Assistant Mme la duchesse d'Aiguillon ala mort,
il 1'exhorta avec des paroles si devotes et si efficaces,
quoique courtes, qu'elle t6moigna en ktre sensiblement
touch6e, et se conforma si bien a la volont6 de Dieu,
par ses avis, qu'on n'entendit pas sortir la moindre
plainte de sa bouche, quoiquc sa maladie fut tres douloureuse et r6pugnante, sur quoi M. Jolly dit: a VoilL
, oii se terminent toutes les grandeurs du monde. ,
11 resta du moins a la niece du cardinal de Richelieu, le m6rite de ses bonnes aeuvres; la participation,
au moyen de sa fortune, a toutes les entreprises de
saint Vincent de Paul,lui a aussi valu, dans I'histoire,
un souvenir glorieux.
I1 est parlk, dans un autre feuillet, de Martin Husson, I'avocat au Parlement de Paris et ancien consul de
Tunis, tant lout par saint Vincent, et rest6 lee grand
ami de notre Congregation ,. M. Jolly, trts li6 avec
lui, le visitait dans ses maladies, et (( c'6tait, est-il
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dit, une chose merveilleuse de voir ces deux bons
amis et fideles serviteurs de Notre-Seigneur, s'entretenir ensemble de la vanite du monde ct du bonheur
de i'autre vie ).
A la suite des Vies des deux premiers successeurs
du saint fondateur est un ( Extrait, - par ordre
chronologique, -. des lettres de M. Vincent, notre
venerable instituteur, touchant quelques d6funts de
notre Congr6gation >.
Nul n'excelle comme saint Vincent a relever les

vertus de ses disciples.
Parmi les notices qui viennent apres, ii faut noter
celles' qui se rapportent aux premiers missionnaires
envoyes par le saint k Tunis et a Alger; Gu6rin,
Nouelly, Le Sage et Dieppe, tous les quatre emportes
par la peste apres un assez court ministere en ces
pays, mais qui avait d6ji produit de grands fruits.
Le manuscrit contient encore un traitS, en seizechapitres, sur les vertus de notre saint Fondateur, 6crit,
au moment oi 1'on poursuivait a Rome son proces de
b6atification, par un pr&tre seculier, sous le titre suivant :
- L'esprit et le coeur d'un.pr&tte de Jesus-Christ et
d'un homme apostolique, dans les principales vertus
et les saintes maximes du Vnt6rable serviteurde Dieu,
Vincent de Paul, instituteur et premier Sup6rieur g&neral de la Congregation de la.Mission.
C'est done un module a imiter que l'auteur presente
"

Atous les bons eccl6siastiques. II adresse son travail,
qui doit &treinedit, u A Messieurs les directeurs des
s6minaires de la Congregation de la Mission ), avec

une 6pitre dedicatoire, qui se termine ainsi: ,. Quel
bonheur pour vous, Messieurs, de former et d'61ever
dans la pi&tAde si dignes sujets et d'une si belie esp&
rance. Vous aurez part a leurs travaux apostoliques,
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lorsqu'ils travailleront dans la vigne duPIrede famille,
vous louerez Dieu par leur bouche, vous l'aimerez par
leur cceur, vous convertirez les pecheurs par leurs prdications, et, remplis de zele et de ferveur, vous soutiendrez les im's justes dans la justice par leurs bons
exemples. Enfin ils feront sur la terre et dans le ciel
votre joie et votre coaronne. )
Les paroles de ce bon pretre gardent toujours leurrpropos.

II dit, dans un avertissement tres tonchant, que,
i comme le sage et prudent architecte de 1'vangile,
Vincent de Paul a biti et 8levi le grand ouvrage de sa
perfection et celui de sa tres sainte et trks utile congregation, dont Dieu s'est servi pour renouveler dans
son Eglise l'esprit de pi&t6 et la grice du sacerdoce de
la nouvelle alliance. ,
Sur la fin du volume setrouve unelettre fort curieuse,
adress!e de Lucon, le 17 janvier 1663, sans doute par
le superieur de cette maison, M. Louis Langlois, au
directeur du s6minaire interne a Paris.
u II y a longtemps, dit-il, que je me sens pouss6
interieurement de vous 6crire une chose de grande
consolation pour tous les missionnaires, et vous la
pouvez dire a vos s6minaristes et i'assurer comme tres
veritable, encore que je l'ai apprise du pare du mensonge qui est le diable. n
Le missionnaire raconte qu'il est en train d'exorciser
i Bugn6, a deux lieues de Lucon, avec le cure de la
paroisse, une femme possed6e par un d6mon nommi
Rocope, puis il ajoute :
i La chose que je veux vous dire est que le diable
m'a assure et jure plusieurs fois sur le saint 9vangile et
sur mes doigts sacr6s, que tous les missionnaires, qui
sont morts en leur vocation, sont en paradis ou en
voie d'y aller, et qu'il n'y en a pas un seul en enfer. a
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Le demon affirme qu'il n'en est pas ainsi de plusieurs qui sont sortis de la Compagnie; il donne des
details.
I1 faut, Monsieur, continue le missionnaire, que je
vous dise quelques marques de possession, afin que
vous croyiez que c'est un diable qui m'a dit ce que
dessus, et en voici. Premierement, cette possed6e, ou
plut6t le diable, nous obtit aux commandements interieurs. Plusieurs fois, et plus de cent, le diable m'a
amen. cette femme oia j'ai voulu: dans 1'6glise de Bugne, dans la sacristie, dans la maison de M. le cur6,
etc., par des commandements interieurs ou tacites.
Secondement, cette possde&e entend le grec et lelatin,
et nous a plusieurs fois cherch6 la messe et expliqub
l'ivangile en franqais. Notez que cette femme ne sait
pas lire et ne connait pas une seule lettre. Troisiimement, cette poss&d!e sait etnous dit les choses secrktes
et 6loignees. J'ai parl6 a Monseigneur de cette poss&d6e, qui m'a dit d'en avoir soin, et, retournant apris
cet entretien a Bugna, ce diable me disait ce que nous
avions dit ensemble, et aussi ce que j'avais lit avec
M. le doyen de Luqon, la mere superieure des religieuses et M. le cure de Fontenay, qui est a ciilq
Iieues d'ici et a quatre de Bugne. Je l'avais &tivoir en
cachette..
Tout cela est bien conforme a la doctrine de saint
Vincent, qui donnait la fidlit6 k la vocation et a son
esprit comme une marque assurbe de salut, ajoutant
u qu'il est, au contraire, bien difficile, pour ne pas
dire impossible, de se sauver dans un Atat oh Dieu ne
nous vent pas o, quand on se met hors de sa voie. II
disait de meme aux Filles de la Charit6: ec Je sais bien
comment sont mortescelles qui ont persevere dans la
Compagnie; - nous avons vu mourir, ou plut6t commencer. une vie eternelle, plusieurs de nos chores
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soeurs; - mais je ne sais comment mourront celles
qui en sont sorties. .
Le manuscrit 1285 de la Bibliotheque de Lyon, qui
est un recucil jans6niste, contient d'abord la ( Dfense
de feu M. Vincent de Paul, instituteur et premier
superieur de la Congr6gation de la Mission, contre les
faux discours du livrede sa Vie publi6e par M. Abelly,
ancieu eveque de Rodez, et contre les impostures de
quelques autres 6crits sur ce sujet ». 1668.
C'est un libelle anonyme, mais dont I'auteur est
Martin deBarcas, le neveu deDu Vergier de Hauranrje
et son successeur comme abb6 de Saint-Cyran. Ilse
trouve aussi a la Bibliotheque nationale de Paris.
11 tend a justifier Saint-Cyran. Tout ce qu'Abelly dit
contre lui est tres faux eta ete inspire par les jesuites,
ce qui est r6p6t "h
chaque page. Saint-Cyran avait 6t6
recommand6 h M. Vincent par le cardinal de Burulle.
II lui a rendu de grands services. C'6taient deux
grands amis. M. Vincent n'a pu avancer contrelui tout
ce qu'on lui fait dire.
L'auteur, tout en ayant l'air de faire grande estime
des vertus et des m6rites de saint Vincent, s'applique
a le rabaisser, en prenant a la lettre ce que le saint
dit, par humilitY, de son ignorance, des p6ch6s de sa
vie, de son indignit6 de l'tatsacerdotal. II pretend parler avec moderation et r6tablir la v&rit contre Abelly
qui aurait, en quelque sorte, calomnie Vincent de Paul
*
en le faisant si saint.
Le libelle est d'une lecture fastidieuse. II en est de
meme de la suite qui vient aprs : ,R6plique A I'&crit
que M. Abelly a publiC pour d6fendre son livre de la
vie de M. Vincent ,, car Abelly avait cru devoir
repondre et r6futer les all6gations fausses et injurieuses de I'auteur anonyme. Dans cet 6crit qu'il intitule : t La vraie d6fense des sentiments du venrable
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aerviteur de Dieu Vincent de Paul ,, il dit qu'il a pris
tout le fond de son livre dans les Mimoires fournis
par les prktres de la Mission. I1 donne sur cela une
attestation de M. Alm6ras.
Un autre factum jans6niste, qui se trouve un peu
plus loin, 6claire un point d'histoire. II a pour titre :
,, M-moire pour faire connaitre 1'esprit et la conduite
de la Compagnie en la ville de Caen, appelbe l'Hermitage. j1660.
, C'est une societ6, est-il dit, de personnes devotes,
qui se donnent le titre de Compagnie du Saint-Sacrement, mais que l'on appelle communiment I'assembl6e
de l'hermitage, que 1'on tient avoir 6t6 etablie, il y a
quinze ou seize ans, par feu M. de Renty, pour
prendre un soin particulier des affaires des pauvres,
et pour ks secourir en toutes leurs n6cessites. >
Semblables compagnies, composees de gens de toute
condition, eccldsiastiques, gentilshommes, officiers,
marchands, bourgeois, se sont formtes, depuis quelques ann6es, dans plusieurs grandes villes du royaume,
( oi elles se fortifient beaucoup, parce que tons ceux
qui sont dans cette association n'epargnent rien pour
seprot6ger lesunsles autres, de maniere que quiconque
attaque les uns a tous les autres sur les bkas. n
Correspondant entre eux,. c.ils ont une union particulitre avec de certaines personnes qui vivent en
commun k Paris, en une maison du faubourg SaintMichel, rue Saint-Dominique, qui sont pour la plupart
des jeunes gens de diverses conditions, et c'est en ce
lieu que l'on inspire une extreme horreur et aversion
de ceux qu'on leur persuade etre jans6uistes )).
La Compagnie du Saint-Sacrementvoit des jans6nistes
partout. Elle tend A d6crier les personnes et les commu' ites les plus honorables, I'Oratoire surtout. On
fait le vide au confessionnal et dans 1'6glise de cette
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communaut6. On dEc!are qu'il vaudrait mieux se passer de messe, le dimanche, que d'assister a celle d'un
pr&tre de I'Oratoire. On fait destituer des confcsseurs
de convents de religieuses. Des qu'un predicateur
nouveau vient dans une 6glise, on d6lfgue deux
membres de la Compagnie pour l'entendre. S'il parle
de la grice on de la morale relichie, aussitbt on prononce l'interdit contre lui, on fait le vide autbur de sa
chaire.
Ceci indique que la Compagnie du Saint-Sacrement
avait le zile de la vraie doctrine, Elle s'attira ainsi
" 'animosit6 desjansenistes, qui, aun moment, devinrent
puissants. Ce sont euxqui lui donnerent le surnom de
Cabale des d6vots et la fircnt cnfin supprimer.
C'est A cela de6j que tend le m6moire. a Cet 6crit, y
est-il dit, n'est pas fait pour le rendre public, ni pour
le r6pandre partout, mais seulement pour le communiquer a ceux a qui ii appartient de connaitre et de corriger les exces que l'on y represente. )
On veut faire croire aussi que la Compagnie est
entierement sous I'influence des j6suites, comme on
avait avanc6 que la Vie de saint Vincent, par Abelly,
avait 6t6 inspiree par ces religieux.
Un autre manuscrit, qui porte le numero 1292,

recueil aussi de pieces - tendances tres jans6nistes,
contient une lettre de M. Bonnet, Superieur g6neral,
aaress6e, le 9 f6vrier 1725, a un pr6tre de notre maison d'Auxerre, avec la reponse qui y fut faite.
11 y avait en ce moment une recrudescence de jans&nisme qui gagnait des communaut6s c61lbres. Quelques
pretres de la Mission n'avaient pas su s'en d6fendre.
C'est I'un d'eux que M. Bonnet 6crit :
u Je n'aurais jamais cru, Monsieur, dit-il, qu'apres
le scandale de Chilons, vous en dussie 'donner un
second & Auxerre, aussi peu fond6 que le premier; se
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raidir contre trois papes, contre I'ordre episcopal, et
-croire qu'on est les seals sages et les seals craignant
Dieu, il me semble qu'il y a bien de la pr6somption et
de la t6mbrit6. Vous savez, Monsieur, que les anges
6taient incapables des vices des mceurs, et qu'ils ne
sont devenus demons que par I'orgueil de lear esprit.
Si M. Vincent etait encore avec nous, il regarderait
comme un terrible chitiment I'aveuglement de votre
esprit et l'aheurtement de votre volontd. ,
Le pr&tre voulut repondre. Sa lettre, de six pages,
est une dissertation pointilleuse, oii s'accumulent des
textes tendant a prouvei qn'au point de vue theologique, on ne pent accepter la bulle Unigeniwus, qui
condamne des propositions dites jans6nisbes.
II espere que le Superieur gen6ral, qu'il appelle
Monsieur et Tres Haut Pere, n'ex6cutera pas l'6trange
resolution qu'il a prise, de retrancher de la Compagnie ceux qui en sont i la meilleure et la plus saine
partie ».

C'est bien la l'esprit de l'erreur, fait d'opiniatretk
et d'orgueil. Ceux qui en sont imbus se croient les
meilleurs, les seuls 6clair6s, les plus sages. M. Bonnet
n'h6sita pas a se priver du ministbre de quelques
coop6rateurs superbes, et la Congregation de la Mission continua a etre regard6e parmi toutes les compagnies, selon 1'esprit de son saint fondateur, comme
'une a des plus unies A la chaire de Pierre, des plus
eloign6es des nouveaut6s profanes de mots ».
Je parcourus encore, a la demande de M. Coste, le
manuscrit 857, intitule. a Histoire de l'ordre de la
Visitation, ,) pour voir s'il n'y 6tait pas question de
saint Vincent de Paul. On n'en parle pas. On raconte
seulement les commencements de sainte Chantal, les
commencements de saint Francois de Sales, et aussi
le commencement et la curieuse transformation de la
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- Communaute des soeurs Oblates de la sainte Vierge

pour la visite des malades ). C'6tait le nom primitif.
des sceurs de la Visitation; communaute sans vceux
solennels et voube uniquement aux soins des pauvres
et des malades. On fait remarquer que sainte Chantal
et ses compagnes se livraient avec le plus grand zele a
cette ceuvre de mis6ricorde.
On voulut 6tablir une maison de I'Institut & Lyon.
L'archeveque, Mgr de Marquemont, qui 6tait en relations d'amitie avec saint Francois de Sales, y donna son
consentement. Sainte Chantal vint installer ses filles.
Mais quels ne furent pas son 6tonnement, sor effroi,
quand elle vit que I'autorisation de l'archeveque portait, qu'& l'exemple des communaut6s etablies par
saint Charles Borrombe, les soeurs seraient cloitrees,
qu'elles feraient des vqkux solennels et recevraient les
constitutions qu'il leur donnerait.
II s'ensuivit de longs pourparlers entre saint Francois de Sales et Mgr de Marquemont. Le saint hesitait
a changer le caractere de son ceuvre; il prenait avis de
tous c6t6s. II consulta particulitrement le cardinal Bellarmin, qui lui adressa une longue et remarquable lettre. II l'engageait a perseverer dans sa premitre pens6e, a& tablir une communaut6 de femmes
vivant dans le monde, comme les moniales de la primitive Eglise. La solennit6 des vceux est simplement
de discipline ecclesiastique; elle n'est pas tres ancienne
dans l'Eglise. Les vceux priv6s ou simples ont autant
d'obligation pour les consciences que les vceux solennels.
Saint Francois de Sales finit cependant, condescendant qu'il 6tait, par se ranger a la maniere de voir de
l'archeveque de Lyon. 11 faut dire aussi qu'il trouvait
de vives oppositions autour de lui de la part de beau-

coup d'ames pieuses qui ne comprenaient pas qu'une
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religieuse pit vivre hors du cloitre. On cabalait contre
son institut, on le d6criait partout, on en ditournait
les sujets. II demanda done a Rome l'&tablissement d'un
ordre religieux.
KJenesais, disait-il plustard, pourquoi on m'appelle
fondateur. Je n'ai pas fait ce que je voulais, et j'ai fait
ce que je ne voulais pas. ,
Saint Vincent reprit son oeuvre en cr6ant les Filles
de la Charit6, et on comprend, A ces luminres, ses
craintes a leur 6gard, sa sollicitude pour les maintenir dans leur esprit, pour empecher que leur Compagnie ne devint, elle aussi, un ordre religieux, a( sinon,
disait-il, tout serait perdu ,. De 1 cet article constitutif des regles qui 6carte tout ce qui faisait la religieuse, le cloitre, la grille, le voile, la chapelle particuiibre.
Quand on vit a l'oeuvre les Filles de saint Vincent de Paul, quand on put constater que la charit6
6tait leur meilleure sauvegarde, les prejug6s tombbrent,
on admira le nouvel institut, et il se forma sur son
module une infinite de soci6tes religieuses. De sorte,
comme on 1'a souvent remarqu6, que saint Vincent
n'est pas seulement le fondateur de la Compagnie des
Filles de la Charit6, il reste aussi le pere de toutes
les communautes de femmes, dont les membres
s'adonnent, au milieu du monde, sous des noms et
des costumes divers, aux differentes ceuvres de bienfaisance.
GLEIZES.
On nous communique les d6tails suivants sur M. Adolphe

Michault, prktre de la Congr6gation de la Mission, soixantedeux ans de risidence A Loos-les-Lille, mort A quatre-vingthuit ans.
C'est ~ Pasilly (Yonne) que naquit Adolphe Michault
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d'une famille tres chr6tienne. Le travail, l'ordre, i'conomie procuraient aux parents une honnete aisance,
chacun avait sa part du travail commun. Adolphe se
rendait a 1'ecole du village oif il 6tait un modele pour
ses condisciples, cependant, un jour il s'echappa et
rentra A la maison avec une punition du maitre d'icole
qui fut grandement approuv6e par le pire qui, a son
tour, lui infligea une correction frappante de laquelle,
disait-il etant octogenaire, il ressentait encore l'impression.... I1 6tait n6 le 17 novembre i83i; il fut
baptise le 21, fete de la Presentation de la tres sainte
Vierge qui, des ce jour, le prit visiblement sous sa
protection; cette date lui fut toujours chere et il en
c6l6brait I'anniversaire avec une grande ferveur.
Des l'age le plus tendre, son bonheur 6tait de
s'echapper chez sa grand'mbre a 3 kilometres de c'hez
lui. Celle-ci le faisait prier a une place qu'il revoyait
en esprit avec bonheur jusque dans ses dernieres
annees. Dieu qui le voulait a son service le pr6serva
plus d'ine fois de graves accidents que lui attirait sa
nature vive et bouillante. Un jour, malgre les defenses
maternelles, il grimpa sur un chine tres eleve afin
d'atteindre un nid d'oiseaux; la branche sur laquelle
il reposait s'6tant cassee, il tomba lourdement sur le
dos an pied du ch&ne et resta priv6 de connaissance
durant deux beures; son pere et ses cousins le crurent
mort, quand, revenant a lui, il ouvrit les yeux, se
redressa n'6prouvant aucune douleur. Aussi avec quelle
effusion remercia-t-il Dieu d'une semblable protection.
Quand vint 1'epoque de la premiere communion, les
parents qui habitaient loin de 1'6glise, voulant assurer a leur enfant le calme et le recueillement qu'il
n'aurait pu avoir dans les allees et venues de la campagne,le confierent a deux vieilles tantes demoiselles
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qui habitaient pres de l'eglise et qui en prirent le plus
grand soin.
Le cur6 distingua Adolphe et jugeant que Dieu avait
des desseins sur lui, lui donna ses premieres leqons de
latin pour lui faciliter l'entrie du petit siminaire; ce
fut alors qu'il fit une si bonne retraite avec le
P. Millerio que le.souvenir lui en resta toute sa vie.
Les ordres mineurs lui furent donn6s au grand s6minaire. Et ce fut de la qu'il entra a Saint-Lazare oii il
rebut les ordres sacres et la pr6trise le 5 juin 1857; et
quelques jours apres, le Tres Honor6 Pere Etiennel'envoyait provisoirement comme vicaire A Notre-Damedes-Graces a Loos-les-Lille.
Son ministare y fut des plus heureux; son premier
bapteme fut celui d'un enfant qui devint pretre de la
Mission. Que de jeunes gens et de jeunes filles lui
furent redevables de leur vocation! Dis cette Apoque
et pour toute sa vie, il fut le pr&tre des pauvres; que
de fois ne l'a-t-on pas surpris, a la tomb6e de la nuit,
charge d'une botte de paille ou d'un fagot de bois
chez un pauvre malade ! II s'entendait merveilleusement
avec le si digne et si bon M. P. Billon, docteur et
maire de Loos.
II donnait tout ce qu'il avaiL sans compter, mais
aussi son vestiaire etait souvent mis a contribution. Et
on 6tait tellement habitue a voir que tout ce qui 6tait
au P. Michault 6tait le bien de tous,- qu'on ne se
genait pas pour venir avec des mannes que l'on remplissait de legumes ou de fruits; quand on lui en
faisait la remarque, il r6pondait invariablement : C'est
qu'ils en ont besoin.
Pour ses oeuvres multiples, ii dut L~ir, des qu&tes;
c'est alors qu'6clatait sa mortification, car, pour lui,
tendre la main etait un vrai supplice; sa premi&re

qu&te eut lieu dans un chateau de Belgique, oia il fut
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admirablement accueilli, mais en presence de la noble
chatelaine, il ne put articuler une seule parole; son
embarras toucha cette charitable dame qui lui donna
5oo francs. Cette mime journ6e, il fit deux autres
visites qui furent aussi fructueuses.
C'est alors que s'6leva la chapelle de l'hospice, les
bitiments pour les vieillards, les 6coles et l'asile.
Ce ministere fut des plus fructueux et lui attirait
riches et pauvres, car la confiance en ce digne Pere
6tait si grande qu'on venait mrme de fort loin pour

trouver aupres de lui conseils et consolations. Les
parents qui avaient des enfants malades accouraient

aupres du Pere reclamer une bneidiction qui, le plus
souvent, rendait la sant6 au petit moribond.
On r&clamait aussi bien souvent l'imposition des
Evangiles, soit pour les malades, soit pour les coeurs
afflig6s. De jour comme de nuit on ne craignait pas de
le d6ranger, m&me pendant ses repas, car il ne supportait pas qu'on fit attendre un pauvre.
Au mois de juillet 1914, les Enfants de Marie eurent
leur retraite comme les ann6es pric6dentes; les Flamands eurent aussi leur retraite en septembre, preche,
ainsi que l'adoration perp6tuelle, par M. Fockenberghe,
et c'6tait une grande jouissance pour le P. Michault
de voir une assistance aussi nombreuse et fervente
conjurer le Seigneur d'epargner les malheurs de la
guerre. A cette 6poque, lorsque M. Fockenberghe
voulut retourner a Rongy, il ne le put, il fut encercl6 a
Loos, aussi se d6voua-t-il tout entier A seconder, de
toutes ses forces et de son zele, le bon P. Michault
heureux d'avoir un auxiliaire affectueux et d6vou6.
Le mois du Rosaire vint donner un nouvel elan a la
ferveur des habitues de la chapelle du P. Michault.
Chaque jour il y avait la r6citation du chapelet, moitie
en francais, moiti6 en flamand. Le P. Michault donnait

-- 45 tout 1'6lan de sa voix pour r6pondre en flamand. Tout
se terminait par la b6nediction du saint Sacrement,un
cantique chaat6 par les Enfants de Marie et le refrain
par toute l'assistance avec un entrain remarquable. A
cette 6poque, comme a toutes les grandes f&tes, le
P. Michault eut de grandes consolations.
Il en fut ainsi pendant les quatre annies de
guerre pour le careme, le mois de Marie, le mois du
Sacr&-Coeur et le mois du Rosaire toujours suivis avec
ferveur. La chapelle du P. Michault contenait deux
cents personnes. Les pauvres s'y sentaient chez eux et
disaient avec conviction : C'est notre chapelle a nous.
Chaque dimanche, il y avait quatre messes avec
instruction; trois messes 6taient pour les habitants des
environs, les bateliers, les batelieres et les 6vacues, et
s'il y avait peu d'hommes dans 1'assistance, ce n'6tait
pas mauvaise volont6, les valides etant an service militaire, il ne restait que les vieillards. La messe de
neuf heures 6tait pour les enfants de la creche Thiriez. A trois heures, il y avait recitation du chapelet,
instruction et salut. Le chemin de la croix avait lieu
tous les premiers dimanches du mois par M. Fockenberghe pour les soldats tues a la guerre. II y avait
dans cette chapelle beaucoup de vie et d'entrain dont
jouissait pleinement le P. Michault. C'6tait comme une
mission perp6tuelle. Les retours a Dieu de quinze a
trente ans 6taient frequents.
Non seulement il eut pendant cette guerre la consolation de faire faire la premiire communion priv6e a
des enfants, mais aussi a des jeunes filles et des jeunes
gens qui ne I'avaient pas faite.
Son bonheur 6tait de visiter les malades des envi-

rons, surtout les bateliers dans leur bateau et de leur
porter le bon Dieu. Vint le jour douloureux oi, ne
pouvant marcher sans s'appuyer sur son biton, il dut
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renoncer a leur oorter la sainte communion; ce fut avec
le plus affectueux dvouement qu'un pretre de ses amis
s'offrit b lui rendre ce service, mais il se rbservait toujours d'administrer le malade.
Dans I'espoir que les ceuvres reprendraient apres la
gucrre toute leur vigueur, il s'entretenait dans 1'6tude
du flamand. Vint I'ann6e douloureuse de 1917; bien
avant cette 6poque, les Allemands avaient pris possession du bttiment scolaire, ce qui avait permis aux
Missionnaires et aux Filles de la Charit6 de rester dans
leurs appartements respectifs. De jour et de nuit les
avions se faisaient entendre et les bombes iclataient
autour de la maison, mais sa confiance en Dieu etait si
grande qu'il ne s'inqui6tait jamais. Le digne M. Fockenberghe se levait plusieurs f'is la nuit pour s'assurer du lieu des incendies, si frequents aux environs de
Loos,
Le 15 mars arriva et la petite communaut6 f&ta de
son mieux la venerable Mere en union avec la chore
Maison-Mere, mais le lendemain fut le jour des grandes
douleurs, Dieu se choisissait deux victimes : un Missionnaire et une Fille de la Charit6.
M. Focke"berghe venait, comme tous les samedis, de
confesser la paroisse de Notre-Dame-des-Graces, et
c'est en rentrant qu'il fut frappe par descclats d'obus;
sceur Emilie appelait au secours, bien que bless6e
elle-meme a mort; le P. Michault accourut en. toute
hate; bien que bless6 a la tete et tout ensanglant6, il
put donner une onction a la soeur Emilie qui expirait
peu apres.
La Croix-Rouge s'empara de M. Fockenberghe, pour
le conduire & I'hBpital Sainte-Eug6nie, A Lille, oa i!
mourut le 25 mars, apres avoir support6 hiroiquement
de cruelles souffrances. L'impossibilit6 de voir son
cher confrere fat une profonde tristesse pour le
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P. Michault qui voyait en ce mime temps sa maison
devastee et dans un tel 6tat de d.labrement qu'une bienfaitrice des oeuvres du P. Michault envoya ses ouvriers
remplacer les vitres par des carreaux de papier; mais
lorsqu'il eptra dans sa chapelle, quelle ne fut pas sa
peine de ne plus trouver dans sa chapelle ses magnifiques vitraux r6duits en miettes! Pendant quinze jours
I'officc divin dut 6tre interrompu. Le jour de Paques
il put offitier, mais il 6tait seal pr&tre, ayant perdu son
d6vou6 confrere.
Les avions continuaient de jour et de nuit a lancer
des bombes, on dut se r6fugier dans les caves et enin
y habiter. On organisa pour le P. Michault une petite
cellule avec du feu et de la lumiere; cependant,
il ne manqua jamais de monter dire la messe.
II continuait ses promenades dans son jardin, ce qui
etait une cause d'inqui6tude pour son entourage; il en
fut ainsi jusqu'en novembre 1918, ot eut lieu I'armistice.
Des avant cette 6poque avait eu lieu par trois fois
des perquisitions par les Allemands, mais le P. Michault inspirait un tel respect et une si grande veneration que les commandants s'excusaient de la penible
fonction qui leur etait enjointe; aussi exigeaient-ils de
leurs soldats qu'ils fissent la chose tres superficiellement. II avait d'autant plus de mbrite dans ses rapports
avec tous, que, n6 avec un temp6rament impressionnable
et fougueux, il n'a jamais laiss6 paraltre ses impressions; toute sa vie, ce caractere fut pour lui une cause
de luttes qu'on ne pouvait soupconner.
Le 5 juin 1907, la cinquantaine du P. Michault fut
c6l6br6e avec la plus grande solennite, et dix ans plus
tard le cure de Notre-Dame-des-Grices voulut que la
soixantaine sacerdotale du PNre ne passa pas sous
silence malgre les tristes temps; aussi l'invita-t-il i
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venir c6l~brer la grand'messe; il eut alors pour diacre
et sous-diacre deux eccl6siastiques de son age environ.
A quatre-vingt-quatre ans, son port elev-, .son air
affable, bon, bienveillant, attiraient toutes les sympathies; la d6coration de Leopold figurait sur sa poitrine, visible seulement avant la guerre, et temoignait
de son devouement pour les Belges et les Flamands,
venus a Loos pour gagner leur vie. Toute sa vie, il fut
le prktre de Jesus-Christ; sa pi6t6 si pure, si suave
etait impressionnante et ses paroles toujours pleincs
d'onction faisaient dire a une petite fille de huit ans :
, J'aime mieux me confesser auP. Michault parcequ'il
est plus chr6tien. 1
Les pretres des environs venaient avec bonheur
pros de celui qu'ils appelaient le Pere des misericordes.
Toujours il conserva la ferveur de son seminaire. A
un age avance, on le voyait sans appui devant le tabernacle et faisant de profondes g6nuflexions. Quand il
se croyait seul, ses colloques avec Notre-Seigneur
6taient touchants; son breviaire ne le quittait jamais,
et c'6tait sa grande crainte de ne pouvoir lk dire
comme il aurait tant souhait6. 11 disait son chapelet

chaque jour avec une grande ferveur.
Malgr6 toutes les privations de la guerre, il etait
facile a servir, il s'accommodait de toutes choses sans
exprimer m&me une remarque.
Ces d&tails ont &t donn6s par la sceur qui a et
son infirmiere depuis le mois d'aouit 1914 jusqu'au
6 juillet 1919.
Sceur BEAU.
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LA MAISON DE CHAMPIGNY MUNO
PENDANT LA GUERRE

(suite)
TROISIEME PARTIE

L'occupation
De lazaret de guerre, nous allons devenir caserne
et corps de garde!
Un beau matin, les uhlans arrachent la croix rouge,
solidement fix6e a un baton enfonc6 dans le mur, au
deuxieme 6tage, et ils la remplacent par leur drapeau, qu'ils arborent a la grille. Puis ils se contruisent
une guerite toute bariolee de raies blanches, rouges-et
noires, ils la plaquent contre le mur du r6fectoire et
se frottent les mains de plaisir. Pour la forme, un
officier me demande et m'annonce, dans un c charabia , indescriptible, que nous allons avoir les soldats
du genie charg6s de terminer la ligne en construction
pour rejoindre, a Messempr6, le petit chemin de fer
qui va se relier a Carignan a la grande ligne de 1'Est.
Cette ligne de pen6tration, commencant i la frontibre
allemande, n'avait pu &treterminee, et c'est aux ennemis de la France et de la Belgique qu'elle va servir!
L'officier m'explique que les nouveaux arrivants ne
noys generont pas comme les autres, qu'ils demandent
le grand r6fectoire et la piece qui le suit, mais qu'ils
ne monteront pas ni ne penetreront ailleurs, et que
leur cuisine sera faite en bas du village, dans une
maison vide. IL introduit, ce disant, quarante hommes
auxquels il faut commencer par donner matelas, couvertures, etc. Instruites par l'exp6rience, nous barricadonS les volets de la cuisine, de la piece en face
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(chambre du mort) et tenons constamment ferm6es a'
double tour les deux portes d'entree qui donnent de:
ce c6t-li.. Nous attendons encore quatre jours, puis
reprenons timidement notre pauvre cuisine, a condition de ne jamais en entr'ouvrir la fenetre, car cela les'
tenterait. Mais le capitaine (gros brasseur juif) et le
commandant (professeur h Mayence) semblent comprendre que,dans une maison remplfe de jeunes filles,
il est temps de respecter le local qu'elles d6sirent se
reserver. Je fais badikeonner les carreaux donnant au
rez-de-chaussie sur la cour qui est aux Allemands.
Ils s'installent dans le grand refectoire ou ils ont un
pole, un poste d'eau, des armoires vastes et commodes. Ils y entassent le beurre, les teufs, les fruits,.
etc. Et... bonsoir!..
- Le 7 septembre, j'avais appris qu'on vendait de la

farine au moulin de Carignan. Quel espoir! Je m'6tais hat6e de solliciter un laissez-passer (car on ae

sort pas de Muno sans cela). Et comme on trouve tout
le long de la route des Prussiens en quete de bonnes aubaines, et qui vous t ramassent tout ,,,
il faut etre

en rigle. J'avais done fait partir un chariot suivi de
dix-huit h vingt femmes, armies de leurs hottes ou
de petites voitures a bras'.
La petite caravane, excitde par la pense du pain,

s'&tait hatee vers Carignan oi chacune avait achete sa,
charge a un prix raisonnable ; on avait dans le chariot
5oo kilos pour nous et So kilos pour d'autres families,
et l'arriv6e de ce convoi nous a arrache des larines.
On descend P la hate et avec crainte les cinq sacs

devant la maison. On dit aux sentinelles: c Farine
pour petites illes. n Et ils laissent passer.
Ce jour-tl, i Muno, on a repris espoir. I1 6tait si .
dur d'etre sans pain depuis cinq semaines. Et si Ia
priere des toutes petites avait obtenu le pain dechaque
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jour, c'e6tit juste pour n'a. pas oublier le goft. On
allait done pouvoir en servir, sinon en abondance, du
moins en suffisance.
Mais, ce pain, comment le faire? Aucun des boulangers ne peut aller a son four que pour Icl ennemis.
Leur farine est sous clef, et le pain est p6tri et cuit
en presence d'un uhlan, le revolver au poing, qui l'enferme, sortant du four, dans le fournil dont lui seul a
la clef
La bonne vieille qui nous a fait trois ou quatre fois
du pain, a uri petit four et nous en pitrira deux fois
par semaine, mais la nuit, car elle loge aussi des Prussiens comme tout le monde. Et il ne faut pas qu'ils
s'en doutent !Je fais diposer chez elle un de nos gros
sacs qu'elle cache dans la paille. Elle a soixante-dixsept ans, mais elle est une sainte et Dieu lui donne
des forces pour exercer la charit6. Une autre voisine
divouwe a aussi un petit four. Elle fera comme la mbre
G... tant que ce sera necessaire,
Le 3- novembre! Nous en sommes toujours au meme
point, sauf que nos cinq sacs sont finis depuis trois
semaines, et qu'il a &td bien difficile de trouver a les
remplacer (si on savait l'avenir, on mourrait a l'avance).
Carignan a 6puis6 son stock de farine. J'ai pu trouver encore on peu de blW que j'ai fait moudre ici, mais
on ne pourra plus en fournir. Dieu ne nous abandonnera pas. Quel esclavage que la vie, avec ces. envahisseurs qui sont , lgion n et ne cessent de terroriser la
population, de faire marcher les gens, les chevaux,
les charrettes! Sans cesse, on bat le tambour, on colle
des affiches. Les ordres sont toujours u sous peine
d'etre fusill6 ,. C'est la phrase finale de toutes les
prescriptions plus ou moins absurdes pour la plupart:
Defense de s'arreter dehors par groupeý de pln• de
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cinq personnes. Defense d'aller aux champs sans autorisation 6crite du bureau du commandant. Defense de
se servir de v6los, voitures (meme voiture a chiens).
D6fense de sortir et d'avoir de la lumiere dans lesz
maisons avant cinq heures du matin et apres cinq.,
heures et demie du soir. A la premiere infraction, on0
avertit par un coup avec la crosse du fusil contre la
porte d'entr6e. A la deuxitnie, on tire... Et il faut
obCir. II faut se coucher i titons, 6teindre chaque soir.
la lampe de la chapelle dont les vitraux donnent sur;
la rue, t' ii vaut mieux laisser le saint Sacrement sans
lumibre que de risquer une profanation. Nous avons I
essaye de cacher la lampe
i la tribune, derriere>
l'orgue: on en voyait toujours la clart6, du dehors.
Et voill plus de deux mois que cela dure! Defense de sonner chez nous ni a l'6glise : 'horloge meme, mise
a l'heure allemande, ne sonne plus! Si M. le Cure
ou le docteur sont appelks apres cinq heures et
demie du soir et avant cinq heures du matin, il leur
faut aller chez le commandant qui -leur donne deux
hommes armns pour les suivre, les attendre et lesramener (tant pis pour le malade s'il meurt avant).
Defense de garder chez soi une arme quelconque. On
a perquisitionn6 partout, apres avoir exig6 que tous
les hommes allassent d6poser leurs fusils ou revolvers
chez le commandant. Les gens 6taient affolds, mais
ont obei comme un seul homme. ls sont esclaves:
chaque matin ils sont pris en masse pour aller travailler (gratis) au chemin de fer qui s'6boule sans cesse.
Les Prussiens ont exig6 de la commune des milliers
de metres cubes de pierres pour consolider la voie,
Hommes, chevaux et charrettes vont, dans les carrieres
et sur les routes, prendre tout ce qu'il y a et ne peuvent
pas ensemencer leur bl, ni fumer leurs terres. Rien
ne peut donner une idee de cette tyrannie. Et il faut
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s'estimer'bien heureux encore, car Muno est le
presque unique village oi il n'y ait eu encore ni assassinat ni incendie! Les soldats 6taient arriv6s avec
leurs torches allumres, done c'est une miraculeuse
protection s'ils ne s'en sont pas servis, comme partout ailleurs! Mais on vit toujours dans les transes
(parfois elles tournent au burlesque). Ainsi, dans la
maison oh se fait leur cuisine, depuis la fin du lazaret,
la propri6taire et sa fille leur ont laiss6 tout le rezde-chauss6e et le premier, et. se sont retirees au
deuxieme. Une nuit, un coup de fusil retentit! Aussit6t l'immeuble est cerne, tous les Prussiens arrivent le
sabre au clair, les fusils arm6s. Le chef monte chez
la femme et lui dit en lui prisentant son revolver:
(Madame, votre dernitre heure est arriv6e! L'autre,
6perdue, a peine 6veillIe, se jette a genoux et attend
le coup fatal. Au. meme instant, le commandant fait
irruption dans la chambre, prend le bras de l'officier... tout s'explique: A 1'"tage inferieur, les soldats
s'6taient couches ivres. L'un deux, pris d'un cauchemar, avait empoign6, en revant, son voisin par la peau
du cou. Et ce dernier, n'admettant pas la chose,
n'avait trouv6 rien de mieux que de faire feu. Le
coup n'avait atteint personne mais avait failli coiter
cher a la malheureuse h6tesse (qui est ineffable quand
elle narre cette histoire).
Deux jours apris, une lueur effrayante nous eclaire
dans Ia nuit noire! II n'etait pas tard, mais, vu les
ordres, tout le monde 6tait dans 1'obscuriti et au lit
depuis longtemps. On s'habille a la htte en tUtonnant,
on s'informe par les fen&tres. Nous supposons, naturellement, que Muno est u allum6 n comme l'ont 6t6
tous les villages- d'alentour. Mais non, c'est une auto
allemande qu'on a eu l'esprit de vouloir garnir en
p!eine nuit. Le feu a pris dans le tonneau de p6trole
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qui roule sur la route en pente et lche les maisons..
Sans un secours immediat, tout notre c6t6 y passait. I 1
faut dire que, cette fois, les Prussiens (qui trouvent
Muno id6al) out vigoureusement 6teint le feu allumi
par leur propre imprudence. C'est la sainte Vierge.
qui nous garde si visiblement et obtient a ces pauvres,
paysans cette patience extreme, cette endurance que
la pauvreti rend plus admirable encore et que les avis
sans cesse renouvel6s d'un curd intelligent, prudent
et respect6 de tous ne cessent de stimuler. I1 va les
voir, les r6unit & 1'6glise tous les jours et les encourage, en les aidant de ses conseils et de ses exemples.
Dans une petite paroisse, pris de Florenville, les:
soldats out pris le vieux cure et soixante hommes. Ils
les ont conduits, en pleine nuit, dans un bois et leur
ont dit: " Couchez-vous a terre, vous allez etre
fusills I , Le v6dnrable pr&tre a demand6 au chef de
le faire conduire par deux soldats jusqu'a son-6glise
pour y chercher le saint Viatique pour ses pauvres
paroissiens. On y a consenti. Le cur6 a rapport6 le
ciboire, a communi6, dans le bois, tous ceux qui s'y;
6taient prepares (et c'6tait la presque totaliti). Cette
infortun6e population a prie avec une telle foi qu'elle
a obtenu un miracle. Par un revirement subit, le chef
dit au boncur6: -. Retournez tous chez vous. » L'a tion..
de graces de cette communion a du etre aussi fer.-nteque sa preparation avait 6t6 hdroique.
A Rossignol, apris avoir mis trois cents chevaux,
dans 1'6glise et brdl trente maisons, ils ont pris cent
vingt hommes et dix-huit femmes et les ont conduits
dans un champ oh ilsles ont laiss6s deux jourset deux
nuits sans nourriture. Au bout de ce temps, ils leur-,
ont fait donner A manger et les ont mends a Arlon.
La, les cent vingt hommes ont &t6fusilles sans merci,
dix-sept femmes ont bt6 renvoy6es chez elles. La dix-
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huitieme a refusi de partir, et a voulu assister a l'ex6cution de son mari et des cent dix-neuf autres. Puis,
elle a adjur6 fibrement le chef de la laisser se priparer a la mort. Elle s'est agenouillee dans un recueillement saisissant au milieu des corps des victimes
devant les.bourreaux stup6faits. Et, aprbs une priere
irresistible oiL elle demandait h Dieu de recevoir son
ame et de, lui conserver son courage, elle s'est dressde
vers les soldats, et dans un geste magnifique de vaillance et de didain, elle leur a dit: a Laches et assassins, achevez votre ouvrage. Mais nul de vous ne
retiendra de mon coeur sur mes lIvres ce detnier cri
de mon ame: Vive la Belgique ! Vive la France! ' Et
la derniire syllabe s'est perdue dans la d6tonation
qui couchait, baignue d'un sang glorieux, cette victime
superbe jusque dans la mort.
A Herbeumont, une mere de famille, dont la maison
rtait en flammes, se sauvait avec sa vieille mire et
deux enfants, dont une de deux ans dans ses bras. Le
mari venait d'etre fusillb. Un Prussien tire sur la
jeune femme qui tombe raide. La dernibre balle traverse la joue de la pauvre vieille qui se relive et

emmnie les deux enfants que la mort a kpargnees et
qui restent a sa. charge. M. le cur6 d'Herbeumont,
voyant tout son village qui flambe, se jette a genoux
devant les soldats qui promenent leurs torches
sinistres, et les supplie d'6pargner son 6glise, son
&cole et son presbytere. Ils 6teignent leurs torches, le
suivent et lui disent: EEb bien, nous allons coucher
chez vous! -- Non, dit le pretre, s'il vous faut toute
mamaison, je resterai dans ma grange. , IUs l'y suivent
encore et s'y entassent en masse tandis que leurs chefs
envahissent le presbytere. Les soldats se jettent sur
la paille, dans la grange, et le bon curd y reste en
silence, debout tout prbs de la porte, et attend en
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priant. Bientbt, un nouveau soldat entre, Ie fusil armi.
II feint de tomber aux pieds du cure et fait u le mort U.
Mais pendant ce temps, sa baionnette, adroitement
dirigee par I'indigne comrdien, entrait profond6ment
dans la jambe du pretre quj sentait son sang couler,
mais qui a eu le courage de rester immobile et impassible jusqu'. ce que les t camarades , soient venus
relever le pr6tendu mort qui. s'en est tenu la. Et M. le
Cure en a eu pour des semaines a soigner la blessure.
si lachement faite et si dignement recue. Pendant
cette meme nuit, son presbytere, preserve du fen, 6tait:
entierement d&valis6, les rqeubles emport6s, la cave.
videe, les tonneaux portes dans I'gglise oi les orgies

se sont succ6d6 et oh I'on a et6 jusqu'a se servir, pour .
boire, des vases sacr6s, en meme temps que des r&cipients les plus immondes !... Et les habitants affoles,

devant leurs maisons en flammes, se sauvaient dans
toutes les directions sans meme savoir oui ils allaient
et sans avoir pu rien emporter. La plupart se sont
caches dans le bois. Ilnous en est arriv6 deux familles,-I'une oi il y a huit enfants, Ie pere et la mere; 1'autreoi la femme, au moment de devenir mere pour la-n
cinquiime fois, a di chercher un asile pour ce moment
redoutable, entre les arbres de la for&t; on juge des
soins qu'elle a pu avoir: Dieu lui a donne assez de :,
courage pour en sortir avec le pauvre petit etre qui vit
quand meme. On a pris, a Muno, une des filles dee
neuf ans et le reste de la famille est parque sur la
paille dans l'6cole d'Herbeumont qui ne peat etre.
rouverte, car elle sert d'asile a d'innombrabies incen-;
di6s qui sont sans abri, sans v&tements, sans provi- .
sions. Le spectacle actuel d'Herbeumont est lamen-,
table!
A Ethe, les Prussiens ont r6uni tous les. hommes
(trois cents) et leurs femmes avec. Ils les ont conduits
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dans un champ et les ont fait coucher la face contre
terre, les hommes a droite, les femmes a gauche. Ils
les ont gardes la, trois mortelles heures, apres quoi ils
ont fait relever ces malheureux transis de frayeur et
comme p6trifi6s. Ils ont annonc6 aux femmes qu'elles
allaient assister a 1'execution de leurs maris. Et, sans
attendre, ont fusill les trois cents hommes et relich6
les femmes. L'une d'eiles, qui est de Muno, y est
revenue chez ses parents qui ont craint longtemps
pour sa raison et meme pour sa vie.
Dans un autre village, 'frontiere francaise, apres
avoir d6valis6 toutes les maisons et emball dans leurs
autos les meubles, les v6tements, les provisions, ils
ont mis le feu partout. Les families se sauvaient affo16es, quelques personnes meme a demi vetues. Ils
n'ont 6pargn6 que l'hospice qui reqoit, outre les
malades, des orphelins et des vieillards de soixantedix &quatre-vingts ans.
Ils ont dit a tous ces derniers: a Suivez-nous ! Les
pauvres vieux, terrifi6s, ont cependant obei. Sortis de
la ville, ils les ont colles contre une haie et les ont
fusill6s jusqu'au dernier. Puis, rentrant dans la ville,
ils sont all6s chez un boulanger dont la maison n'avait
pas 6t6 incendiie et qui y avait cach6 douze hommes
valides. 4 Suivez nous! ~ ont-ils dit a ces malheureux
decouverts dans leur cachette. Ils les ont fait courir
assez loin hors des habitations. A ce moment, un cornbat avait lieu entre nos armees et la leur et le canon
grondait fort: (c Vous entendez la musique? n'est-ce
pas...nargue le chef. Eh bien,vous allezun peu danser
au son de ces instruments! n A ce moment, 6 justice
de Dieu, un boulet 6norme 6crase la tete de l'officier
dont le tronc retombe inerte sur le sol rougi de son
sang. Les 6clats atteignent deux ou trois des malheureuses victimes, mais ~pargnent les autres qui s'en-
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fuient et par qui le drame lugubre nous est parvenu.
A Etalle, its ont tu6 le bon cur6 et nombre de ses
paroissiens. Puis, penetrant dans la salle du patronage des garqons oii le jeune vicaire avait en provision des costumes, des panoplies, quelques sabres de
fer-blanc pour ses seances rdcreatives, ils out jug6
que ces armes appelaient la mort, mnais une mort sp6ciale. Us sont alles prendre le jeune pretre, ont prepar6 devant lui un naeud coulant, devant une grande
croix plac6e hors de la ville. Ils l'y ont pendu et, apres
sa mort, leurs mains sacrilkges ont coup6 son corps en
morceaux apres lui avoir fait subir les plus r6voltantes
profanations.
Les malheureux Pares Benedictins de Conques (pres
Herbeumont) doivent souffrir de la faim depuis longtemps. Au lendemain de Bertrix, les Allemands ont
envahi leur monastere, isoli au milieu du bois.
Sur quarante religieux, quinze 6taient deja allts
rejoindre l'armee et il ne reste a Conques que des
vieillards dont beaucoup ont d6pass6 soixante-dix et
quatre-vingts ans. A la tete du couvent se trouve le
cltebre Dom Pothier, le r6formateur du chant gr6gorien, qui atteint sa quatre-vingt-deuxieme ann6e au
milieu d'une d6tresse inouie. Les soldats ont commenc6 par faire disparaitre trente mille quintaux de
foin, tous les chevaux de travail, les charrettes, les
ruches, six cents poules. Ils ont vide les 6tangs,
d6truit les alevins, saccagI le bl6 et l'orge qui.n'ont
meme pas pu etre moissonn6s. En m6me temps, ils
se sont installks dans la maison comme ils 1'ont fait
chez nous, mangeant dans le refectoire aprbs les
religieux, couchant dans leurs cellules, cuisinant a
leur fourneau, etc... Les habitants de Sainte-C6cile
et ce qui reste d'Herbeumont portent, quand ils en
ont, a Conques, un peu de ce pain qui leur y 6tait
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donn6 avant avec une si grande libdralit&. Les plus
valides des religieux vont chaque semaine chercher
ce qu'ils peuvent trouver aux alentours. Leur vue nous
tmotionne, car chaque visite nous les ramene un pen
plqs defaits et amaigris, mais toujours vaillants et

les coeurs en haut. Un jour (celui oh nous avions
eu la bonne fortune de trouver a acheter un mouton),
ils sont arriv6s. J'ai 6t6 si heureuse de pouvoir leur en
offrir un gros morceau. Mais la place que les envahisseurs laissent au frire cuisinier au fourneau est si
petite, que ce malheureux a du attendre deux jours
pour faire cuire son ragout de mouton (et encore, il
craignait tout le temps qu'il lui fit vole). A la visite
suivante, le boucher de Muno s'6tait risqua~ tuer une
vache et nous avions un gros r6ti cuit. Je les ai forc6s
de l'accepter. Depuis, ils ont pu avoir des pommes de
terre, a la place de celles qui leur ont ete volies, et
deux boulangers des environs leur portent un peu de
pain, mais pas tons les jours!... Le sans-gene de leurs

h6tes est tel que c'est un Pire qui est r6quisitionn6
pour les raser tous... I1 fait contre fortune bon ccur
et raconte, avec un esprit tout franqais, les episodes
de sa fonction de barbier. (Quelles tentations il doit
avoir de couper plus loin que le poil 1)
II y a quelques jours, une detonation s'est fait entendre a cinq heures du matin dans le refectoire ou
logent nos Prussiens. Nous avons vu arriver en toute
hate le m6decin, le commandant, et nous 6tions tres
effrayees ! Mais nous avons pens6 devoir fermer toutes
nos communications avec le bitiment oi sont les soldats et rester a la maison. A neuf heures, nous apprenions que c'6tait un de nos jolis locataires qui, d6sign6
la veille pour aller au feu et ne le voulant absolument
pas, s'6tait tire un coup de revolver dans la r6gion du
coeur. Cela, dans notre maisonq et au milieu de ses
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camarades! II s'6tait manqu6 et poussait des burlements affreux. On a fait venir une auto pour le conduire a 1'hospice de Sedan et il est mort en route.
Nous avons recommenc6 les classes le I" octobre. Les
places vides de nos enfants absentes sont remplies et
bien au dela par les enfants de Muno, beaucoup plus
nombreuses que de coutume. Les Allemands les voient
avec admiration jouer aux recr6ations et surtout le
dimanche dans la cour. Is se collent derriere leurs
fenetres qui y donnent, et restent 1U des heures. Beaucoup d'entre eux sont des peres de famille qui nous
font signe qu'ils ont six, dix, douze enfants li-bas
(oaL nous voudrions tant qu'ils allassent les retrouver).

Nous voild au mois de d6cembre! Et cette affreuse
guerre dure encore avec son cortege de miseres de
toutes sortes. 11 est navrant de voir les caravanes de
femmes, chargees de leurs lourdes hottes, faisant des
trajets enormes pour trouver un peu de pain. Au debut,
c'6tait Carignan qui nous empechait de mourir de
faim.Maintenant,on est oblig6 d'y garder ce qui reste
pour les habitants. Les commercants de Muno ont
fini par trouver un d6bouch6 par Arlon, qui touche
au Grand Duch6 et dont cette ville tire sa subsistance.
Et ceux qui ont encore des chevaux et des chariots
font cette 6norme course (40 kilommtres pour Arlon
et 55 kilometres pour Luxembourg), et en rapportent
tout ce qu'ils peuvent. La farine revient au prix
enorme de io6 francs les too kilogrammes (quand on
peut en avoir); le reste est i l'avenant et on ne .peut
plus avoir ni essence ni p6trole. Neanmoins, depuis
l'entreprise des voyages h Arlon, on a repris courage.
Toutes )es femmes qui ont un four se sont mises a
faire du pain pour leurs familles et pour vendre. Des
cinq heures du matin, les masses d'affames font la
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queue devant les maisons oh I'on cuit. Begucoup
viennent de France! Un de nos braves ouvriers a
entrepris de faire des quantit6s de pain et d'aller les
vendre dans les villages-frontieres les plus d6sh6rit6s.
Un des jours derniers, quand il est arriv6 au lieu
convenu avec ses quarante pains et tout ce qu'il avait
pu se procurer, a Arlon, de caf6, de sucre, etc., il y
a trouv6 cent vingt-cinq femmes qui attendaient du
pain. Plusieurs venaient de plus loin que Sedan! Ces
pains sevendent vingt-quatre sous et ceux qui peuvent
en avoir un de plus le revendent vingt-sept ou trente
sous. Ils vendent tout pour en acheter un peu. L'ouvrier 6tait 6mu de piti6. II a ramene a Muno une jeune.
fille qui pleurait, car elle 6tait de Francheval (20 kilometres), et sa mbre et ses petites soeurs attendaient
ce pain qu'elle n'avait pu avoir. Le brave homme l'a
fait monter dans sa voiture vide, lui a donn6 deux
pains, a Miano, et a voulu qu'elle restit le soir et partageat le souper de la famille. Elle n'aurait pu sans
imprudence refaire ses 20 kilometres en pleine nuit
dans les bois. Aprbs une bonne nuit de repos, elle est
retourn6e porter les deux pains a sa mere.
J'ai appris avec terreur que huit soldats francais se
mouraient de faim et de froid dans les bois d'Escombres. On dit qu'il y en a dans diverses directions, mais
les Allemands sont partout. La moindre indiscr6tion
entrainerait fatalement la. mprt des soldats et celle
des hommes charitables qu'on decouvrirait les
aidant!
Les huit infortun6s en question ont 6t6 blesses A
Bertrix et laiss6s dans le bois fatal d'Herbeumont.
Des que leurs blessures sans gravit6 leur ont perjnis de
se trainer, ils ont cherch6 & fuir et ont v6cu bien des
jours de croites de pain, de pommes de terre crues
ou de ce qu'ils ont pu trouver. Parvenus ainsi au bois
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d'Escombres, qui se trouve ai-deasous de Muno et en
France, ils y out cach6 leurs armes, et y ont v4cu, on
ne sait comment, depuis quatre mois. Mais ils sout
presque nus. Deux seulement ont pu trouver dans les
villages quelques vetements civilsavec lesquels ils vont
chercher It pain des autres. Trois se sent d6sesptris
et sont partis on ne sait oh. Les cinq autres ont dit
qu'ils aimaient mieux mourir que de se rendre. Depuis
huit jours, on leur a prte&
une wasure vide dans un
village qui borde le bois. Les habitants y ont mis les
objets les plus indispensables. Its y viennent la nuit
et retournent, an petit jour, se cacher dans les bois.
Ils attendent nos armies pour les suivre. Mais, h6las!
quand passeront-elles?
L'homme d6vou6 et courageux qui regoit quelquefois ccs infortuns (au risque de sa vie et de la leur),
m'a confi leur ditresse. Je lui ai recommaWnd de les
encourager, de leur dire de penser i Dieu qui ne les
abandonnera pas et a leurs mires qui, i--bas, dans le
Midi, les pleurent sans doute. Nous avons reuni tout
ce que noas avons pu de chaud, en fait de vytements,
un peu d'argent, et le charitable 4missaire a quete des
chaussures, des habits. II m'a rapporth bier des lettres
touchantes de ces cinq martyrs dont j'ai les noms et
les adresses pour 6crire a leurs families, dis que la
poste marchera.La semaine dernitre, autre fait navrant, une mere
de famille infortunie traversait les bois d'Herbeumont
pour venir de bien loin chercher du pain. Elle avait
avec elle sea deux petites filles. Toutes trois itaient
extenudes de besoin. Enfin la plus jeune (deqx ans)
a expirt de faiblesse dans le bois ou elles erraient
depuis deux jours. La mere, affolee, avait 4'abord
pris ce pauvre petit corps dans son tablier. Mais, ne
pouvant plus avancer, an6antie par l'6motion et par

-

163 -

la faiblesse, elle l'a arrang6 comme elic a pu sous une
haie 6paisse et s'est.train6e, avec l'autre enfant, jusqu'au malheureux village d'Herbeumont oi l'on essaye
de les ranimer. Faut-il arriver en plein vingtieme siecle
et dans des pays civilis6s pour voir de semblables
choses, et surtout cette guerre qui n'est plus, a proprement parler, une guerre, mais une affreuse tuerie.
Je regarde tous les jours notre provision de farine,
dejA deux fois renouvel6e et qui diminue d'une fagon
effrayante. J'envoie acheter des pains de munition
(quand on veut bien m'en vendre) pour la prolonger
un peu.
Chacune fait tout au monde, dans la maison, pour
imaginer quelque 6conomie. Les enfants sont admirables de dilicatesse sons ce rapport. Leur r&creation
6clair6e par un bout de bougie n'en est pas moins
pleine 4'entrain; et nulle part elles ne laissent rien
perdre. Depuis le commencement de 1'hiver, elles se
fabriquent des semelles avec du carton recouvert
d'6toffe et les cousent courageusement a leurs chaussons avec du fil cir6, puisqu'il y a des abimes entre
Muno et les marchands de chaussures. Nous avons
trouve un moyen de suppl6er un pen aux t6nebres en
faisant fondre de vieilles graisses dans des pots A
confitures dont le centre est muni d'un gros coton qui
forme meche et s'allume bien. Nous suppl6ons aux
allumettes par de fins bouts de bois bien sec qui s'enflamment ais6ment. Et, n'ayant meme plus de vieux
papiers pour allumer les feux, nous nous servons de
chiffons qui r6ussissent. On a cherche dans toutes les
armoires et utilis4 tous les morceaux, pour faire des
v6tements aux pauvres enfants dont les peres francais
sont
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un garqon de huit ans. La seur qui I'a fait avec quinze
ou vingk bouts de drap les a si bien ajust6s, qu'on
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voit a peine les prodiges d'adresse qu'il a fallu pour
y arriver. Ce petit vetement a un cachet v tout panisien w. Le malheureux enfant qui l'attend avec impatience est l'aine de quatre. I1 n'a plus sur le corps
qu'une loque qui a porte jadis le nom de veston, puis
les d6bris d'une culotte qui s'en vont par morceaux.
Apres lui, on va servir ses trois petits voisins dont le
pere est aussi soldat francais et qu'on croit mort.
Et a c6te de ces spectres lugubres de la misbre, de
la faim, de l'obscurit6 et du froid qui se promenent a
nos frontieres, il y a un autre supplice qui nous
6treint : c'est le supplice moral. Depuis exactement
cent vingt-huit jours, nous sommes enserrees comme
par un cercle de fer, s6parees de tout le reste de la
terre, et comme dans une zone perdue, au delt de
laquelle nul ne peut p6nitrer ni dans un sens ni dans
l'autre. Cela, on ne peut en comprendre la squffrance
que quand on y a passe! Oi sontles armees ? Que fontelles? Qui nous aide en France? Que sont devenus
ceux que nous aimons? Silence, silence de mort. Les
gens qui vont s'approvisionner (toujours dansl'espace
occupe par l'ennemi), rapportent des nouvelles, souvent
contradictoires, toujours douteuses. Ont-elles du vrai ?
Sont-elles toutes fausses? Silencede mort. Lesjournaux
allemands donnent une idie des lieux ot l'on se bat,
mais c'esttout.Onne peut pasajouter foiau reste. D'ailleurs, leurs expressions toujours contourn6es, leurs hyperboles ne disentjamais carriment : t Celui-lk est le
vainqueur, celui-ci est le vaincu. n On entend le canon,
quelquefois avec violence pendant trois semaines dans
la m6me direction. Qu'est-ce ? Qui gagne? Qui perd?
Silence de mort. On nous lit des d6p6ches tomb6es
d'aeroplanes, soi-di-ant, tout va bien, tout est en bonne
voie, tout va 6tre fini! Le lendemain, c'est tout le
contraire, et on sera en guerre des mois encore l Alors,

-

65 -

i! se fait dans la tate comme un vide affreux, comme
un chaos, celui du doute et de l'inconnu !
Mais un seul hien nous reste et celui-la est incom-

parable, 6clairant dans la nuit des ames comme le
phare qui parait dans l'immensit6 au naufrage en
detresse : ce bien, e'est notre chapelle avec le Dieu
qui y reside et veut -bien, chaque jour, nourrir nos
ames de sa substance. Ce Dieu qui nous reconforte a
toutes les heures par sa grace, qui nous accueille pres
de son autel, chaque fois que nous venons nous jeter
a ses pieds avec nos miseres, notre pauvret6, notre
confiance et qui met en nos ames cette paix qui suinage
au-dessus de l'Vpreuve presente. cette force qui donne
des ailes a la priere et nous fait m6riter pour ceux
qui tuttent, ld-bas, qui meurent, peut-etre r-confortes
par notre intercession. Dans 1'epreuve actuelle, nos
ames doivent 6tre 6purbes afin d'en sortir meilleures,
plus rapprochees de 1l perfection qui doit atre leur
ideal et plus unies (en attendant la victoire) a la volonte
de Dieu, toujours sainte, toujours juste, meme dans
ses rigueurs!

Nous venons d'etre douloureusement impressionnees par les nouvelles arrivant de Carignan : apres
avoir vecu aux crochets des bons, habitants, depuis
quatre mois et demi, avoir d6valise leurs caves, pillI
les boutiques, demenag6 les maisons vides, et mis la
main sur les provisions et le b6tail, les Allemands
avaient exigi, il y a quinze jours, une somme de
12 5oo francs pour racheter la vie du maire et celle
du respectable curt, responsables, soi-disant, d'un
coup de feu (la suite avait d6montr6 nettement
qu'il etait tirh par un soldat teuton). Hier, les chefs
annoncent qu'ils accordent trois jours a la petite ville
ou pour etre brfilie on pour fournir une rancon de
200o00 francs! Et, illico, ils s'emparent du bon curt,

166 du maire, des six notables du lieu, d'une vieille rentibre et les emprisonnent a la mairie, accordant & un
des principaux industriels un laissez-passer pour
aller... oi ii voudra, chercher cette 6norme somme.
Nous savons qu'on qu&te dans les villages du canton

de Carignan, mais nous ne savons pas l'issue de la
chose. Nos bons amis, grace auxquels nous avons pu
acheter toute la farine et le bl6 qui ont fait notre
pain, sont dans l'angoisse et les larmes, et nous y
sommes avec eux et pour eux. Quelle vie!
Cette nuit, nos locataires toujours nombreux et
tapageurs, ont fait un bruit plus assourdissant encore
que de coutume... Je viens d'apprendre qu'ils ont
amend comme prisonniers dans notre propre maison,
douze infortunes soldats, Francais et Belges! Its les
out d6couverts, au milieu de la forkt de Bouillon, dormant dans la hutte qu'ils s'6taient construite et oi ils
avaient du endurer, depuis ces longs mois, tant de
miseres morales et physiques.
Nous frimissons en pensant que ces malheureux sont
l1 si prbs de nous, qui ne pouvons rien pour eux. Les
soldats les ont emmen6s, au petit jour, et diriges sur
leurs prisons d'Allemagne, grace & leur petit chemin
de fer, qui a djai descendu sur la France tant de
canons, de mitrailleuses et d'engins de destruction, et
aussi remonte vers le Rhin des monceaux d'objets, des
milliers de blesses, entass6s a trois itages dans les
fourgons, voire meme des masses de leurs morts qu'ils
emportent (ne sachant plus ot les mettre) lis qcuatre
par quatre comme de vils fagots, pour les brfiler plus
loin!...
8 d6cembre 1914.

Fite de l'Immaculie-Conception.- Je veux noter ce
jour de fete oi il me semble impossible que la sainte
Vierge ne fasse pas quelque chose pour notre armee,
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pour tout notre pays de France, jour ou tant d'imes
saintes font contrepoids aux offenses des pecheurs!
Fallait-il que la juste colere de Dieu fft grande contre
les crimes des hommes, pour n'etre pas encore apaisbe
par les millions de victimes qui ont arros6 de leur sang
le sol de cette patrie dont toute la r6gion de I'Est n'est
plus qu'un immense cimetiere ?
II y a juste trois mois que j'ai commenc6 a 6crire ces
notes. Je croyais, A ce moment-la, que la guerre allait
finir. Et la solennit6 de ce jour nous trouve encore
emprisonnees dans le territoire occupe par 1'ennemi.
On nous assure qu'il va arriver des provisions de farine,
de petrole, de sucre, etc... A des prix raisonnables, et
que les Etats-Unis et l'Espagne ont pris des mesures
pour que les Allemands qui sont en ce moment nos
mattres ne mettent pas. la main dessus. J'attends de le
voir pour le croire.
La semaine derniere, le canon et les mitrailleuses

ne cessaient pas de donner. Ce bruit dechirant nous
brise toujours le ceur. Nous voyons en espritces corps
mutilks qui tombent A chaque coup pour ne plus se
relever. Et plus encore, peut-6tre, ceux qui, A demi
morts, attendent le secours et expirent souvent sans
I'avoir requ!

Depuis hier, plus riea. Alors, impression diff&rente,
tout autsi triste. Les Franqais sont-ils repousses ? A ce
doute, nul ne rpondra. Le temps, seul,nous fera savoir
ou nous ensommes, s'il nous laisse voir I'issue de cette

gigantesque boucherie qui baigne de sang la terre de
notre pays. Et ce canon que, malgr, tout, nous aimons

mieux entendre, puisqu'il indique que les armees se
rapprochent, ne nous couchera-t-il pas aussi dans la
mort ...

Si les Allemands remontent par Muno, 6pargnerontils ce village, laiss6 presque seul debout, au milieu des
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ruiies du Luxembourg et des Ardennes? C'est le
secret de Dieu.
Mais une invincible confiance en Marie me laisse
convaincue que la protection miraculeuse qu'elle nous
a accordee jusqu'ici ne nous fera pas d6faut et que le
dernier chapitre de mes notes, celui de la a retraite,,,
sera un hymne a sa puissance de reine et a sa bont.
de Mre!

(A suivre.)

ESPAGNE
SPROVINCE DE BARCELONE
Lettre de M. SERRA, Prftre de la Mission,
4 M. Verdier, Supirieur gineral.
Barcelone, 29 dkcembre

g199.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait.
Nous venons d'avoir la conference sur les vertus de
notre cher confrere, M, CaslUer.as. J v
uiix
vous en
marquer les points principaux.
Les vertus de notre aime visiteur, d'aprbs ceux qui
l'ont conna comme seminariste et 4tudiant, sont :
I' esprit de regularit6 qui lui faisait observer ponctuellement toutes les regles et avis; 2° esprit de travail,
de telle fagon qu'on pouvait lui appliquer matiriellement le texte de notre rggle ut semper inveniatur utiiter occupalus; 3° il itait tres respectueux pour les
sup&rieurs, obissant fidelement a tous leurs commandements et ne laissant jamais 6chapper un mot contre
leurs personnes et autorite.

169 Depuis son ordination, les vertus principales qu'on
remarque en lui sont une grande humiliti, laquelle lui
faisait accepter toutes les occupations les plus humbles
qu'il accomplissait aussi volontiers que les plus
importantes. Non moins remarquable etait lesprit de
condescendance par lequel il approuvait les mani&res
de penser, parler et les goits de ses confreres. Personne ne se rappelle avoir recu de lui la plus petite
offense. Le silence et la charite fraternelle itaient en
lui comme naturels; c'6tait ainsi qu'il 6tait libre de
penser a ce qu'il pourrait faire pour la gloire de Dieu
et le progres de notre Congr6gation.
C'a et dans l'action que se sont d6montries ses
qualit6s vraiment supbrieures. A peine eft-il fini ses
6tudes et recu la pr&trise qu'il fut destin6 au seminaire de Oaxaca (Mexique). La, comme professeur de
philosophie, il fut admir6 et aimi des 6elves et surtout de Mgr I'-Yvque. Dfs lors apparut en lui un goit
sp6cial pour le cat&chisme.
Appele par le visiteur de la jeune province de Barcelone, il fut nomme directeur du s6minaire interne.
Deux ans apres, nomme superieur de notre maison de
Bellpuig, c'est lui qui rendit la vie a notre &cole apostolique mourante : il eut la satisfaction de voir arricinqua4rte-it. L'cbisr le nuuubre dcs enfants
sance I'arracha a sachere maison de Bellpuig; lui confiant la mission de fonder la maison de Philadelphie.
Les affaires 6tant finies, il partit pour le Honduras oui
ii passa cinq ans :sa modestie nous a priv6s des 'd6tails
de ses travaux dans cette mission.
En 1914, la maison de Majorque se sentit heireuse
de l'avoir pour son sup6rieur. II continua et donna
plus d'ktendue a toutes les oeuvres de notre Congr6gation qui fleurissent dans *cette maison. On peut specialement remarquer le. r6tablissement de l'6cole apos-
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lique. Comme la maison manquait des moyens de
subsistance et allait se trouver dans Ia n6cessit& de se
difaire des siminaristes, il fonda un collige qui donne

vie a la maison.
Bien que design6 par les sup&rieurs pour etre
vicaire apostolique du Honduras, vous avez, Tres

Honore Pere, donni i cette province Ia joie de l'avoir
pour son visiteur; mais la Providence nous 'a enlev6.
Nous en avons ressenti une grande peine, car nous
esp6rions qu'il porterait notre province h une grande
prosp&rit6, aussi nous le pleurons, inconsolables, bien
que r6sign6s a la volont6 de Dieu.
Antoine SERRA.

ITALIE
AUDIENCE ACCORDEE PAR SA SAINTElE
PERSONNEL DU

BENOIT XV, AU

CONSERVATOIRE SAINT-CLEMENT

(DIT ZOCCOLETTE)
(Rapport redige par les jeunes filles qui suivent.

le cours de franfais.)
Nous voudrions faire ici un petit compte rendu des

sentiments 6prouv6s dans des circonstances, qui seront
pour nous a jamais inoubliables; mlais i faudrait use
autre plume que celle de quelques enfants qui font a
peine les premiers pas dans l'6tude de lalangue fra'ncaise, pour redire encore bien faiblemen t ce que nous
avons 1prouv6.
Cependant, en temoignage de notre reconnaissance
pour ceux qui nous ont procur6 ce bonheur, noms
essayerons de le faire,de notre mieux,
Depuis longtemps, nous desirioans aoir I boaheur
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d'etre admises a l'audience du Saint-Pere et Mgr
Nasalli-Rocca, aum6nier secret de Sa Sainteti et
notre sup6rieur, a qui nous avions exprime notre
desir, nous promit de solliciter pour nous cette faveur
et nous obtint du Saint-Pere plus que nous n'avions
os6 esp6rer. Le Souverain Pontife nous accorda la
faveur d'assister a sa messe, oii nous efmes l'insigne
bonbeur de communier de sa main.
Ce beau jour devait etre le premier dimanche d'octobre, fete du Saint-Rosaire. Des six heures du matin,
nous nous rendimes au Vatican et, aprss avoir franchi
la grande porte de bronze et les grands escaliers, nous
entrAmes dans la chapelle Mathilde, oil le Saint-Prre
devait celbrer le saint sacrifice et distribuer a chacune de nous le c Pain des Anges ,, de sa main sacrie.
Notre joie fut grande, mais non complete, cependant,
car nous aurions encore desire entendre I'ardente et
penetrante parole de notre auguste Prre et bienfaiteur. Mais la chose ne fut pas poss;ble en cette meme
journ6e.
C'eftt 6tL trop en une fois et, pour jouir davantage,
le ciel permit que notre jouissance, se renouvelant un
autre jour, n'en fiut que plus goitie. La pens6e nous
vint done d'6crire une lettre de remerciement a Sa
Saintete pour la grande grace qu'Elle nous avait
accordee, mais en meme temps, nous lui disions notre
regret de n'avoir pu 1'entendre nous adresser quelquesunes de ses paroles, qui seraient pour nos ames esprit
et vie; et, a lexenmple de notre divin Sauveur, qui
s'inclinait avec tant de bonte vers les pauvres et les
plus petits, le Saint-Pere daigna r6pondre a notre
humble requbte, nous accordant cette fois une audience
sp6ciale. Avec quelle joie profonde et 6mue nous
attendimes ce jour! aucune expression ne peut la
d4peindre, C'est an 16 octobre qu'il 6tait fix6.

-

172 -

Vers onze heures du matin, nous etions de nouveau
devant la grande porte de bronze, mais, cette fois,
plus nombreuses, car aux orphelines du Conservatoire
s'4taient jointes les jeunes flles de l'ouvroir externe,
les enfants des icoles 616mentaires (une d6putation),
ainsi que quelques enfants de l'asile, garcons et filles.
On nous fit placer dans une magnifique salle ornee .de
belles fresques, nous nous couvrimes la tote de notre
grand voile blanc, et, silencicuses, nous allimes dans
la salle da Consistoire. La, nos maitresses nous disposerent sur deux rangs autour de la vaste salle et nous
attendimes, avec une religieuse impatience, le moment
solennel. Bien que nous fussions plus de deux cents,
nos langues remuantes se turent comme par enchantement, subjuguees par le silence profond et solennel
qui regne dans le Vatican. Notre cceur battait bien
fort, dans l'attente de voir paraitre le Souverain
Pontife!
Enfin, un maitre de chambre nous annonga 1'auguste
repr6sentant de Notre - Seigneur et, aussit6t, nous
vimes paraitre le Saint-Pere accompagn.6 des prelats
de sa maison et de S. Exc. Mgr Nasalli-Rocca, notre
digne sup&rieur et quelques gardes nobles. Pleines
d'admiration, nous nous prosternimes comme si nous

avions etC en la presence de notre adorable Sauveur
Lui-meme; trois des plus petites orphelines du Conservatorio s'avanc&rent an pied du tr6ne et r6citerent
- un court dialogue, que le Saint-Pere icouta avec une
paternelle attention. II permit ensuite qu'elles s'approchassent et les admit au baisement de la main et
du pied.

Une autre orpheline des plus grandes lut ensuite,
au nom de toutes ses compagnes, une 6mouvante
adresse, ecrite en caracteres d'or, sur parchemin
enlumini; une autre lui offrit un bien beau coussin

de velours cramoisi sur lequel 6tait brod6, en or, le
blason pontifical.
Sa Saintet6 agr6a avec paternelle bienveillance le
beau compliment. Elle admira le coussin, louant la
fine broderie et, faisant allusion zu blason, nous dit
qu'Elle avait devin6 notre d6sir et le garderait A son
usage personnel.
Le Saint-Pere daigna ensuite nous adresser la
parole; sa voix .tait douce, affectueuse comme celle
d'un bon Pere. Ses chaudes paroles p6nktrirent jusqu'au fond de nos coeurs; s'inspirant de ce que nous
lui avions dit dans notre adresse, le Saint-Pere parla
longuement, nous assurant que nous 6tions rellement
ses orphelines privilegiees et la portion choisie de son
coeur magnanime. II nous d6montra que la vie de
priere, d'6tude, de travail que nous menons aujourd'hui doit nous pr6parer pour l'avenir, afin d'etre plus
fortes pour risister aux assauts du demon et pour
mieux 6viter les dangers du monde, de maniere A
montrer par nos oeuvres la solide et pieuse tducation
reque dans le Conservatoire du Pape, lui rendant
ainsi l'hommage, l'honneur et la gloire qu'll m6rite,
unique recompense que nous pouvons et devons donner
a un si digne et haut bienfaiteur.
Aprbs nous avoir fortement exhort6es A vivre maintenant et toujours en bonnes chretiennes, le Saint-Pere,
avec sa bont6 paternelle, daigna descendre de son
tr6ne et faire le tour de la grande salle pour faire
baiser son anneau a chacune, puis, nous donna la benediction apostolique, l'etendant aussi a nos families et,
nous saluant affectueusement de la main, il s'6loigna,
tandis que nos yeux suivaient jusqu'au dernier moment
cette blanche et suave vision!
Oh! comme ils volirent rapides ces moments precieux que nous aurions voulu prolonger si+ n le disir
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de nos cceurs! mais son doux souvenir restera ineffa-

cablement imprim6 dans nos jeunes ames.
En sortant du Vatican, le coeur encore inond6 de la
vive joie que nous venions d'eprouver, nous allames
a l'hospice Sainte-Marthe, faire part de notre bonheur

a la respectable Mbre visitatrice, qui nous accueillit
avec sa grande bont6, se rijouissant avec nous; et ses
aimables et maternelles paroles furent le complement

de la fte.
Apris avoir requ de sa main du bon chocolat, nous
rentrimes au Conservatoire, heureuses d'un bonheur
que nous n'avions jamais iprouvi et qui comptera parmi
les plus grands et les plus inoubliables de notre vie
d'enfance et de jeunesse.

VISITE

DE SA SAINTETA BENOIT XV A SAINTE-MARTHE
(1o d&cembre

919g)

(Rdcit envoydear les sawrs de Sainta-Aarthe
4 la Trs Honorde Mire gmilie Maurice.)

Depuis plusieurs mois d6j le Saint-Pire avait fait
entrevoir a notre vi6neFe Mire Marie la possibilit6
d'une visite matinale & ses chores idles de SainteMarthe : venir ele6brer le saint sacrifice dans la chapelle riche pour Lui de si pieux souvenirs, 6tait un
doux projet que Sa Saintet6 tenait a rkaliser, mais
Elle voulait le faire tout a fait dans l'intimiti de la
famille religieuse qui s'honore d'&tre sienne a un titre
tout special. C'etait la une faveur si grande que nous
osions a peine y compter. Aussi, quelle explosion de
joie g&,Arale, lorsque notre bonne Mere, rentrant, le
mardi 2 d&cembre, de son audience pros du SaintPere, nous annonca sa visite pour le mercredi Io. Sa
Saintet6 avait dbjA tout pr6vu :-Elle quitterait ses
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appartements a cinq heures, se trouverait vers cmn
heures un quart an pied de l'autel de notre chore chapelle pour y celbrer Ie saint sacrifice et se rendrait
cuSiteM
pI
r
det trfi! pretres
PTreS,
pierres de fondation de Fh6pital installs par sa paternelle munificence dans cette maison et terminirait sa
visite en s'arr&tant quelques instants pros de la vin&rie doyenne, scur Th6rEse, a qui 1'heure matinale ne
permettrait pas d'etre lev6e pour la messe.
A partirde ce moment, de quel coeur chacune s'employa a tout pr6parer de son mieux : c'6tait vraiment
Marthe et Marie disposant toutes choses avec filial
amour pour la visite du Maitre bien-aimi. Dans son
grand cce.ir, notre v6ndr6e Mfre Marie eit d6sird que
quelques-unes an moins de nos soars de Rome partageassent le bonheur de la petite famille de SainteMarthe; mais, sur le d6sir formel de Sa SaintetA, personne, en dehors de la famille, ne fat admis. Comment
les heureuses privil6gides n'auraient-elles pas ktd
ravies!... Elles I'taient, en effet, et c'est dans un sentiment indifinissable de joie et de douce esp&rance,
comme pour la nuit de Noel, disait l'une d'entre elles,
qu'elles attendirent I'aurore fortunie qui devait amener sous leur toit Notre-Seigneur Lui-m6me en la personne auguste de son vicaire ?
Enfin voila le grand jour arriv&. I est cinq heures:
au Vatican, notre bien-aimk Pontife quitte ses appartements, traverse la basilique Saint-Pi:ire (dont les
gardes ont tenu prets avec soin tous les passages) et
arrive a la porte bienheureuse qui communique avec
Sainte-Marthe et ne s'ouvre que pour le Saint-PNre.
II est prc6d6 de deux scopatori segreti portant des
torches allumies : Mgr de Bisogno, sacriste majeur
de Saint-Pierre, Mgr Testoni, Mgr Migone, ses deux
chapelains secrets,accompagnent SaSaintete. Viennent
'raiee
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ensuite le bon frire Giacomo, le fidele camerier, Ma-

riano, et quelques employ6s de la basilique. Mgr Pescini, notre bonne Mere et deux de nos sceurs 6taient
d&s cinq heures a l'entrie de la porte pour recevoir le
saint Pontife, lequel s'avance tout souriant disant a
Mgr Sacriste : c Maintenant, nous sommes dans le
domaine des sceurs... ) I1 poursuit ensuite sa marche
jusqu'd I'escalier. La, la statue de la Vierge, orn6e de
fleurs et de verdure, semble sourire & cette scene sans
pr6c6dent dans les fastes de Sainte-Marthe, pourtant
bien favorisee. Des que Sa Saintete entra dans le long
couloir qui conduit A la chapelle qu'Elle aime, on le
sent, avec predilection, la porte grand'ouverte lui
laissa entrevoir l'autel resplendissant de lumiere et
au-dessus notre Vierge Immaculee, les mains rayonnantes de graces et si belle dans la douce clarte qui
fait ressortir son image I A mesure que I'auguste Pontife approchait de ce sanctuaire b6ni oA tant de fois II
a c6l6br6 les saints mystires, l'6motion et aussi le
bonheur se peignaient sur son visage. Apres s'8tre
agenouilli sur le prie-Dieu pr6pare au milieu du
sanctuaire, le Saint-Pere s'est avanc6 au pied de l'autel
et Mgr Pescini avec Mgr Testoni et Mgr Migone
l'assisterent pendant la c6l6bration du saint sacrifice.
L'autel avait sa jolie parure de lis du jour de I'lmmacule; sur les c6tes, des corbeilles de fleurs naturelles
donnaient un charme printanier qui seyait bien a notre
fete matinale. Le calice et le 'ciboire 6taient ceux-la
memes qui servaient a l'auguste Pontife lorsque, substitut de la secr6iairerie d'Etat, 11 venait tous les
dimanches dire la messe de communaute & SainteMarthe. Durant le saint sacrifice, pensees.et prieres
6taient humblement et intimement unies & celles du
saint Pontife immolant J6sus-Victime que Lui-meme
nous represente si bien. Apres la communion, le Ma-
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gnifical a jailli de nos cceurs impuissants h rendre
dignement grice d'une telle faveur, autrement qu'en
s'unissant aux sentiments de latrts sainte Vierge. Puis,
A I'issue de la messe, la chere invocation : 0 Marie
concue sans pech6 n, a appele sur toute l'heureuse
assistance, et surtout sur notre bien-aime Saint-PRre,
I'effusion des divins rayons qui s'6chappent de ses
mains maternelles!
Sa Saintete tenant A etre de retour au Vatican avant
l'ouverture des portes de la basilique, il fallait se
hiter. Apres l'action de graces, Elle se dirigea done
du c6t6 de I'ascenseur, accompagn6e du meme cortege
qu'a son arrivee et de toutes nos sceurs. Sur 1'invitation
de notre v6nerke Mere Marie, le Saint-Pere qui lui
avait dit' aimablement : c'est a vous a me guider, prit
place dans l'ascenseur et monta au troisieme itage oit
sont installis les pretres malades. Dignes et eprouv6s
miinistres du Seigneur, comme ils. itaient 6mus et
heureux de la bont6 si paternelle, si bienveillante du
Souverain Pontife I... Pris de chacun d'eux, 11 s'arreta
quelques minutes, demandant de leurs nouvelles, s'interessant a ce qui les touchait,*puis leur remettant
une jolie medaille en souvenir de sa visite. Tous ont
trouv6 dans leur coeur la parole disant leur profonde
reconnaissance pour le bien-aime pasteur qui a ouvert
A ses pretres un asile ou ils regoivent tous les soins
que r6clament leurs infirmites. Avant de redescendre,
Sa Saintet6 ajet6 un coup d'ceil sur la petite chapelle
non encore termineersur la salle voisine donnant sur
une agr6able terrasse oui les pauvres infirmes peuvent
Stre transport6s et jouir du bon air en meme temps
que de la vue de la campagne.
A notre chere sceur Thirese, sa visite fut plus que
bonne et paternelle. Celle-ci souriait de bonheur et
ouvrait de grands yeux comme si elle eft vu une douce
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apparition. Le Saint-Pere s'est approche de son lit et
lui a parle avec une toute familiere bont6 des souvenirs
d'autrefois. A mesure qu'Il 6voquait le passe, la figure
de sceur Therese s'illuminait et c'est avec une effusion
pleine de veneration et d'amour qu'elle baisa la main
de Sa Saintet6 et la m6daille qu'en la quittant Elle
lui remit disant avec une extreme bienveillance :
(c C'est tres bien, sceur Thirese, de m'avoir attendu;
mais il faut m'attendre encore, car je reviendrai. »
Nous avions si bien la filiale confiance que Sa Saintete ne quitterait pas Sainte-Marth' sans nous dire
quelques bonnes paroles,que nous avions dispose un
fauteuil dans le petit parloir attenant b la chambre de
sceur Therese. Dans un angle, et bien en lumiere,avait
et6 mis aussi le portrait du Saint-Pere, ex6cute tout
derniirement par les ordres de notre Mere Marie pour
le grand r6fectoire des pelerins. Invit6 par notre
bonne Mere a voir s'll se reconnaissait bien, I1 entra au
parloir; puis, devinant notre d6sir, 11 daigna s'asseoir
au milieu de nous. Alors, pendant quelques instants,
d6pouillant toute la majestueuse grandeur qui environne le chef supreme de la sainte ighse, ce fut fe
bon Pasteur, le Pere aim6 qui visite ses enfants et les
traite avee cette familiarite qui est la meilleure preuve
de 1'amour et de la confiance : cJe suis tres content,
a-t-II dit a notre Mere Marie plac6e tout pres de Lui;
tout itait trbs bien, rien ne manquait. Puisque vous
avez bien fait les choses comme je lavais demande, je
reviendrai... Je comprenais bien que la Mire Marie
Saurait voula faire jouir toutes les soeurs de Rome, car
toutes sont ses filles, et alors je me suis prononc6
cat6goriquement : non, non, rien que celles de SainteMarthel Vous avez une bien jolie chapelle et c'est a
seurThkrese que nous la devons.) Comme notre bonne
Mere lui redisait que nous 6tions toutes bien filiale-
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ment k Lui, le Saint-PNre a repondu : u Oui, je le sais
et non seulement de bouche, mais encore par les
ceuvres. P
U 6tait six heures et demie. Sa Sainteti se leva et,
souriant d'un petit air malin : c Je ne ,uis venu que

pour les sceurs de Sainte-Marthe, mais ma b6nediction
s'6tend A toutes les Filles de la Charit6, en particulier a la Superieure generale, la Mere tmilie, qui d6it
bien etre ici de coeur, aux maisons de Rome, A toute
la Communaut6 et A ses ceuvres. , Nous nous sommes
inclin6es sons sa main b6nissante. Puis, notre bonne
Mere lui pr6sentant des m6dailles destinies A notre
Tres Honoree Mere pour qu'll les benit en souvenir

de ce jour : t Oui, oui ,, dit-Il, en formant le signe
de la b6nediction et posant les mains sur le plateau.
De nouveau, nous primes place A la suite du Pontife
et nous l'accompagnimes jusqu'a la chire porte qui
s'ouvre sur la sacristie de Saint-Pierre. Avant de ,a
franchir, le Saint-Pare s'est retourn6 pour nous b6nir
encore, puis II a disparu petit A petit dans les profondeurs de la vaste basilique encore tout entiere dans
le silence. On n'apercevait plus les torches des scopatori et nous regardions toujours, comme les apotres
apres que les nuages leur eurent d6rob6 J6sus montant
au ciel... 11 fallut ensuite reprendre la vie ordinaire,
mais le rayonnement de cette heure du ciel 6tait rest6
dans notre Ame et illuminait si bien tous nos visages
qu'il faisait dire . ceux qui ignoraient notre grand
bonheur : Mais qu'ont done les sceurs de SainteMarthe, qu'elles sont toutes si contentes, aujourd'hui! n
Enfin, nous no saurions mieux r6sumer les sentiles cceurs de la petite
ments qui, tour a tour, ont animi
famille qu'en transcrivant ici les paroles que notre
Mere Marie joignit i la simple gravure representant
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Jesus chez Marthe et Marie et que le Saint-Pere devait
trouver chez Lui, a son retour au Vatican :
a Quelle joic, quand J6sus devait venir!...
, Quel bonheur, quand on le possedait!!!
, Quel souvenir plein de reconnaissant amour, quand
II tait parti.
a Son d6part 6tait une douleur; mais, tout ce qu'll
avait touche devenait une chose sainte et sacr6e.
Ainsi en est-il pour lapetite famille de Sainte-Marthe
devenue, en cette inoubliable matinee, un bien doux
B6thanie! ,

CINQUANTAINE DES ENFANTS DE MARIE DE LA MAISON
DE SAINTE-SUZANNE

A ROME.

C'est le 8 septembre 1869 que M: Zualdi, pretre de
la Mission de Montecitorio, fonda cette association
dans la maison des Filles de la Charite, via S. Nicola
da Tolentino. Pour le cinquantenaire fixi au 8 decembre 1919, les associ6es etaient invitees a se preparer
d'une facon speciale. La veille, dimanche 7 dcembre,
les Enfants de Marie, accompagn6es de la venerable
superieure et d'une autre sour, se trouvaient rtunies
dans les cryptes vaticanes pres de la tombe du saint
Pontife Pie X, pour y prier pour leurs compagnes
dicidees qui n'6taient pas oubliees dans cette feteanniversaire. Le z1e6 directeur, M. Grassi, dit la sainte
messe, fit une exhortation et distribua des communions nombreuses.
Avant de partir, toutes s'arretent aupris des restes
pr6eieux du Prince des Ap6tres pour lui demander,
avec une augmentation de foi, le triomphe de l'iglise
et de son Pape. Puis, au sortirde Saint-Pierre, c'est la

visite des jardins du Vatican et surtout le pelerinage
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a la statue de Notre-Dame de Lourdes qui s'y trouve.
L'aprss-midi, nouvelle reunion pour la retraite preparatoire i lasolennit6 du lendemain. Enfin, le dcembre, a sept heures et demie, dans la chapelle des seurs
(aujourd'hui via S. Susanna), bien trop 6troite pour les
associees, le directeur cdlebre la sainte messe et distribue la sainte communion aux nombreuses jeunes
filles et meres de famille accourues. La c6rmonie est
cl6turce pac une reception d'Enfants de Marie et la
distribution d'une image commemorative de la cinquantaine.
L'apres-midi, a quinze heures, toutes se retrouvent
pour la binediction de la banniere. Dais un discours
de circonstance, le directeur montredans la M6daille
miraculeuse :.un don du ciel, un guide stir, un gage de
protection et un emouvant souvenir de famille. Enfin,
la benediction du saint Sacrement couronne cette fete
de reconnaissance et d'amour.
Pour achever le programme prevu, il restait encore
la t Petite Acad6mie comm6morative a. Elle eut lieu
le dimanche suivant, 14 dicembre, a quatorze heures
et demie, et depassace qu'on avait osi esperer; elle
fut honor&e de la presence de Mgr Rcynaud, vicaire
apostolique du Kiang Si oriental, de -M. Alpi, de la
Trbs Honoree Mere Marie Maurice.
Des chants, un drame, Marie pour Mere, remplirent la s6ance, ainsi que la lecture d'une petite relation historique de 1'Association pendant ces cinquante
ans &coul6s. La digne supdrieure, seur Morchio, alors
jeune seur, assistait a la fondation du 8 septembre 1869 dans la maison de S. Nicola da Tolentino,
ouverte par 1'excellent marquis D. F. Patrizi. Elle a
conna les 240 Enfants de Mariereques; 63 sont.entr6es
en communauti, dont 26 chez les Filles de la Charit6;
6 chez les soeurs grises (Filles de la Charit6 de Besan-
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con) et les autres dans diverses families -religieuses;,
94 ont reju le sacrement du mariage.
Que dire de tant de graces obtenues: Marie Perini,
sur son lit de mort, aflirme avoir 't6 honorie de la
visite de la Madone, etc., etc.
Enfin, pour couronnement de ces fetes du cinquantieme anniversaire, signalons l'audience que ie SaintPere a bien voulu accorder le 4 janvier 1920 a une
quarantaine de ces Enfants de Marie.

CINQUANTENAIRE

DU SEMINAIRE DE LA

MAISON CENTRALE DE NAPLES
R cit envoyd a la Tres Honorde Mkre Emilie Maurice.
(1869-8 decembre 1919.)

Le cinquantenaire du seminaire de la maison cen-.
trale de Naples a eu ce caractere de simplicit6 et de
ferveur qui distingue noschires fetes de communauti.
L'Iemadul6e, dominant 1'autel de la chapelle et celui

du s6minaire, s'6levait au milieu de cierges et de lis
d'une puret6 Cclatante, et, s'inclinant, si maternelle,
vers les heureuses petites sceurs et vers les blanches
cornettes, semblait leur r6p6ter, dans un sourire tendre
et radieux, 1'ineffable promesse : 1 J'ai toujours l'eil
- sur vous! »
Des douzesceurs dela fondation,-jusqu'i cettedate,
les postulantes de la province de Naples se rendaient
a Paris pour faire leur seminaire, -cinq 6taient pre-

sentes : ma sceur Dell' Olio, ma sceur Cancelli, sceur
Carelli, de 1'Albergo, une des deux sceurs Minutilli et
sceur Martini. Ma soeur de Givia, de Monte San
Giuliano; sceur Carelli, de Galatina; sceur Minutill,
d'Aversa, empechies par la distance ou par I'infirmite, s'unissaient de cceur et d'esprit au Magnificat que
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leurs compagnes chantaient ici, dans la maison qui, il y
a cinquante ans, avait vu, pour la premiere fois, la
coiffe et le fichu blanc. Les quatre .autres s'y associaient di ciel.
Les ferventes jubilaires occupaient, a la chapelle,
le premier banc devant les superieurs, et c'est ma respectable soeur visitatrice et ses officieres qui, a la communion, les ont pr&sentbes a l'6poux de leur vie
entiere, qui reste bien c I'ami du soir et de la fin du
jour ); les chants, tris pieux, aidaient aux pens6es
saintes et exprimaient la joie reconnaissante, le merci
mon Dieu, qui jaillissait du fond du cceur.
Apres le dejeuner, les ch&res f&tees 6taient recues,
comme au jour de leurs premiers voeux, dans le cabinet
de ma seur visitatrice qui s'y trouvait avec ses officieres, et lU ii y avait change d'images, riveil de souvenirs d'il y a cinquante ans et qui paraissent d'hier,
6panchements de joie et de devotion filiale, paroles
d'actions de grices.
A neqf heures, la grand'messe nous reunissait encore
aux pieds de notre Immaculie Mere, et tout de suite
apres, on montait an s6minaire--petit c6nacle de blancheur et de paixr-- o avait lieu la s6ance comm6morative de la naissance de ce grain de senev6 qui 6tend
maintenant ses branches fecondes et bienfaisantes sur
la province entiere. Notre respectable Pere directeur
pr6sidaitcette reunion qui restera un des plus doux
souvenirs de cette fin d'anane; aprbs les chants de
circonstance et un recit, en forme de conference entre

quatre petites soeurs, 6voquant les origines de letir
berceau, le respectable Pere a pris la parole, et avec
la pi&te et la simplicith qui le caracterisent, il presenta
ses felicitations aux cinq jubilaires, faisant apprecier
en miine temps aux petites sceurs la grande grace de
la vocation, souree de boaheur et de saintete, la nices-

-

184 -

site dela fidelite a cette grace par le travail de la perfection, par la pratique de nos saintes vertus qui,
seules, peuvent entretenir et augmenter ear nous, de
jour en jour, jusqu'aux noces d'or, jusqu'aux noces
de diamant, I'esprit de la vocation,, 'esprit du semi-_.
naire.
La s6ance se termina par une distribution d'images.
Apres midi, on se retrouvait ensemble a la chambre
de communaut6, trop petite pour le grand nombre de
seurs qui s'y serraient, tachant de faire un peu deplace aux autres, resties aux deux portes et dans le
corridor.
La, ma seur visitatrice annonca que ma seur Dell'
Olio avait recu pour elle et ses chires compagnes de
noces d'or, la precieuse faveur de la ben6diction du
Saint-Peie, grace qui a rijoui toute la famille.
.Les cinq jubilaires, sous leur double diademe, !a.
blanche cornette et la couronne d'or, altern6es avec .
nos scurs officieres, formaient, a droite et a gauche_
de ma sceur visitatrice, un beau' demi-cercle;. on les
aurait presque prises pour de jeunes 4pouses, tant
elles 6taient fraiches, a part ma seur Martini qui a
pu cependant oublier, pour ce jour-la, son infirmerie.
Mais ce qui ne vieillit pas en communaut6, c'est sur-,
tout le coeur, le coeur qui reste parfum6 des premiires .
impressions de cette nouvelle vie, si simple dans sa ,
beaut6 surnaturelle, le coeur fiddle a ses souvenirs qui
sont une joie toujours presente. On 6tait en fa/mille,
et les souvenirs affluaient, se pressaient sur les ltvrcs -.
de pos jubilaires, excitant parfois les rires, plus souvent l'emotion.
Au matin du 8 decembre 1869 (il serait plus exact
de dire dans la nuit), on s'etait ley6 a trois heures
pour avoir le temps,de s'habiller; et c'6tait ma soeur
de la Ville, une jeune soeur qui revenait de Paris et
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qui savait comment s'habillent les petites. sceurs, qui

avait 4t6 chargee de la grande fonction, mais avec
elle, la digne sceur Cordero, viFatrice, et tout le conseil s'empressait autour du petit groupe des douze...
C'6taient les douze etoiles'que la Communaut6 offrait
a la Vierge au jour de son Immacul6e-Conception, les
douze ap6tres qui, attires par l'odeur de ses parfums,
avaient tout quitt6 pour suivre Jesus.
D'ailleurs, *ma soeur Cordero, sachaut bien ce que
doivent etre des pierres de'fondation, et d'un seminaire, avait- tenu, comme une vraie mere, a nourrir
elle-meme ses petites sceurs de la pure doctrine. de
saint Vincent, et pendant que ma sceur Desborde,
d6sign&e comme directrice, se formait a la MaisonMre, elle avait ajout6 la charge de directrice a celle
de visitatrice.
Et les epreuves de ce premier seminaire, comme
elles ressemblent a celles de nos jours pour les heureux petits bonnets! Ma sceur Dell' Olio, le premier
jour qu'elle portait la coiffe, se croyait devenue sourde
et, exemptee de la lecture au r6fectoire, elle en a
remerci6 Dieu, car elle ne s'entendait pas elle-mime!
La meme sceur, en office a l'infirmerie et faisant la
veille, devait sonner la cloche de quatre heures.
, De peur de me tromper, j'ai compt6 :ous les quarts
pendant toute la nuit, disait-elle, etj'ai compt6 si bien
que j'ai fait lever la communaut6 a trois heures trois
quarts : que de pardons ce matin-la! ,
Ma soeur Cancelli, en of~Ace & la pharmacie, n'enterid
pas, un jeudi, la cloche de huit heures, et elle est
appelee & la rep6tition d'oraison..; avertie par la
soeur 1l'habit, elle monte quatre a quatre et arrive au
s6minaire, rouge, sans haleine; ma soeur visitatrice ne
lui a pas fait grAce du tout, elle I'avait attendue; la
soeur a. duf s'exkcutur : Figurez-vous la belle repetition
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que j'ai faite! je ne trouvais ni Is-spiration, ni les
idles! ,
Ma seur Minutilli casse douze assiettes en une foist
Elle se pr6sente, avec ses morceaux, a ma sceur econome. t Combien en avez-vous cassbes? une, deux?
-

Non, ma soeur, douze! -- Malheureuse! ne le faites

pas savoir a ma seur Marie! , Cette soeur. Marie etait
1'6pouva, tail des petites soeurs. « Vous Ates des maladroites, des bonnes a rien! Jamais on ne vous donnera
la cornette ! et la Communaut6 qui accepte des enfants
pareilles! n C'est ainsi qu'elle les apostrophait du
matin au soir. Une des deux sceurs Minutilli, pour
vaincre sa terreur, lui souriait en la rencontrant :
« Pourquoi vous moquez-vous dd moi? , et la petite
de se sauver. Ma seur Cancelli en avait une telle peur
que, devant se rendre a la pharmacie, si elle y apercevait ma sceur Galtier, elle se cachait derriere une
colonne attendant de trouver le champ libre. u Mais.
qu'elle etait bonne au fond! , ajoutaient les v6n6rables
sceurs.
Ma sceur visitatrice jouissait profondement de ces
. entretiens, et-rappelant la cons6cration du matin, elle
appuyait sur la protection particuliere de.la sainte;

Vierge a qui notre v6nerable Mere avait confi6 ses
filles. Toujours elle nous garde, si nous gardons nos:

Regles et nos promesses.
Les sceurs du s6minaire avaient donn6 i la chambre •
une fervente rep6tition des chants et du compliment .
de cinquantaine du seminaire oi le nombre des soeurs,
a 1'habit avait et6 tres restreint. Toutes ont goitI le
gentil franrais de ces petites Italiennes qui, apres,
invitees par ma soenr visitatrice, sont venues souriantes.
tendre leurs mains... pour recevoir les bonbons.
La bien-aimbe Maison-Mere n'a pas ete oubliee;.
quand et comment pourrait-elle l'etre? Ma steur visi- ,
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tatrice, d'ailleurs, en revenait; elle nous en apportait le
parfum, presque la vision b6nie; elle 6tait la lettre
vivante de notre Tres Hon'-re MXre et nous assurait
que, dans le coeur de cette Mere aim6e, brfile toujours,
bien ardente et distincte, une petite 6tincelle du V6suve.
La cloche de deux heures, nous appelant a la chapelle, nous a fait monter de ces joies deji hautes, k la
joie de nous trouver aux pieds du bon Maitre, pour
entendre parler de son Immacul6e Mere, qui est aussi
la n6tre; les'vepres solennelles nous ont fait entrer
plus avant dans cette cite de Dieuqui, Liui, est un paradis, et le salut a couronn6 cette fete d'imes privil&gi6es, d'imes consacr6es par la b6nediction du bon
Maitre qui, apres nous avoir choisies; garde avec tant
d'amour notre entr6e dans la vie de communaut6,
notre marche vers Lui cache dans les pauvres, et gardera aussi notre sortie de ce monde pour le royaume
de la verit6 et de la charit&.
Le soir, ma soeur visitatrice se rendait encore au
s6minaire faire une distribution de bonbons et souhaiter aux petites sceurs de pouvoir -fter ici le 8 d6cembre 1969! Ainsi se cl6turait cette belle journ6e,
riche en saintes 6motions qui stimulent la ferveur: et
les yeux purs et lumineux des petites soeurs, ainsi que
le sourire grave et recueilli de nos chores jubilaires,
disaient clairement que les unes et les autres m6ditalent et goutaient dans leur coeur les paroles que la
sainte Vierge semblait nous dire, du haut de son tr6ne
d'amour : a Comme moi, votre Mere et Gardienne,
marchez dans des voies immaculees; soyez blanches
comme des lis!!
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Lettre de ma scrur CHAPLAIN, visitatrice de la province
de Naples, t la Trks Honoree Mere tmilie MAURICE.
Naples, Royal Albergo-des-Pauvres.
L'ASILE u TRIESTE ET TRENTE »

Des le debut de la guerre,la n6cessit6 s'itait fait
sentir d'ouvrir des asiles sp6cialement destin6s aux
enfants des soldats. Pour venir en aide a tant de'
pauvres meres dans le besoin, la Chambre de comrn
merce donna tine somme importante pour crker et soutenir cette oeuvre de bienfaisance. Un comit6 de dames
de la noblesse napolitaine se constitua et obtint de 'administration de I'Albergo des pauvres, de vasteslocaux
au deuxieme .tage. C'est ainsi que surgit le premier
de ces asiles, auquel on donna le nom de ( Trieste et.
Trente ,.La pr6sidente demanda a ma soeur Pintaldi,.
sceur servante de 1'Albergo, que la direction et lei
developpement moral de l'ceuvre fussent confi6s a des'
soeurs. Deux d'entre elles y furent destin6es avec
l'approbation des sup6rieurs. On commenna par
recevoir vingt enfants, mais le nombre s'accrut de
jour en jour, et, en moins d'un an, le petit grain de.
seneve 6tait devenu un grand arbre a I'ombre duquel;.
s'abritent douze cents enfants qui y recoivent, avec le
pain mat&riel, les principes d'nne education chr6tienne.:Cette population enfantine est encore la meme actuellement, car l'oeuvre a continue en' faveur des petits
orphelins de la guerre.
Le (c municipe , a nowme des maitresses qui s'enpj
occupent sous la direction des soeurs, mais seulementf
pour l'enseignement; d'autres, en graiade partie eleves.
de 1' 1 Albergo ,,aident les soeurs pour l'ordre et Ia1
discipline.
Les enfants arrivent a huit heures du matin et,apr6s
." ..
'
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la visite personnelle que les sceurs font avec su, ils
rev&ent le petit tablier d'uniforme et se r6partissent
dans les differentes sections. De dix heures a midi, ils
sont occup6s par des lemons et des jeux altern6s avec
des exercices de chants et de gymnastique.
A midi, tous les cnfants prennent une petite collation et a quatre heures, avant de partir, ils vont au rffectoire oh leur est servie une bonne soupe chaude. C'est un
charmant coup d'ceil de les voir assisbien gentiment et
mangeant de bon app6tit. Chacun recoit ensuite un
beau morceau de pain avec une tranche de fromage on
autre chose, et lep chers petits se font un plaisir de le
porter a la pauvre maman qui les attend le soir a la
maison.
Mais 1'ceuvre des sceurs ne se borne pas a donner

a

ces enfants la nourriture materielle, leur soin principal est d'alimenter leurs petites ames du vrai pain
de vie. Le catechisme leur est enseign6 chaque jour
avec explication proportionnee ; leur age. Deux fois
par an, plus de deux cents enfants, vetus de blanc,
sont admis au banquet eucharistique. Les meres assistent a la ceremonie, la vaste chapelle de l'orphelinat
est remplie, et la piense fete est toujours tres 6mouvante. Aux voix argentines des enfants qui invitent le
Seigneur Jesus a descendre en leurs coeurs purs et
simples, r6pondent les sanglots des pauvres meres

qui,.attendries par la parole vibrante du pr&tre, prient
avec larmes pour leurs chers enfants et leurs bienfaiteurs, pour les glorieux tomb6s pour la patrie.
A I'occasion des fetes de Paques et de Noel, pendant les trois premieres ann6es, le comit6 donnait
latitude aux soeurs de venir en aide aux families des
enfants; des quintaux et quintaux de pate, haricots et riz
se distribuaient. Souvent, durant I'annie, des subsides
en argent et denr6es alimentaires sont donn6s aux
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families les plus. unccsiLeuses. Chaque annie aussi

les enfants sont habill6s et pourvus plusieurs fois de
souliers, chemises, vetements et tabliers. On ivalue
en moyenne a 14oooo francs la somme d6pensie
annuellement pour cette belle ceuvre
Dans l'edition italienne des Annales 1919, p. 449 a 457, se
trouve une notice dont M. Parrang a fait le resume.
MCG JANVIER COSTAGLIOLA

Mgr Costagliola, n 6 a Naples le 12 janvier i85o et
baptis6 le lendemain dans la paroisse de Porta Nuova,
ktait fils unique. A douze ans, ii prit la soutane. Au
lyc6e archi6piscopal de Naples oh il suivit les cours,
il eut pour maitre Mgr Prisco, aujourd'hui cardinal
archeveque de cette ville. Le 18 juin 1873, il cel'bra
sa premiere messe.
Apres la mort de ses parents, il entra, en 1875, dans
la Congregation de Saint-Vincent-de-Paul oui il eut
remplir des offices importants.
11 n'avait pas trente ans que dbji il etait nomm6
sup6rieur. II dirigea d'abord la maison de Casale Monferrato; puis il passa en Sardaigne oiu il fonda une
maison de la Mission A Sassari. II pracha 4i et la en
Italie et m&me en France. Nommn visiteur de l'iaportante province napolitaine, il revint ý Naples oi il eut
aussi la direction des Filles de la Chariti.
Le I5 avril 190o, il fut pr6conis6 archeveque de
Chieti par L6on XIII et, le 21 du meme mois, il fut
sacr6 par le cardinal Rampolla. Le 7 juillet suivant, il
fit son entree dans cet archidiocese qu'il gouverna
pendant dix-huit ans jusqu'i la matinee du 12 fivrier
1919 oiiii rendit sa belle ame a Dieu.

De sa vie et de ses mirites Mgr Jezzoni a parlk avec
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eloquence dans lYloge funebre dont nous citons les
passages suivants :

Mgr Costagliola fut un de ces hommes modestes et
humbles qui, mettant de c6t6 la vaine pr6tention d'attirer 1'attention d'autrui sur leur personne, visent plus
haut et prennent pour but supreme de leurs ceuvres le
bien montr6 par la foi. II fut de ceux qui, de toutes
leurs forces, travaillent en silence pour le mieux,
ayant toujours Dieu devant les yeux...
Aussi, dans son existence de pres de soixante-dix
ans, reluisent surtout deux vertus : la pitk et la chariti... L'orateur montre comment, devant le jeune
pr&tre ayant dessein de se vouer entiirement &la piete
et a la charitA, se pr6sentait la Congr6gation de la
Mission et brillait la grande et glorieuse figure de
saint Vincent de Paul, respect6 meme par les ennemis de l'glise, comme le saint providentiel des temps
modernes...
Avec son caractere dowx, sa prudence et sa culture,
Sla flear de 1'Pge et avant d'avoir trente ans, Mgr Costagliola 6tait nommi sup6rieur; puis il devint visiteur et directeur des soeus si meritantes qui portent
le nom sacre de Filles de la Charit6. Et la confiance
des sup6rieurs 6tait bien placee.
Mais tandis qu'il se rendait si utile aux populations chr6tiennes et a 1'Institut de Saint-Vincent-dePaul, le digne pretre de la Mission ne s'oubliait pas
lui-m6me, sachant bien que le ministre de Dieu ne
peut travailler efficacement sur les coeurs et les ames
des autres, si lui-meme, a I'aide de la grace, n'a pas
sanctifi sa propre ame... Aussi, par la mortification,
la priere, la meditation et les autres moyens de la
grande 6cole ascetique de saint Vincent de Paul,
Mgr Costagliola alimentait le foyer sacr6 de la charit6
et s'l6evait vers les sommets de la perfection morale.
S/
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Tandis que notre vertueux pr&tre de la Mission
6tait tout A ses exercices de pi6ti et de chariti, le
sage Leon XIII, en 1901, jeta les yeux sur lui et le
nomma archev6que de cet illustre siege de Chieti oh
se sont assis saint Justin, le noble napolitain JeanPierre Carafa, depuis pape sous le nom de Paul IV,
Mgr -Saggesi, le 'cardinal Ruffin Scilla, I'illustre
Mgr Cocchia et bien d'autres personnages distinguis.
L'air austere et le visage soucieux 6taient en disaccord avec I'Ame et le coeur de notre nouveau pasteur
qui 6tait affectueux, plein de compassion, enclin a
pardonner et A oublier les torts, tant il est vrai que
souvent les apparences trompent. C'6tait un homme
de bon sens, ni optimiste, ni pessimiste. Ayant demeur6 en des lieux divers, il avait di longtemps
s'occuper des hommes et des choses; il ne lui manquait
done pas ce sens pratique, ce sens de la r6alit6. En
plus, ce n'etait pas un ( roatinier ., il poss6dait un
patrimoine de doctrine et de culture dont ii s'6tait
davantage rendu maitre dans I'enseignement. II savait
suffisamment le. francais pour pr&cher couramment
dans cette langue.
Le nouveau pr6lat apportait done d'excellentes
qualit6s sur ce siege archiepiscopal. Mais nos temps, en
g6n6ral, ne sont guere propices pour l'office d'un
6v6que... D6jA, A la fin du quatrieme siecle, Chrysostome a d6fini 1'6 piscopat, un martyre prolong6 de
chaque jour. Pendant les dix-huit ann6es de sa charge,
- p6riode plus longue que celle que l'historien latin
exige pour pouvoir s'intituler longum mortalis aevi
spatium,- Mgr Costagliola a donn6 des preuves lumi-

neuses de longanimit6, de patience, de bont6,au point
que parfois il a pu paraitre trop doux, trop charitable.
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Un tres grand mal de notre temps, est I'ignorance
m&me des premiers elements du christianisme, ignorance du peuple, ignorance des classes dirigeantes,
parfois tres instruites d'ailleurs dans les connaissances
profanes. L'archeveque s'en affligeait beaucoup, et
par lettre et de vive vo;x il s'appliquait a enflammer
un chacun de zile pour l'instruction religieuse du
peuple, des enfants et des jeunes gens...
L'archeveque de Chieti ne s'est pas content6
d'exhorter; il a passe A l'action. II a economise une
somme importante pour l'erection d'une maison de la
Mission; il a mis de c6te 1oooo lire pour une
6glise dans le quartier Gaetani; il en a destin6 3oooo
a l'oeuvre si bienfaisante du bienheureux Cottolengo,
ioood aux missions pour le peuple; il a institue les
Conferences de Saint-Vincent-de-Paul peur messieurs
et pour dames. Sous ses auspices s'est fonde le cercle
de jeunes gens Alessandro Manzoni.
Pour les orgues.de cette magnifique cathedrale, il a
donn6 plus de 4 oooo.lire. Au s6minaire, oi-il mettait
ses meilleurs soins, il a laiss6 deux bourses pour etudiants pauvres. I1 est juste aussi de rappeler le merite
de Mgr Costagliola dans la fondation du s6minaire
,r6gional de Chieti. 11 s'adressa & Leon XIII et, grice
i la parole autorisee du pape, Mgr Adami c6da an
Saint-Siege la villa Nolli. Ensuite, quand Rome d6cida
l'erection d'une universit6 thIologique dans la region
des Abruzzes, Mgr Costagliola rappela qu'a Chieti, il
y avait la villa donn&e au s6minaire plusieurs annees
auparavant pax Leon XIII. Puis, par la magnificence
du saint pontife Pie X et le zlie de l'rminentissime carditial de Lai, surgit des fondations le grandiose edifice de l'Universite thbologique, o6, de nombreux
dioceses viendront, pour s'instruire et achever leur
education, les jeunes gens qui sont l'espoir de l'fglise.
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Mgr Costagliola se complaisait en ce grand s6minaire
r6gional de sa chere ville de Chieti et avait 1'csp6rance de le voir florissant dans des temps meilleurs.
Cependant, une maladie insidieuse le menacait, mais
il ne craignait pas la mort, et sa chariti allait en s'accroissant. Un chanoine lui conseilla un jour d'acheter
une voiture, sachant le soulagement qu'il en retirerait
pour son mal chronique; Mgr Costagliola de lui
rtpondre : c Je ne le puis, car si je d6pense pour la
voiture, ii ne me restera pas assez pour les pauvres. n
La mort de Mgr Costagliola a Wti la confirmation de
sa vie pieuse et charitable. Tout ce qui lui restait, ii
I'a laiss6 pour des ceuvres d'utilit4 commune.

POLOGNE
Lettre de M. DUDZIAK, Pritre de la Mission,
a M. ROBERT, secrliaire 4e la Congrigation.
Cracovie, le 5 fivrier g1o.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec xous pour jamais!
Lorsque ies chefs de l'armee qui opirait sur le
front oriental s'adresserent a notre Congregation, lui
demandant de bien vouloir organiser une retraite
pour nos soldats qui combattaient sur le front bolcheviste, notre surprise f utgrande et notre joie d'autant
plus vive que la nouvelle 6tait impr6vue.
Une retraite pour l'armne! Chose inouie, qui jusqu'alors n'existait pas. Pour nous, pour nos missions,
c'Atait 1. une besogne d'un nouveau genre, on plut6t,
la meme, mais sous une forme diff6rente. Car, a vrai
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dire, ces soldats sont pour la plupart des paysans et
sous l'uniforme militaire battent les memes coeurs,
simples et bons, que possident en g6niral les gens de
la campagne. C'est bien vers eux, vers ces braves
paysans, que saint Vincent de Paul envoyait ses missionnaires, desirant qu'on leur annonce I'Lvangile, Si
l'habitant de la campagne, travaillant la terre, retire
dans sa paisible chaumiere, a, en tout temps, besoin
qu'on lui preche la parole de Dieu, cette n6cessit6
devient bien plus pressante encore, alors qu'il se
trouve dans-les tranch6es, oh nulle influence morale ne
vient a son aide, au milieu des dangers sans nombre
qui menacent son ame et son salut 6ternel. Donc, procurer a ces soldats une arme indispensable pour
combattre les t Goliaths ), ennemis de leurs ames,
c'est l& la tache du missionnaire, tache d'une valeur
infnie et sublime a la fois. Aussi, entrainbs par cette
id6e, c'est avec joie et le coeur animb d'un zble ardent
que nous avons accept6 cette proposition. Toutes
mesures prises, munis des papiers necessaires, nous
quittions Cracovie, en novembre 1919, au nombre de
trois : MM. Louis Odrobina, Stanislas Dudek et votre
serviteur.
Le train nous emportait h toute vitesse vers notre
but. Le panorama qui se diroulait sous nos yeux pendant le traje't itait triste et disolant; partout la trace
recente de 1'occupation des Allemands. Au bout de
deux jours d'un voyage a pen pris confortable (nous
avions obtenu, par l'interm6diaire de 1'6tat-major, un
billet de premiere), nous arrivions a Minski, capitale
du territoire de Ruth6nie-Blanche, iloignee de
Iooo kilometres & peu pres de Cracovie. Profitant
du temps libre qui nous restait, j'allai trouver
Mgr i'ivque Lozinski, le priant de bien vouloir nous
accorder sa benediction apostolique pour nos mis-
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sions qui devaient avoir lieu dans les environs de son
diocese. A la nouvelle que nous nous rendions sur ie
front pour donner une retraite aux soldats, il fut
transport6 de joie. II nous donna bien volontiers la
benEdiction et nous embrassa cordialement, avec une
bont6 toute paternelle; apres quoi nous primes congi
de lui et nous nous dirigeames vers la gare. Le jour
commencait 4 tomber; apres un lger repas, nous
avons quitt6 la salle d'attente, pour prendre place dans
le train qui devait nous emporter a destination, ayant
bien soin de nous envelopper dans nos fourrures, car
il gelait fort et ie froid devenait de plus en plus vif.
Malheureusement, le train qui devait partir sur-lechamp eut un retard de plus d'une heure. L'air &tait
pur; des milliers d'6toiles scintillaient cans un ciel
sans nuages. Le calme de cettenuit invitait ala rverie,
aussi notre imagination nous apportait+des souvenirs
touchant I'histoire de cette vieille terre de , BiataRus ) (la Ruthenie-Blanche). Notre pensee se portait
au temps de Ladislas Jagiello, quand la RuthenieBlanche s'unit de son plein gr6 a la Pologne. Plus tard,
en 1595, Sigismond III, roi de Pologne, par l'acte
d'union de Brzesk-Litewski, gagnait a l'Iglise catho, lique tout ce peuple schismatique. Puis vint l'annee
n6faste de 1772 : le premier demembrement de la
Pologne, oh la Russie s'empara de la Ruth6nieBlanche. L'annee terrible de 1839 surgit dans ma
m6moire comme une vision sanglante, qui glagait le
sang dans les veines. C'est alors que la Russie schismatique annulait I'acte d'union de Brzesk-Litewski, de
concert avec I'apostat Joseph Siemaszko, alors 6vEque
des Uniates. C'6tait le d6but des persicutions sanglantes qui devaient suivre, et qui avaient pour but de
forcer le peuple uniate i adherer au schisme : des
mpilliers de pretres, s6culiers et moines, qui refusaient
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obstinement d'abjurer leur religion, furent exiles en
Siberie. Les eglises fureut transform6cs en ccrkiews ,
(Eglises schismatiques). Le peuple dut subir les plus
cruels tourments; tortures en public, les malheureux
succombaient sons les coups, baignes de Icur sang; on
allait jusqu'a leur administrer brutalement, par force,
la communion schismatique qu'ils refusaient de recevoir. Le martyre de 1'6veque, saint Josaphat Kuncewicz, et du bienheureux Andr6 Bobola, mis a mort
par les schismatiques au dix-septieme siecle, fut
suivi d'une nouvelle persecution, oi des milliers de
martyrs moururent, confessant leur foi. La lutte fut
longue et acharnee; le peuple d6fendait h6roiquement
sa foi; traqu6es de toute part, les victimes erraient
dans les bois, essayant d'6chapper a leurs bourreaux.
La, des pre:res d6vou6s venaient leur apporter les
consolations de la religion; mais, finalement, vainca
par une trop longue persecution, le peuple en partie
ceda et adh6ra formellement au schisme. Seuls, un
grand nombre de Polonais, dispersis dans les environs,
ne se laisserent pas 6branler par les persecutions et
demeurerent fideles a l'Eglise catholique-romaine.
C'est . nos confreres que fut r6servee la tUche sublime
de travailler a maintenir ces derniers dans la pratique
de leur foi et de les aider ai persevrer dans leur religion, soit en organisant de fr6quentes missions, soit en
travaillant a la t6te de nombreuses paroisses, ou bien
encore en prenant la direction des s6minaires, k partir
de la seconde moiti6 du dix-huitieme siece jusqu'au
temps dela suppression de notre province de Lithuanie,
en 1842.
II y a quinze ans, la Russie proclama enfin la libertides cultes. Profitant de cette libert6, un certain
nombre de schismatiques se convertirent a la religion
catholique. H6las ýcette tolerance religieuse -fut de
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courte.dur&e. Les bolchevistes, pendant l'annee 1918
et au commencement de 1919, envahirent cette region
d&ja tant de fois 6prouvie; elle vit revenir les faits
d'une 6poque sanglante et terrible. Les bolchevistes
terrorisaient particulierement les catholiques et en
partie les schismatiques; seuls, les juifs furent 6pargn6s.Le sang chritien coula a longs flots. Mgr l'6veque
Lozinski put 6chapper B la persecution, grice a un
d6guisemcnt de paysan dont il se rev6tit pour s'enfuir. Comme le faisaient jadis les tniates pers6cutes,
il se r6fugia dans les forkts environnantes oi il erra
des mois entiers.
Dieu eut enfin piti6 de ce peuple opprim6 et lui
envoya des libirateurs; quelques regiments polonais
repousserent ces hordes barbares et ainsi le sauvnrent
de cet enfer bolchevique. La joie que ces malheureux
6prouvirent a la vue de ceux qui leur apportaient la
libert6 et Ia paix est indescriptible. Eux qui, .depuis
de longs mois, ne voyaient que les piques meurtriires
et ensanglanttes des bolchevistos, apergoivent tout a
coup l'Atendard polonais, portant dans ses plis I'image
de Notre-Dame de Czestochowa, de celle qui, jadis, fut
la liberatrice du MonastEre, surnommi
, par les fiddles
polonais, , Jasmag6ra ) (c'est-i-die : montagne lumineuse), de cette, Vierge vne6rpe, de mime, sous Ie
nom de Notre-Dame Ostrobramska, par le peuple de
Lithuanie.
Comment d6crire l'enthousiasme, presque delirant,
de ce peugle acclamant ses liberateurs avec des cris
*de joie et de reconnaissance?
Malheureusement, la politique funeste de l'Angleterre arr6ta la marche triomphante de nos troupes,
qui, repoussant les bandes bolchevistes, auraient
atteint des terrains, bien avant vers I'Orient. L'Angleterre ne sut-elle pas ou ne voulut-elle pas comprendre
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l'importance du r6le reserv6 a la Pologne, pour le
maintien de la paix de 1'Europe? Le fait est qu'elle
refusa de donner son consentement A ce que notre
arm6e poursuivit sa marche au deli de la B•rsina.
Apres avoir subi le joug de la Russie pendant
cent cinquante ans, la Ruthenie Blanche revenait ala Pologne, et; par le fait meme, recouvrait sa libert6
religieuse dont elle jouissait jadis sous la domination de la Pologne.
Grace aux soins zeles de Mgr I'_-veque, les 6glises
des paroisses et des monastires, transformees par
le gouvernement russe en cerkiews schismatiques,
reviennent actuellement A leur 6tat primitif. Si,
comme il est a desirer, et comme 1'exigent la justice et
nos droits historiques, la Ruth6nie Blanche reste
annex6e A ii Pologne, i est plus que probable que
le peuple adh6rera bient6t A la religion catholique.
J'espere que le sang de tant de martyrs n'aura pas
could en vain, mais qu'il crie constamment mis6ricorde
vers le tr6ne de Dieu, pour ceux, qui, par faiblesse, ont
failli et pour ceux de leurs fils qui vivent aujourd'hui,
afin de leur obtenir la grace de la conversion A la
vraie foi.
L'id6e d'organiser des groupes de missions, ayant
pour but d'amener ce peuple a embrasser Ia religion
catholique, cette idee commence a germer dans nos
esprits. Pourquoi cette pensee ne serait-elle pas conforme aux desseins de la Providence, divine? Les
Polonais qui, jadis, ont contribu6 a l'union catholique de la Ruth6nie et de la Lithuanie, ne seraient-ils
pas appel6s aujourd'hui a compl6ter cette union, en
travaillant A detourner ce peuple des erreurs 'schismatiques pour l'amener A embrasser la religion catholique, qui lui donnerait un refuge sur et durable dans
la barque du successeur de saint Pierre?
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" ExpectatioIsrael!messis quidem imlta, operarii,autem
pauci. Ces paroles instinctivement s'ýchappaient de
mes lvres.
A ce moment, mes r6flexions furent interrompues
par le coup strident du sifflet de la locomotive qui
annoncait enfin le depart. Un grand nombre de
voyageurs, qui attendaient avec impatience depuis
si longtemps, prirent place dans les wagons d6ej
combles. Nous avions encore devant nous un trajet
de 200 kilometres a peu pres a parcourir. Le train
avancait avec lenteur; mais, Dieu merci, nous voilU a
destination! La derniere station, Bobrysk, est a peine
6loign6e de quelques kilomttres du front. Tout pres,
nous voyons la B6ersina, dont les eaux, gelees i demi,
coulent avec paresse. La vue de cette riviere 6voque,
dans nos souvenirs, 1'image d'episodes lointains : la
retraite de Moscou, en..182, par 1'armae, en deroute,
de Napoleon; le passage d6sastreux de la 'Beresina,
oi des milliers de soldats trouverent la mort dans les
ondes glacees dd la riviere. Les pertes furent alors
considerables, mais amoindries pourtant, grace aux
regiments polonais, i la tkte desquels le prince
Joseph Poniatowski reussit a retenir le gros de 1'armee
russe qui poursuivait les troupes en d6route.
Mais il fallait nous arracher a ces souvenirs, que la
vue de la B6resina avait 6veill6s en nous, pour aller
trouver M. le doyen de la paroisse, chez lequel nous
devions trouyer un gite pendant notre sejour dans ces
environs. II n'y a pas bien longtemps de cela, le presbytire servait de r6sidence a 1'6tat-major bolcheviste
qui .organisait de joyeux et bruyants banquets, tandis
que le doyen de cette paroisse, lui, se voyait expose a.
mille dangers, au milieu des bois, oii ii cherchait un
refuge.
Les chefs de la division du g6neral Konarzewki
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avaient 6t6 avertis de notre arriv6e; aussi, officiers ct
soldats nous firent un accueil des plus aimables, en
nous t6moignant unejfoi vraie et sincere. Le g6neral,
lui-m6me, devenu populaire pour avoir contribui a
la ddlivrance de Lwow (Leopold), lors de l'invasion
des Ukrainiens, nous assura qu'il se ferait un plaisir
de se rendre a tous nos d6sirs, et nous pria d'accepter
ses chevaux pour pouvoir en disposer a. notre gre.
Afin de ne pas perdre notre temps, et, d'accord
avec l'aum6nier et les chefs des r6giments, nous nous
hattmes de tracer un plan des exercices de Ia retraite.
Les soldats en furent aussit6t inform6s dansle rapport
.du lendemain. Vu la proximit6 du front et l'impossibilit6 de r6unir notre monde en une seule assembl6e,
nous groupions nos gars par s6ries d'un millier
d'hommes,et ces s6ries duraient quatre jours chacune.
Les exercices journaliers, aprbs la messe quotidienne,
se composaient de trois exhortations, entremel6es de
quelques pieux cantiques ey d'exercices de pi6te. Le
tout avait lieu dans 14 chapelle de la caserne, ou
dans l'ancienne 6glise schisinatique. Outre les sujets
communs, nous touchions a ceux qui font partie des
devoirs particuliers du soldat envers lui-m6me, ses
chefs, ses camarades, la population civile, et enfin les
devoirs envers la patrie, leur donnant pour exemples
non seulement les h6ros qui avaient combattu pour la
patrie et la libert6, mais ceux aussi qui ont d6fendu
les causes de notre gglise catholique. Ilne nous 6tait
pas bien difficile de leur en citer, d'autant plus que
1'histoire de notre patrie nous en fournit un grand
nombre. Les sujets sur lesquels nous nous arr6tions
volontiers 6taient ceux qui ont rapport aux p6ch6s
d'impuret6, hl6as! si repandus aujourd'hui, d'autant
plus que les bolchevistes, ayant pour but d'affaiblir la
valeur morale de l'arm6e, s'efforcaient de se'mer cette

contagion dans les rangs de nos soldats en envoyant
des prostitu6es, pour la plupart des juives, qui, porlant
partout le germe de la contagibn et ne reculant pas
devant les moyens les plus infnmes, cherchaient a
d6moraliser I'armee et, par cela mnme, a en amoindrir
ia discipline.
Les off ciers qui assistaient a la retraite ne resterent
pas en arribre pour les exercices de pidtd. L'avantdernier jour de la cl6ture de la mission, tous, sans
distinction, chefs et soldats, vinrent se confesser, dor.nant les signes d'une ferme et 6difiante contrition. Le
lendemain, nous organisions la communion g&inrale,
ayant soin de lui donner un caractere de solennit6 particulibre, afin que ces braves gens puissent, au fond de
leur coeur, en garder un souvenir durable et profond.
Pendant le saint sacrifice de la messe, fun de nos
confreres monta en chaire, et, en paroles vibrantes,
exposa la grande necessit6 et les bienfaits qu'apporterait aux soldats la reception frequente de la
sainte communion. Sous i'impression de ces paroles
pleines de feu, les auditeurs, touch6s jusqu'au fond de
l'ame, tombaient a genoux, demandant, a haute voix,
pardon & Notre-Seigneur, lui faisant amende honorable pour tous les sacrileges et les blasphemes dont
ils s'6taient rendus coupables, dans ce pays et pendant
le regne du schisme et du bolchevisme. De plus, ils
firent le serment de d6fendre cette terre et la religion
catholique, jusqu'a la derniere goutte de leur sang.
Quel spectacle sublime! Ces soldats, faisant partie,
d'une arm6e catholique, agenouillis sur les dalles,
pour demander a Dieu pardon, non seulement deleurs
pich6s, mais aussi de ceux d'autrui...! Et ie soldat,
qui, de coutume, n'est pas enclin .a pleurer, sous I'influence de ces pieux sentiments, ne pouvait retenir ses
larmes.
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A ce moment, les paroles du publicain : Domine,
non sum dignus, montaient vers Jesus-Hostie qui
quittait son tabernacle pour descendre dans le cosur
de ces pecheurs absous et contrits, tandis que de leurs
voix mles ils entonnaient un hymne populaire en
l'honneur du saint Sacrement! Le saint sacrifice
touchait A sa fin. Tous viennent de recevoir le pain
des forts, qui sera le gage de leur perseverance. Le
missionnaire leur donne la derniire bnediction, la
b6n&diction apostolique du Tres Saint Pere, avec 1'indulgence pl6niere; puis, les encourageant a tenir leurs
engagements de perseverance dans le bien, leur
demande encore : c Voulez-vous vous consacrer a la
tres sainte Vierge Marie? - Oui! nous le vdulons n, fut
la r6ponse unanime. Et le missionnaire, au nom de
tous, r6cite, a haute voix, lacte de coniscration : tTres
sainte Vierge Marie, patronne et souveraine de la
Nation polonaise et de ses preux, vous qui prot6giez
nos armies et les conduisiez a la victoire, sous Orsza,

Chocim, Czestochowa, Vienne, aujourd'hui comme
jadis, prenez sods votre protection maternelle ces
soldats, gardiens de nos fronti.res et difenseurs de
notre libert6, et que, combattant ici-bas pour l'ind&pendance de notre patrie, en m&me temps que pour

votre gloire, 6 tres sainte Vierge! ils mwritent de possdder, un jour, le ciel,.leur patrie 6teruelle. Et vous,
soldats! demeurez, a jamais, les champions de Marie,
et portez desormais, sur un coeur, toujours pur, le
svmbolc
Cia- W ..
L''2- ...... •Z 1

Cet acte solennel fit suii'i de la distribution de la
Midaille miraculeuse qu'ils accepterent tous avec les
signes d'une grande d6votion, la baisant avec ferveur.
Dieu veuille que son souvenir reste a jamais grave
dans le coeur de ceux qui y ont participh. Voilai des
nouveaux chevaliers de Jesus et de Marie, dont tes
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visages rayonnants devoilent 1'6tat de leurs ames; ils
quitteront ce Thabor, reconfortbs pour la lutte qui
les attend. Appeles ici, pour d6fendre la patrie, contre
l'invasion bolcheviste, ils ne se doutaient pas, alors,
qu'ils remporteraient une victoire non moins glorieuse
sur le plus grand ennemi de leur Ame, le demon.
Notre mission a Bobroujsk touchait a sa fin, il ne
nous restait plus que quelques petits d6tachements,
avanc6s vers le front; nous nous y rendimes imm6diatement. Pour y arriver, il nous fallait traverser une
foret 6paisse, ou les loups r6dent par bandes; aussi,
nos yeux scrutaient instinctivement les carrefours,
devant lesquels nous passions, croyant en voir surgir a
notre rencontre.
Aprbs une heure de course en traineau par une forte
gelee - la temperature 6tait de 22 degres au-dessous de o - nous arrivions au but de notre route.
Nous descendons, par des escaliers provisoires, dans
les demeures souterraines construites A fleur de terre.
pour les soldats du front. A notre arrivee, le commandement: En garde! se fit entendre, et les soldats, raidis, en attitude militaire, nous saluent avec joie. Nos.
regards se pprtent, avec curiosit6, sur ce qui nous
entoure : les murs sont construits de troncs de sapins,
le plafond, orn de branches de pins verts,suspendues
pour nous faire honneur; sur la muraille, nous apercevons avec plaisir I'image de la sainte Vierge atta-.
chie par les soldats. La lumiire tombe d'en haut par>7
u--- Petite;
'Aluuca.
T&.
O bnIle de propret. ct
o-gneusement entretenu, dans cette demeure provisoire,
oir les combattants trouvent un refuge agrkable et'
sir contre les projectiles meurtriers des canons.
Voyant que nous grelottions de froid, les soldats.:
nous inviterent A prendre place sur des petits bancs,.
aupres d'un fourneau en briques, qui r6pandait, a..
Z•

l'entour, une agr6able chaleur. Une conversation anim6e et attrayante s'engagea entre nous et les soldats,
qui, au nombre de cinquante, 6taient r6unis dans la
piece. Ces derniers, avides d'avoir des nouvelles du
pays, nous posaient maintes questions sur ce qui se
passe lI-bas, et nous, de notre c6t6, sur leur genre de
vie qui nous interessait, bien naturellement. Apres avoir
satisfait mutuellementnotre curiosit6,l'un de nos confreres prit la parole, pour leur faire une petite exhortation; apres quoi le commandant de la batterie fit
placer, au-dessous de la lucarne, une petite table,
destinee a servir d'autel provisoire, pour le saint
sacrifice de la messe, que Pun de nous devait c6l6brer.
Profitant de la lumiere produite par les cierges qui
brflaient sur l'autel, les soldats tirerent de leurs poches
des livres de pi6t6 et, recueillis, se mirent i prier avec
ferveur. Apres la messe, I'un de nous leur adressa
encore une fois la parole, dans une breve instruction.
Dans I'apres-midi, il y eut encore deux exhortations et, par inte;valles, des prieres et des cantiques,
puis l'examen de conscience. Le lendemain matin,
tous s'approcherent du sacrement de penitence, puis
nous leur distribuames la sainte communion, qu'ils
requrent en commun, lelr officier en tete, unis comme
dans une famille chritienne. La cer6monie fut cl66br6e aussi solennellement que dans les s6ries pricdentes, mais ici, les. soldats, comprenant mieux la
valeur d'une conscience exempte de piches, semblaient
plus 6mus encore : le danger constant oh ils se
trouvent les tient dans une disposition d'am6, tendant
a etre r6concilids avec Dieu; aussi leur reconnaissance
6tait-elle sans bornes, et leurs remerciements, pour les
grices obtenues, des plus chaleureux. Comme midi
allait sonnet, nous leur fimes nos adieux, les laissant
dans leurs catacombes, sanctifi6es par le saint sacri-
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fice que nous venions d'y c6l1brer, par les prieres et
les larmes de p6nitence, verskes par ces braves.

Nous devions, le lendemain, nous rendre sur une
autre partie du front, mais comme les fetes de Noel
approchaient, et que la plupart des soldats allaient
en permission, nous fimes obliges de renoncer a prolonger notre mission. Sur la demande de I'&at-major,
nous restimes encore quelques jours, pendant lesquels
il nous fut donne d'observer de plus pros le genre de
vie du soldat, a la caserne, au casino des officiers, ou
pendant leurs exercices en plein air et dans leurs
sorties vers les positions bolchevistes.
La propagande bolcheviste, quoique intense, sur
eux n'a pas de prise. C'est le soldat, toujours brave
et endurci aux fatigues de la guerre, capable de prot6ger 1'Europe contre la lave sanglante du bolchevisme.
Le temps ne nous durait pas, d'autant plus que nous
jouissions de la sympathie de l'6tat-major, qui nous
facilitait la tiche et nous procuraib parfois quelques
heures de distractions. Quelques jours avant notre
dtpart, le g6nbral Szeptycki, commandant en chef de
I'arm6e du front lithuanien et ruth6nien, fit son arri.ve. Le general, ch6ri de tous, nous adressa ses
remerciements, nous demandant de bien vouloir continuer l'euvre commenc6e et l'6tendre sur toutes les
parties du front oii se trouvent les soldats.
Profitant de son s6jour, on voulut c6tibrer la conse-

cration de 1'4tendard du regiment, offert par quelques
bonmes gens de la population d'alentour. Apres la
messe que cel&bra 1'aumpnier de 1'armee, qui prononga aussi un discours pour la circonstance, on consacra le magnifique 6tendard. Dans ses plis, on voyait,
a c6t~ de I'aigle blanc et des armoiries de la Lithuanie,
l'insigne de la Pologne, I'image de la Vierge. Ce fut un
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moment solennel et 6mouvant, lorsque le general, baisant la main du pr6tre, se mit a genoux, pour recevoir
1'6tendard d6ja consacr6, pendant que Ia musique
militaire jo,'ait I'hymne patriotique polonais. La c6r&monie se termina par une revue g6nerale de tous les
regiments.
L'imprcssion que nous emportions de notre contact
avec l'arm6e 6tait des plus favorables. Tous ces braves
soldats, a la mine d'hommes bien portants, accomplissent leur devoir avec une gaiet6 jamais d6mentie.
Leurs chants, exempts de tous soucis, vont se perdre
en echos dans le lointain des forkts de la Ruth6nie et,
malgr6 1'espace et le temps qui les s6parent de ieurs
families, ces gars font la sentinelle sur les frontieres
de la R6publique, avec un courage jamais affaibli. Le
patriotisme, uni
lI'esprit de foi, est bien. propre a
apporter de l'animation dans leurs rangs. Chaque
matin nous apporte 1'6cho du cantique entonn6 par
eux, et le soir, avant de se rendre au repos, leurs voix
vibrantes envoient vers le ciel le cantique d'action de
graces. Les prieres du matin et celles du soir sont
r&cit6es en commun, au pied d'un crucifix suspendu
a la muraille de la caserne. Les 6tudiants polonais
portent l'image de la.Vierge, qui semble les regarder
avec des yeux pleins de douceur et de misericorde.
Pendant les offices du dimanche, celebres par les
aum6niers du regiment, tous chantent, accowpagnes
de l'orchestre, diff6rents cantiques religieux. Nous
fimes agr6ablement surpris d'entendre aussi le cantique compose par saint Adalbert (ce cantique, d'apris
1'ordre du roi de Pologne, devait 6tre chant6 par tous
les r6giments avant chaque bataille). Ce fait nous mit
devant les yeux la vision de nos anciens chevaliers,
qui, sous Grundwald, en 1410, entonnerent le' msme
cantique avant la bataille livrbe aux Teutons, par
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laquelle ils briserent a jamais leur puissance. Notre
attention fut attirie aussi par I'arrangement de l'intirieur de la chapelle de la division, ornee par la
main d'un des colonels; tout ce qu'elle renferme est
faconn6 d'iclats d'obus, ou de balles de mitrailleuses.
Quelle agr6able impression nous fit la vue de la lampe
du sanctuaire, faite aussi d'un 6clat d'obus, qui, au
lieu de lancer ses projectiles meurtriers, aujourd'hui
sert a r6pandre une douce lumiere rappelant la pr&sence de Celui qui est la lumiere 6ternelle.
Officiers et soldats s'accordent parfaitement. Entre
eux, les relations sont democratiques et toutes fraternelles. La subordination et la discipline sont exemplaires. Ils vont au feu avec bravoure et le d6fi de la
mort; aussi en imposent-ils aux bolchevistes qui les
surnomment t( diables cornus ».
Le moment du depart approchait pour nous. Que de
sublimes impressions nous empcrtions de notre s6jour
parmi ces braves soldats, dont la conduite excitait
notre admiration! Ils nous rappelaient les heros du
temps de Jr&6mie, qui, de retour de leur captivit6 a
Babylone, d'une main, eleyaient les murs de J&rusalem,
et, de 1'autre, repoussaient les ennemis qui les attaquaient
Nos gars, eux aussi, se trouvaient dans les m&mes
circonstances. Tout en 6levant dans leurs coeurs un
6difice digne de Dieu, ils devaient a chaque moment
se tenir sur leurs gardes, prats a rejeter les attaques
furieuses des bolchevistes.
Ils se trouverent une fois dans un cas exceptipnae!.
Pendant une de nos series, aussit6t apris la confes-

sion, ils requrent l'ordre de faire une sortie immediate
vers les positions des bolchevistes, qui se pr6paraient
a l'attaque. Ce ne fut qu'au bout de trois jours, qu'ils
purent s'approcher de la sainte table.
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MIais, malgr6 les difficultes sans nombre qu'ils rencontraient, c'cst avec joie qu'ils participaient aux
exercices de piete, et leurs chefs constataient que
depuis qu'ils avaient fait la retraite, ils accomplissaient leurs p6nibles devoirs avec un plus grand zIle
et une alligresse croissante.
Les larmes nous montaient auxyeux k la vue de cette
moisson abondante qu'il nous 6tait donn6 d'offrir au '
Seigneur. La simplicit6 de nos chers soldats nous avait
gagn6 le cceur, et instinctivement nous nous ftions
attach6s a eux et r6ciproquement. C'est avec regret
que nous les quittions, mais la pens6e que leurs aum6niers vont de temps a autre leur rappeler ce que nous
leur avions enseign6, nous consolait de cette separation.
Une agr6able surprise nous attendait encore avant
notre d6part. L'etat-major et les soldats r6unis nous
avaient pr6pare une ovation, pendant laquelle ils prononcerent de nombreux discours,- ayant pour but de
nous remercier de nos peines et de ce que nous avions
contribu6 a leur r6confort spirituel..
Nop nobis, Domine,.non nobis, sed nomini tuo dagloriam, disions-nous a Dieu dans le fond de notre ame.
Recevant ces marques de reconnaissance vraies et sinceres, nous rendions, nous, a Dieu ies actions de
graces qui lui taient dues.
Apres avoir remerci6 ces honnetes gens de leur bon
coeur, nous leur fines nos adieux, dans une accolade
paternelle. Nous les quittions avec la pens6e consolante d'y revenir hient6t...
Ignace DUDZIAK.
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Hopital Saint-Vincent k Lwow (LUopol-Lemberg).
QUATRE FILLES DE LA CHARITE INTERNEES
PAR LES UKRAINIENS BOLCHEVISES

Le i" novembre 1918, les Ukrainiens attaquerent i
l'improviste la ville de Lwow (Lemberg). Les habitants, pris an d6pourvu, ne parent les.repousser, et les
Ukrainiens s'installkrent en maitres dans les administrations et dans les rues. Cependant, nos vaillants
16gionnaires, unis aux jeunes etudiants polonais, entreprirent de d6livrer la ville en commeniant par la gare
principale. La lutte dura trois semaines, pendant les-:
quelles notre maison fut entierement isolie des autres
6tablissements tenus par nos soeurs. Nous 6tions en,
plein sur la ligne de feu, et pourtant rien ne nous est
arrive: le bon Dieu nous a preservees du pillage et des-:
balles meurtrieres.
Nos 16gionnaires reprirent la ville dans la nuit dua
21 novembre, fete de la Presentation de la saiate
Vierge. Cet ev6nement fut suivi d'une accalmie dawi
la canonnade et le cr6pitement de shrapnells qui pas.
saient du matin au soir au-dessus de nos tetes, car.
I'ennemi avait installe ses batteries sur le Wysokit
Zanmek, montagne proche de notre h6pital ct les n6tres_tiraient de ce c6te pour mettre en pices les canons desRuthenes.
Le 22 novembre au matin, nous allimes constater
les d6gats causis par les obus. Sept bombes avaleat
atteint la maison et les alentours, mais sans faire d<
mal a personne et sans trop endommager les mura•.
Nous y vimes 1'intervention 6vidente de la Providenccet de Marie Immacul6e, car pendant cesjours terrible
nous n'avions pas iti seulement exposbes au feu dc_.|
canons, mais encore aux balles qui sifflaient a nqo
preilles et p6netraient mime dans les salles oil I1
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seurs les retrouvaient entre les lits des malades...
Pendant tout le temps de l'invasion ukrainienne, les
deux soeurs chargecs d'aller tousles jours a notre ferme
de Podborce, situie aune heure de Lwow, continuerent
de s'y rendre en voiture malgr6 la fusillade, except6
les derniersjoursoii il tait devenu impossible demettre
les pieds dehors. II fallait bien, en effet, ravitailler
l'h6pital enlait, en l1gumes, etc.; quant a s'approvisionner en ville, iln'y fallait pas songer. Pour franchir
les lignes ennemies a la barriere, on devait etre muni
d'un laissez-passer 6manant de l'autorit6 militaire.
Le surlendemain de la delivrance de Lemberg,
comme on nous affirmait de toutes parts que Podborce
6tait aux mains des Polonais, les deux soeurs (soeur
Dudek et sceur Pedyna) s'y rendirent et devaient,
comme de coutume, rentrer dans l'apres-midi. Le lendemain, qui etait un dimanche, ellesn'avaient pas encore
paru... on envoya deux autres soeurs (sceur Jaukowska et
sceur Poninska). a(A la barriere, ont-elles racont6 plus
tard, la garde polonaise nous assura que la route 6tait
libre, mais personne ne put nous dire au juste a quelle
distance lennemi avait &t6 refoule. Comme nous arrivions aPodborce, nous apercames quelques soldats au
d6tour de la route, mais il n'6tait plus temps de rebrousser
chemin. Imm6diatement, nous fumes entour6es, interrog6es sur le but de notre voyage; un officier present .
donna 'ordre de nous conduire a la ferme. La couret
la maison 6taient pleines de soldats; on nous conduitit dans une petite chambre situ&e derriere la maison,
od se trouvait l'atelier da charron et oh s'6taient r6fugiees nos deux sceurs arrivees avant oous. Elles notis
4pprirent qu'a leur arriv6e, il n'y avait pas un seul
Ukrainien a Podborce; ilS y 6taient passes lors de leur
retraite, y avaient donnA les premiers soins a leurs
blesses, F.'llant par la m. me occasion tout ce qu'ils
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avaient pu trouver a la ferme, puis ils avaient continue
leur chemin dans la crainte d'etre poursuivis. Mais
quelques heures apres Parriv6e de nos compagnes, ils
6taient revenus sur leurs pas au moment oi les soeurs,
pressentant le danger, se disposaient a retourner a
Lwow; ils leur avaient barrI le passage et pris possession de la maison, si bien que les sceurs, pour 6chapper
Z leurs grossieretes, s'6taient refugiees dans cet atelier
avec trois flles et deux garcons de la ferme. Tandis
que nous les rejoignions, notre pauvre cocher, pris poui
un espion, fut condamn6 a mort; d6jk on s'appretait

A le fusilier, mais il obtint, a force d'instances, qu'on
6clairit 1'affaire; on le confronta avec nous; grace A
Dieu, la sentence ne fut pas executie.'Les Ukrainiens
triomphants nous pr6vinrent-que nous ne rentrerions
pas de sit6t & Lwow, a moins que nous ne consentions i les y suivre quand ils auraient chasse les Polonais de la ville, mais nous ne pensions pas alors que
notre captiviti durerait aussi longtemps. Ce qui nous
tourmentait le plus, c'etait la pensee de l'inquietude
que notre absence causerait a ma sceur superieure et a
nos sceurs, car nous avions promis de rentrer a midi.
Bient6t on nous fit passer dans un bureau organise a Ia
hbte oi on dressa proces-verbal sur le motif et le but
de notre course, en nous souptonnant fortement d'espionnage.
« A midi, un soldat vint nous avertir de nous tenir
prites toutes les quatre, parce que nous allions ktre
transferees ailleurs. Telles nous 6tions arrivees, telles
nous repartimes, deux par deux dans nos carrioles

avec un soldat sur le siege. Au bout de deux heures,
aous arrivions au village voisin, ou- se trouvait l'ktatmajor, et ou nous dfimes subir une visite en regle, afin
de bien les convaincre que nous n'6tions pasdes espions
d6guis6s. Is voulurent meme nous retirernos cornettes,
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mais le ban Dieeu ne l'a pas permis, car, apres s'etre
concertis entre eux, ils changbrent d'avis et nous lais-

serent tranquilles. Ils visiterent nos poches, nos livres
de messe sans oublier le moindre bout de papier. Par
bonheur, nous avions sur nous quelques sauf-conduits
ruthenes et c'est, je crois, ce qui les d6cidat ne pas
pousser plus loinleurs perquisitions. On nous autorisa
a retourner A Podborce, en attendant la decision que
prendrait A notre sujet le quartier g6neral. Nous
revinmes done a la ferme oi nous trouvAmes une de
nos employees, envoy6e par les sceurs de 1'h6pital, de
plus en plus inquiktes a notre sujet., Nous voila done de nouveau dans la petite chambre,
n'ayant pour tous meubles qu'un atelier, un banc, un
r6chaud et quelques hardes, en compagnie de quatre
employ6es de 'h6pital et de trois garcons de feraqe.:
A chaque instant, nous nous demandions si 1'on
n'allait pas nous appeler au pied du mur, derriere la
grange, oiu douze personnes furent fusillees au cours
de notre detention, pour ktre venues, comme nous, /
s'approvisionner a Podborce, sans savoir que la ferme
etait aux mains des Ukrainiens. Pendant quelques
heures, nous fames encore gard6es A vue, puis on ne
nous surveilla plus que de l'exterieur. Les douze premieres nuits, tant que nos trois cochers ne furent pas
mobilis6s par les Ruthenes, nous ne nous couchAmes
pas une seule fois nous restions assises sur le bane,
appuyeesa I'atelier, tant6t a moitii assoupies, tant6t
pretant I'oreille aux allees et venues des soldats qui
fievreusement transformaient la ferme en forteresse,
creusaientdes tranchbesautourde la maison, dressaient
leurs canons- et leurs mitrailleuses. Nous attendions
d'un moment l'autre l'arrivee de nos braves soldats,
et malgr6 notre apprehension de I'assaut final, nous
fimes heureuses de constater que les coups de canon,
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du cot6 de Lwow, se rapprochaient de plus en plus.
Quelquesjours plus tard, la lutte s'engageatout pres:
une grele de six cents obus polonais s'abat sur la
ferme; Fun d'eux tomba au grenier, dans la paille,
juste au-dessus de nos t6tes, itel point que nous fumes
couvertes de plitras, mais il n''clata.pas. Un autre
projectile tueun lieutenant ruthbne a quelques pas de
la, d'autres encore tombent devant la fenetre. Une
nuit, Ie canon mis en branle se trouvait derribre la
cloison de notre chambrette, et le d6p6t de munitions
etait de lautre c6t6. Cet affreux bombardement dura
toute unesemaine. D6ja nos l6gionnaires avaient reussi
Sse rapprocher de la maison, mais, entrop petit nombre
pour la cerner, ils durent battre en retraite afin de ne
pas p6rir jusqu'au dernier. Nous apprimes plus tard

que, pendant ce temps, ma sceur sup6rieure et n6s
compagnes faisaient toutes les d6marches possibles
auprbs des autorit6s polonaises, pour s'informer
d'abord de ce que nous 6tions devenues, ensuite, pour
les supplierde nous dl6ivrer,mais les troupes occup6es
ailleurs ne pouvaient se porter en masse a notre
secours. Pendant tout le temps que dura notre capti- '
vit6, nous efmes des preuves manifestes de la protection divine. Les Ukrainiens nous traithrent avec assez
d'6gards ; tout' moment,il est vrai,des soldats entraient
en coup de vent, sous un pr6texte ou sous un autre,
mais nous h'avions pas a nous plaindre de leurs proc6d6s. Ils nous apportaient de leur popote, quelquefois
meme un peu de pai'. Nous donnions leurs ragoits a
nos employees, nous contentant d'un peu de pommnc

de terre, ou. d'uie soupe faite avec de menues provisions, sauvies a grand'peine du naufrage par l'une
d'elles. Desol6es de n'avoir rien a faire, nous nous
unissions de coeur et d'esprit aux exercices de la Communaut6. Nous avions reussi a sauver une petite statue

de la sainte Vierge, nous la placAmes sur l'atelier, et
comme la fete du 8 dcembre approchait, nous ne
cessions de riciter le chapelet de I'Immacul&e-Conception. Au bout dedouze jours denotrecaptivit6, les Ukrainiens emmenerentnos trois garcons etnous restames avec
quatre filles et un vieux patre tcheque qui gardait nuit
et jour les troupeaux il'6table, sans souci des balles
et des soldats, jusqu'au jour oit il n'eut plus rien a garder, les Ukrainiens ayant tout enlev. Ils emmenaient
sous nos yeux notre b&tail, nos c.hevaux, dttruisant ce
qu'ils ne pouvaient emporter, et nous laissant pour
tout bien deux vaches, que nos braves filles allaient
traire pour nous, au peril de leur vie. A partir de ce
moment du moins, nous pfimes dormir la nuit, sans
nous deshabiller presque, mais itendues par terre sur
du foin, et recouvertes de nos habits. Nous arrivames
ainsi au to dicembre; il y avait' alors trois semaines
que nous tions captives. Nos domestiques nous ayant
appris que les Ukrainiens avaient 1'intention de nous
envoyer dans un de leurs h6pitaux, nous allons prier
le commandant de nous assigner un endroit tenu par
nos sceurs et nous lui nommons les maisons les plus
rapproch6es: Zlocz6w et Bialykamien. Le commandant
nous declare qu'il demandera i'autorisation par t61ephone au quartier general. A minuit, on nous fait
reveillet, en nous pr6venant que nous allons partir;
nous attendons jusqu'au-matin. Enfin, on se decide A
nous emmener toujoursdans le m~me ordre,deux a deux,
et sous escorte, d'abord en voiture, ensuite en wagon
de marchandises jusqu'a Zlocz6w. En nous rendant a
1'6tat-major, entre nos deux gendarmes, nons rencontrons... c'est le bon Dieu qui en a dispose ainsi !... une
de nos seurs qui obtint de l'autorit, militaire la permission de nous prendre pour la nuit a 1'hpital. Mais
il fallut auparavant garantir par 6crit que nous nous
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conduirions 4 moralement , et n'essayerions pas d'agir
contre la Republique ukrainienne. Aucune de nous ne
saurait d6peindre la joie que nous 6prouvimes de nous
retrouver au milieu de nos chores soeurs, et de pouvoir,
apres ces trois semaines d'internement,.assister enfin
a la sainte messe! Le lendemain matin, les sceurs de
Bialykamien demanderent ai l'tat-major I'autorisation
de nous emmener dans leur 6tablissement; elles I'obtinrent, non sans avoir contractA un engagemept semblable au premier.
, Bient6t apres, en janvier 1919, deux d'entre nous
durent retourner a l'h6pital de Zlocz6w, qui regorgeait
de malades et de blesses; elles y tomberent gravement
malades du typhus, mais s'en tirerent grice g Dieu.
Nous ne sommes rentr6es a Lwow que vers le I5 juin,
au moment oi les Ukrainiens furent complktement
battus par nos soldats; nous pfmescontempler unefois
de plus les exploits de ces hordes iniques qui, reculant
dans le plus complet d6sordre, se montrerent maitres
dans l'art du pillage et du vol. Tant que nous
vivrons, nous garderous le souvenir des miracles
accomplis en notre faveur par la divine Providence
ainsi qu'une vive reconnaissance pour la grace de notre
vocation a la vie des Filles de la Charit6, ktat que la
tres sainte Vierge daigne garder sous sa protection
spciale. .

ASIE
SYRIE
JOURNAL DE M. LOBRY
MISSJON DE S. EM. LE CARDINAL DUBOIS EN ORIENT

Dans le courant du mois d'aoitt 1919, M. Verdier,
Vicaire g6n6ral de la Congregation, m'invita a faire
partie de la Mission de S. Em. le cardinal Dubois en
Orient. 11 ajoutait que le gouvernement francais y tenait beaucoup ainsi que lui et ses assistants.
Tout en Rtant pret a faire la volontk de mes superieurs, je crus bon de faire remarquer les inconv6-

nients qui pouvaient r6sulter de mon absence prolong6e de Constantinople. Malgr6 cela, l'invitation
faite fut maintenue. Je la consid&rai comme un ordre
et pris mes mesures pour y repondre.
Mon premier soin fut de me mettre en relation avec
S. Em. le cardinal Dubois A'l'effet de me renseigner
sur la date du depart et sur l'itineraire que I'on devait
suivre.
Tout d'abord, il fut question de partir vers la fin d'octobre. L'itineraire indiqu6 en premier lieu 6tait d'aller
a Constantinople en s'arretant i Laibach, Agram, Belgrade, Bucarest, puis dd se rendre en Asie Mineure,
en Cilicie, en Syrie, en Palestine et aussi en Egypte.
Pour divers motifs, le depart fut diff6r6. Vinrent
ensuite les elections ligislatives; ilfut jug6 conve-
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nable d'en attendre les r6sultats. Octobre et novembre
s'ecoulerent ainsi dans 1'attente.
A diverses reprises, j'eus des entrevues avec le car-

dinal archeveque de Rouen. Son Eminence se dechargea sur moi du soin de r6gler toutes choses avec
le ministere des Affaires ftrang&res.,
Apres les elections legislatives, j'accompagnais Sgn
Eminence au quai d'Orsay. Nous ftmes recus par
M. Gout, ministre plenipotentiaire et directeur des
Affaires d'Asie. 11 fit remarquer qu'il convenait d'attendre que le g6n6ral Gouraud, nouvellement d&sign6
pour se rendr6 en Syrie,-en qualit6 de haut commissaire et de g6ndral en chef de l'arm6e du Levant, ait
convenablement pris pied dans ses nouvelles fonctions.
Au sortir du-ministtre des Affaires etrangires, nous
nous rendimes chez le gn&aral Geuraud. Inutile de
dire quel accueil aimable et respectueux il fit au cardinal Dubois. De suite le gendral s'interessa vivement
au voyage du cardinal, il dit combien il sera heureux
de le recevoir en Syrie et de faciliter sa mission.
n Mon d6sir, ajouta-t-il, serait de pouvoir accompagner Votre Eminence h J&rusalem et d'y faire mes d-votiofis. i
.C'etait touchant d'entendre ce langage dans la
bouche de ce grand et beau soldat de France, au regard si fier et si bon dont le bras avait iti arrach6
sur les champs de bataille et le corps convert de multiples blessures.
Le g6n6ral Gouraud nous parla quelque pen des
Dardanelles, faisant I'eloge des soldats turcs et diciarant que c'6tait 1'ennemi le plus humain qu'il ait rencontre dans la guerre. Ii cita 1'exemple d'un soldat
turc bless6 qui se priva de son pansement pour I'appliquer sur la blessure d'un soldat francais plus gravement atteint que lui-mntme.
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Le cardinal Dubois, en sortant, me dit toute sa satisfaction au sujet de l'entrevue avec le g6ndral Gouraud.

Au debut de dicembre, je me rendis au ministere
de la Guerre pour avoir un entretien avec le colonel
Dugu6 Mac Carthy que j'avais connu a Salonique. Je

savais par le cardinal Dubois, que ce chef militaire
s'6tait joint au colonel de M1ru, pour faire agreer
au ministere de la Guerre le'projet de voyage de Son
Eminence en Orient.
Le colonel de Meru, agent de liaison aupres du
marechal Allemby en Palestine, avait compris l'importance de la venue d'un cardinal francais dans le Levant. Lui-meme avait propose le, cardinal archevaque
de Rouen qu'il connaissait et dont, en France, il avait
r6clam6 la benediction sur son r6giment avant de le
conduire au feu.
Pen de jours apris ma conversation avec le colonel
Mac Carthy, je fus appele au ministere des Affaires
etrangeres. M. Gout me dit : , II y a du nouveau, le
general Gouraud telegraphie qu'il atiend sans retard
le cardinal Dubois, de facon que Son Eminence soit
A Bethl6em pour NoeL.
, Puis M. Gout ajouta qu'il
s'agissait de s'embarquer le 12 decembre, a Toulon,
sur le Waldetk-Rousseau.

On n'avait que sept jours avant le depart de Toulon. II fallait tout mettre au point avec le cardinal,
avertir 1'6veque du Mans qt.cclui de Gap, s'occuper
des passeports, des billets et des places au chemin
de fer, etc.
Je reclamais des passeports diplomatiques quifinirent
par etre accord6s une voiture du chemin de fer pour
se rendre a Toulon que 'on obtint; I'adjonction a la
Mission du secretaire de Monseigneur du Mans, et
d'un secretaire leic patronun par le 'cardinal. Ce nd
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fut pas sans peine que ces secretaires furcnt admis.
Mais pour obtenir un r6sultat, a I'effet d'etre pr6t
pour le d6part de Paris fixe au jeud'i i dbcembra, que
de dep&ches, de lettres, d'appels t6liphoniques, de
d6marches au quai d'Orsay! Si j'avais 6t& seul, je
n'aurais pu me tirer d'affaire. Heureusement M. Hertault, de la Procure g6nerale, mit tout son bon cceur
et son esprit pr6cis et dibrouillard a ma disposition.
Sans lui, jamais je n'aurais pu faire face a toutes les
complications et impr6vus occasionn6s par le d6part
de la Mission.
Je fus appel6 au ministere des Affaires itrangbres
le mercredi 10 d6cembre. II y avait du changement.
Decision Etait prise pour que la Mission du cardinal
Dubois soit dirig6e sur Beyrouth a bord du DuguayTrouin. Transport de premiere classe. Le bateau, au
lieu de partir le 12 de Toulon, comme c'6tait fix6,
attendrait jusqu'au 14 d6cembre. II s'agissait de ne
pas reporter le d6part plus loin, afin d'avoir la facilit6.d'arriver a Bethl6em pour Noel.
De nouveau il fallut 6crire et t6lgraphier. M. Hertault envisagea tout ce qu'il y avait a faire et a pr6voir. Tous les membres de la Mission furent minu- 1
tieusement inform6s sur tout ce qui avait trait au d6part. D'accord avec le quai d'Orsay, il s'occupa des
billets de chemin de fer, de la voiture r6serv6e au .
cardinal et aux membres de la Mission, des passeports
diplomatiques sur lesquels plusieurs photographies ,
ne furent appos6es qu'au dernier moment, des bagages
a faire arriver au train, etc. Tout fut pr6vu, de telle
sorte, qu'au jour et a l'heure du depart, chacun des
membres de la Mission n'aurait qu'a venir s'asseoir a
la place marqu6e et r6serv6e.
Le vendredi 12 d6cembre, S. Em. le cardinal Dubois arriva a Paris. J'&tais invite par M. Gout a me
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presenter au ministere des Affaires 6trangires avec
Son Eminence.
Dans I'entretien, le but de la Mission, I'itineraire a
parcourir, les conditions dans lesquelles le v6yage
devait se faire furent pricisees. D6jA M. Gout m'en
avait parle longuement dans des entretiens antirieurs.
Pour le but de la Mission, je me borne A dire ici
que c'est au nom de la France, et de la France chr6tienne, que S. Em. le cardinal Dubois doit parcourir
I'Orient; ilparlera de la France dans les oeuvres francaises, si nombreuses en Orient; il en parlera dans
tous les milieux chr6tiens oiu il sera requ. Son passage
fera sensation, non seulement au sein des populations
catholiques, mais mme 'parmi les schismatiques et
les musulmans. Dans un pays oif la religion ne se separe pas de la nationalit6, ilapparaitra comme etant
un tris grand personnage de France, tout en 6tant un
grand chef religieux.
Quant A l'itineraire A suivre, en voici les grandes
lignes : de Beyrouth, le cardinal et sa suite doivent
se rendre en Palestine, en Egypte, puts retourner en
Syrie, aller en Cilicie, en Asie Mineure, et remonter
jusqu'a Constantinople.
II y aura lieu ensuite de se diriger vers la Roumanie, d'aller a Sofia, a Salonique, A Athnnes, A Belgrade, Agram, Laibach, pour, finalement, s'arr&ter a
Rome avant de rentrer en France. Je doute qu'il soit
possible de r6aliser tout ce programme.
Ce sont les hauts commissaires, ministres.ou consuls de France, lesquels ont recu ou recevront des
instructions,.qui menageront au cardinal et A sa suite,
le passage d'une r6gion dans une autre.
Un large credit a 6t6 mis A la disposition du cardinal pour couvrir les d6penses du voyage.
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Le d6part de Paris Ltant fixe a huit hcures vingtcinq du soir, a la gare de Lyon, tous les membres de
la Mission furent exacts au rendez-vous. I1 ne manquait que Mgr de Llobet qui devait se rendre directement de Gap AToulon.
M. Hertault vint h la gare pour s'assurer que toutes
choses 6taient bien au point pour le depart. Le cardinal l'embrassa et le remercia de tout cmeur pour son
concours si d6voui. De mon c6td, en I'embrassant, je
lui dis aussi mon merci du cour, le plus senti.
Voici quels sont les membres de la Mission, disign6s par le ministere des Affaires 6trangires, pour
accompagner S. Em. le cardinal Dubois : Mgr de
Llobet, 6veque de Gap; Mgr Grente, eveque du Mans;
M. Lobry, visiteur des Lazaristes a Constantinople;
le P. Berr6, superieur de la Mission dominicaine a
Mossoul.
Trois secr6taires oat i6t adjoints a la Mission
M. le chanoine Delabar, vicaire g6ndral honoraire de
Rouen; M. I'abb6 Marquet, chanoine du Mans;,
M. Alain de Ltche, jeune laic; prot6g6 du cardinal.
inscrit comme secr6taire de Mgr de Llobet. De plus,;
le cardinal avait un valet de chambre.
Chacun s'installa a la place design6e. Le cardinal,.
Monseigneur du Mans, le P. Berr6 et moi, nous avions

places de lits-salon.
Apres un moment de conversation,

.

la suite de la

recitation des prieres de l'itineraire, chacun prit ses
dispositions pour dormir.
Le lendemain, nous. nous 6veillimes sous un beau
ciel of brillait deja le bon soleil de Provence. Ce"
n'etait plus l'atmosphbre humide et froide de Pafis,
avec ses brouillards ou ses nuages surplombant les
maisons. Nous 6tions dans la rigion de l'olivier.
A l'arriv6e en gare de Toulon, le vice-amiral Sajot-

-

223 -

Duvauroux, prifet maritime et gouverneur de Toulon,

recut Son Eminence avec cette respectueuse courtoisie
mle de simplicit6 qui caracterise les officiers de
marine. L'amiral vint aussi vers moi, car nous nous
6tions fort connus a Constantinople.
Mgr de Llobet se trouvait 6galement t la gare; il
6tait arrive la veille i Toulon.
Des matelots se chargerent de nos bagages. Des
automobiles 6taient mises Anotre disposition. L'amiral,
en prenant cong6 du cardinal, laissa aupres de lui son
officier d'ordonnance.
Nous nous rendimes chez les PNres Maristes, car
c'itait dimanche, et nous d6sirions assister a la sainte
messe. Un t6Clgramme lance de Paris, la veille, avait
pri le supirieur de r' rver une messe pour notre
arrivee. II 6tait midi. Le cardinal avait voulu rester &
jeun ainsi que Monseigneur du Mans. Tous deux dirent h.messe et nous assistimes i celle qui fut cel&bree par Son Eminence.
Puis les automobiles nous conduisirent a la Marine,
oii une belle embarcation nous attendait.
En arrivant a bord, le commandant Rebel requt le
cardinal, entojir6 de ses officiers. Un piquet d'honneur pr6senta les armes au passage de Son Eminence;
c'6tait le premier hommage officiel rend ia la Mission
du cardinal, en y comprenant la reception courtoise
faite a la gare, par I'amiral Sajot-Duvauroux.
Saps tarder, le depart eut lieu et nous nous mimen
a table. Le commandant avait r6gle qu'avec lui et
Son Eminence, les deux 6v&ques, le P. Berr6 et moi,
nous prendrions nos repas i sa table. Les autres, faisant partie de la suite du cardinal, eurent place i Ia
table des officiers sup6rieurs
Une travers6e de huit jours en Mediterranie est
chose fort agr6able, c'est· aussi un temps de repos, i

la condition d'avoir une mer cl6mente et de ne passouffrir de ses agitations.
Nous quittImes Toulon par un temps superbe. Notre
installation a bord fut des plus confortables. Le cardinal eut sa cabine donnant sur les salons du commandant. Ces salons furent mis gracieusement a la disposition des membres de la Mission pour s'y-reunir et y
conferer sous la pr6sidence de Son Eminence.
La cabine qui me fut d6volue &tait des plus commodes. Bureau, table, armoire, rien n'y manquait, pas
meme le radiateur qui me procurait le degr6 de chaleur que je pouvais souhaiter.
Des six heures et demie du matin, je c6l6brai la
messe dans le grand salon. Puis les deux 6evques la
disaient a leur tour. A huit heures avait lieu celle ducardinal. Le commandant, des officiers, des passagers
venaient y assister. Les autres prktres disaient la messe
A la chapelle de l'aum6nier du bord.
Cet aum6nier, I'abb6 Silvant, est d6ji Ag6; il a.
passe sa vie au milieu des p&cheurs d'Islande. Ce n'est
que depuis la guerre qu'il se trouve sur les transportsde 1'Etat. C'est un homme du bon Dieu, tres estime
par les officiers, respecte des matelots. Fort discrete-.
ment, ii est trbs attentif a &treutile et agreable, non
seulement au cardinal, mais aussi a nous tous. Pour.
ma part, je le connais pour l'avoir recu . Salonique:
et I Constantinople.
Il y a a bord plus de neuf cents personnes. Beau-'
coup d'officiers fiancais se rendent A Beyrouth ou a:
Constantinople. Tous sont remplis de d6f&rence a.
l'egard du cardinal et des ev&ques. Un certain nombre
sont accompagn6s de leur famille. Quant aux officiers
de marine, faisant partie du bord, ils n'ont que des
privenances et des attentions pour nous tons.
J'eus la grande joie de rencontrer, sur le bateau,:,
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M1.Gayraud, Ic sup6ricur dc notre maison dc Damas
et deux Filles de la Chariti. Celles-ci assistaient
chaque jour a la messe du cardinal.
Au lendemain de notre depart de Toulon, nous
abordAmes le detroit de Bonifacio. N'6tant pas n6
Corse, comme Napolon, nous ne per;ifmes pas I'odeur
du sapin. Nous saluames Ajaccio, dont les vieilles
demeures sont bAties sur les bords d'affreux precipices. Le commandant, voulant &tre agreable au cardinal, en fit approcher.e bateau d'aussi pres'que possible. Nous eames aussi un souvenir pieux pour les
victimes de la Sinillanxe, quand nous fdmes en vue

du cimetiire qui renferme leur d6pouille, au milieu
du rocher.
Le mardi 16, le commandant fit passer le bateau
tout proche du Stromboli couvert de son panache de
vapeurs blanches. Du cratere, on voyait la lave glisser
lentement sur les flancs du volcan.
Nous continuAmes a naviguer par une mer d'huile.
Chacun se filicitait d'avoir 6chapp6 aa mistral, en
quittant les rives de France.
Les journaux, des avant notre depart, avaient annonc6 des cas de peste a Beyrouth. Aussi je ne fus
pas surpris d'apprendre qu'il fallait se faire vacciner.
Tous les passagers se rendant a Beyrouth furent done
invit6s a subir la vaccination. Les membres de la Mission s'y preterent sans difficult6 et nous passames par
le laboratoire installi a bord. Quant au cardinal, I'op6ration se fit dans sa cabine. On nous remit ensuite un
certificat qui pourra nous etre utile.
Le mardi soir, a la tomb&e de la nuit, nous arrivimes entre Charybde et Scylla, sans courir les risques
imaginaires dont nous ont parle les Grecs. Toutefois, une rumeur inquietante courut a bord. Ce fut
Mgr Grente qui m'en fit part en me disant ses apprihen-

"

it
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sions. Le simaphore de I'extr6mit6 du d6troit de
Messine annoncait une terp6te pour le lendemain.
J'essayai de le rassurer en me basant sur le beau temps
que nous avions eu jusque-l. Le commandant interroge r6pondit qu'en effet, apres le detroit, on entrerait dans une regionmaritime diff6rente, mais qu'nn
n'aurait de mauvais temps que dans la mesure des
vents venant de 1'Adriatique. Dans ce cas, ajouta-t-il,
le bateau roulera, car il sait rouler et tanguer. L'eveque
du Man9 demeura inquiet.
La travers6e de nuit du detroit de Messine a son
int6ret, car les c6tes sont illuminees de mille feux,
surtout quand on se trouve entre Messine et Reggio.
Chaque jour le communique nous arrive par la t6l1graphie sans fil. A la date du mardi 16, il renfermait
ce passage concernant la Syrie : u Conform6ment aux
dispositions arrct6es par lei gouvernements interess6s, le general Gouraud prend le gouvernement de
la Cilicie ainsi que de la zone connue sous le nom de
territoire ennemi occupe de 1'Ouest, comprenant Beyrouth, Tripoli, Alexandrette. Au nord-ouest d'Alep,
les troupes francaises ont releve les postes britanniques dans les r6gions de Marach, d'Aynob et
d'Ourfa. L'administration de ce district reste encore
entre les mains des autoritis turques. Le territoire
connu sons le nom de territoire occupe de 1'Est, comprenant Damas, Horns, Amath et Alep, a 6t6 plac'
sous l'administration de 1'6mir Faycal. Tortes les
forces britanniques designaes ont 6t6 retirees, ce qui
met fin t l'administration britannique en Syrie. La
relBve a &t6 op6ree sans le moindre incident. "
Au r6veil, nous nous retrouvames sur une mer fort
calme. On peut dire les messes bien tranquillement.
Dans le courant de la journ6e, nous arrivames au centre
souvent soulev6 par les vents et les vagues.qui defer-
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lent, venant du cap Matapan. La mer demeure excellente, on peut 6crire et travailler tout a l'aise dans sa
cabine. La temp6rature 6tait tres douce.
Tout en voguant vers la Syrie, nous nous entretenons de la mission du cardinal Dubois, du hut qu'elle
doit atteindre.
Au ministtre des Affaires 6trangeres, on connait et
on appr6oie la France du Levant, patiemment form6e
et developpbe, toujours rendue plus prospere et plus
belle par les travaux des missionnaires et des soeurs
venues de France.
Cette place a 6t6 faite a la France, au prix d'efforts
seculaires, par les congregations fran~aises. En Orient,
religion et nationalit6 sont ins6parables. Pour 6tablir,
pour developper et 6panouir l'influence francaise en
Turquie, pour y op6rer la diffusion de notre langue,
pour y implanter les meilleures choses de France, il a
fallu les missionnaires et les soeurs de France.
L'6panouissement de cet edifice moral date surtout
de la premiere partie du dix-neuvieme siecle, quand
les Filles de la Charit6 et aussi les freres des Icoles
chr6tiennes purent s'6tablir a Constantinople, a
Smyrne, A Beyrouth, en 9gypte.
La Fille de la Charit6 fut la premiere femme de
France consacr6e a Dieu qui put pin&trer chez les
Turcs. Avant la venue des Filles de la Charit6, la
femme ne sortait que rarement et toujours accompagnee. Les Armeniennes catholiques n'allaient A la
messe qu'aux grandes fetes, et encore n'y allaient-elles
que voilies et prot6gees par des membres d6 leur
famille.
Les Filles de la Charit6 elles-m6mes, au d6but, ne
pouvaient se montrer au dehors. Elles commencerent
par ouvrir une petite 6cole et un modeste dispensaire.
Reconnaissant leur habilet6 a soigner les malades, un
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peu a la fois on les appela pour qu'elles donnassentdes
soins a domicile. Bient6t, elles devinrent populaires et
le peuple les appela les soeurs-m6decins,
A la guerre de Crimbe, les Filles de la Charite se
devouerent pour soigner les soldats malades tant franCais que turcs. Elles soignerent 6galement les Turcs
dans des 6pidemies de typhus et de cholera. Le sultan, pour leur temoigner sa reconnaissance, voulut les
couvrir de d6corations. Elles refustrent et se bornmrent a demander quelques terrains pour y 6tablir des
ceuvres de charite.
A partir de cette epoque, elles crierent partout des
dispensaires, des ecoles, des orphelinats, des h6pitaux, des asiles pour les enfants abandonn6s.
Le chemin 6tait ouvert, et, d'ann6e en annbe, d'autres congregations de femmes vinrent s'itablir en
Turquie. Voulant avant tout se r6server les pauvres,
les Filles de la Charit6 cedýrent leurs pensionnats de
Constantinople et de Smyrne aux soeurs de NotreDame de Sion.
Tout en faisant venir les Filles de la Chariti en
Orient, les Lazaristes appelaient aussi les freres des
1coles chr6tiennes. Bien vite les ecoles populaires de
ces derniers se multiplierent comme celles des Filles
de la Charit. II en risulta une diffusion rapide de la
langue francaise. Plus tard, appel6s encore par les
Lazaristes, les Petits Freres de Marie vinrent aussi
prendre une place qui, rapidement, devint importante.

Ce furent encore les Lazaristes qui appelerent les
Petites Soeurs des pauvres francaises pour les soins des
vieillards.

Qu'on parcoure la Turquie d'Europe et d'Asie, la
Syrie et Ila Palestine, partout on sera frappe au sujet
de la diffusion de notre langue, de la multiplicit6 des
oeuvres francaises, de l'influence preponderante de la
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France, des sympathies profondes que les populations
ont pour elles.
Un fait que I'on peut signaler est celui-ci : sur le
chemin de fer de Bagdad, avant la guerre, les Allemands durent -nettre, sur toutes les voitures, les inscriptions en langue francaise et faire tenir toutes les
6critures, dans les gares, en notre langue.
Avant tout, ce sont les 6coles populaires des sceurs
et des freres qui ont vulgarisI le francais; avant leur
venue, nous avions des colliges qui, sans doute, avaient
leur influence, mais la l'enseignement n'6tait donn6
qu'i une 1lite. Chez les sceurs, la petite fille du peuple
grandit en ne parlant que notre langue; des classes,
elle passe a l'ouvroir, ou fait partie d'associations de
perseverance. Devenue mRre, c'est le frangais qu'elle
parle

a ses enfants.

De meme chez les freres, le jeune garcon ne les
quitte qu'en sachant la langue francaise, et, pour le
grand nombre, ein la sachant au degr6 voulu pour
occuper un emploi qui la reclame.
Ajouterai-je que, dans les collUges, on conduit les
6leves jusqu'aux differents baccalaureats. On y donne
aussi l'enseignemeat commercial. Toutes les grandes
administrations sont fournies d'employes form6s par
nos congregations francaises, car les ecritures et la
comptabilit6 sont tenues en notre langue.
II est bon, a ce tournanc d'histoire dans lequel nous
sommes, d'6voquer ces sources de notre influence en
Orient.
On ne doit jamais perdrede vue que, pourlongtemps
encore, on ne peut s6parer la religion de la question
d'influence i acqu6rir. C'est vrai pour toute puissance
qui voudra prendre pied en Orient. Qui dit France,
dit catholicisme.
S. Em. le cardinal Dubois a une mission a remplir
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en Orient. Avant tout, c'est la trance du Levant qui
a fait appel a la mere-patrie pour que Son Eminence
vienne la visiter, 1'encourager, constater ses besoins,
a l'effet ensuite de la faire mieux connaitre, appr6cier
et aimer.
Le grand levier qui a r6ussi a soulever les obstacles
et a les vaincre, pour organiser cette mission, a ekt
mis en action par des diplomates et des officiers superieurs connaissant l'Orient, et soucieux de sauver l'hritage qu'd si juste titre nous y poss6dons.
Cette mission est un indice; elle est un geste qui
demeure francais; elle aboutit it tre un hommage
rendu a lI'glise de France.
Rcclambe par l'Orient, la mission du cardinal franiais r6pond i cet appel: elle se rend en tout premier
lieu au pays du Christ Sauveur, en ces r6gions d'oiu
nous sont venues les lumieres divinement vivifiantes
qui ont fait la France chr6tienne, la France fille
ainbe de l"glise.
Ce qui precede est ,un resum6 des pensees que, sous
diverses formes, les membres de la mission 6changent
avec le cardinal Dubois.
Pendant que j'&cris, la mer reste belle et calme sous
un soleil radieux. Dans la journbe du jeudi 18, nous
sommcs.arrives en face de la Crete. Nous avons pense
i saint Paul qui a essuy6 une terrible tempete, en
hiver, pres des c6tes de cette ile. Nous nous sommes
souvenus aussi des paroles peu flatteuses dites par
l'ap6tre au sujet des Cr6tois.
La vie i bord est reposante. Le commandant est
des plus aimables; il est distingue, instruit; de plus,
il a beaucoup voyage; ses recits, quand il parle de
l'Am6rique, de la Chine, du Japon, de la Russie, etc.,
sont des plus interessants. De m6me, ce qu'il nous
dit au sujet du role de la marine franqaise dans la
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deromire guerre, noqus montre quelle vie dure ont mene
nos marins, et combien grand a kt leur d6vouement
assez pen mis en relief, parce que moins 6clatant. Au
port de Beyrouth oui nous allons, c'est notre commandant qui a pose les mines par une nuit obscure.
Ce matin 19, nous avons eu r6union sons la prisidence du cardinal. Entre autres choses, on a d6cid6
de faire un questionnaire qu'on remettrait a chaque
6tablissement franqais, afn d'avoir tous les renseignements d6sirables sur les euvres, On en a arrkt6 la
teneur.
Le cardinal est d'une sim'pliciti charmante, d'un
abord facile, d'humeur douce, souriante et toujours
aimable. II ne s'impose en rien et se montre constamment conciliant en toutes choses. Sa volont4 est de
bien remplir sa mission; aussi s'applique-t-il a se bien
renseigner.
Mgr Grente, 6veque du Mans, se documente d6jA
pour faire un livre. L'bistoire de 1'Orient lui est
familibre, mais il sait pen de chose sur la r6alite tangible qu'il va aborder dans ce voyage.
Quant a Mgr de Llobet, c'est aussi un charmant compagnon de voyage. II garde de sa vie d'aum6nier militaire une facon toute philosophique d'appr6cier les
choses et de ne s'6tonner de rien, et aussi l'usage
d'une canne qui ne le quitte pas.
Pendant que j'6cris ces lignes au cours de la matinee
du vendredi ig,d&cembre, le bateau roule assez pour
donner le mal de mer a qui y est sujet. C'est 1'effet
d'un orage qui a eu lieu la nuit deraiere. Beaucoup
de passagers sont dans leur couchette. Ce matin pourtant, nous avons pu, tous, dire la sainte messe.
Le roulis va en augmentant. Le soir, au diner, la
table, munie de multiples trous, 6tait garnie de tiges
entourant les assiettes, les verres; les carafes. Avec
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nos chaises, nous glissAmes de babord a tribord, et
vice versa, en entrainant la table. C'6tait d'uncomique
acheve; on se tenait d'une main, et, pendant qu'on
essayait de manger de l'autre, il fallait brusquement
licher cuiller ou fourchette, car les deux mains etaient
necessaires pour se cramponner et ne pas culbuter.
Tous n'&taient pas a table ; toutefois, le cardinal tenait
bon.
Le lendemain samedi, je pus seul dire la messe; j'y
tenais a cause de la fete du Patronage de saint Vincent. A midi, le roulis et le tangage 6taient tellement
forts que les seuls valides, le P. Barr6 et moi, nous
dimes, cramponnes a une balustrade d'escalier, nous
contenter, pour diner, de deux sandwichs et d'un
verre d'eau. Le cardinal ne fut point malade, mais il,
pr6f6ra rester allong6 sur son lit.
Sur ces entrefaites, le commandant recut,un t61egramme par T. S. F. lui donnant 1'ordre de se rendre
I Caiffa pour y d6barquer le cardinal et annongant
que I'amiral Mornet arrivait de son c6t6, A bord du
Duchailat. Nous comprimes. qu'un itin6raire nouveaunous 6tait indiqu6 et que nous ne devions pas aborder
Beyrouth tout d'abord.
Nous arrivames vers six heures du soir en vue de
Caiffa. Le Duchailatetait deja arrive, mais la mer trop
forte pour que I'amiral vienne a notre bord comme
il se l'&tait propose.
Le dimanche 21, nous pfmes tous dire la messe. La
mer s'etait calm6e pendant la nuit.
Le cardinal c61lbra la messe sur le pont du navire,
sous les tentes et au milieu de pavois de toutes sortes.
L'amiral, le commandant et les officiers du bord y
assisterent, ainsi que l'equipage et les passagers. Son
Eminence fit une a!iocution quifut religieusement 6cout6e. Ces messes A bord sont belles et imipressionnantes.
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L'amiral Mornet nous dit les raisons pour lesquelles
il valait mieux d'abord aller en Palestine. Le general
Gouraud 6tait absent de Beyrouth et il tient a y 6tre
pour recevoir le cardinal. De plus, les voies de communications demeurent difficiles et il importe que le
cardinal soit a Bethl6em pour les fetes de Noel.
L'amiral dit aussi a Son Eminence qu'il etait charge
de representer le general Gouraud et d'etre a sa
disposition jusqu'apres Noel, ainsi que le colonel
Gadat.
A onze heures, nous quittimes le Duguay-Trouin,
apres avoir remerci6 le commandant de sa courtoise
hospitalit, et de son cordial accueil. Un piquet de
marins rendit les honneurs.
La matinee 6tait fort belle. Une embarcation du
Duchailat, remorqu6e par une chaloupe a vapeur, vint
nous prendre. En passant devant le bateau de guerre
francais, une salve de coups de canon salua le cardinal. Pendant cette demonstration officielle, tous nous
nous tinmes debout et dicouverts. Sur la rive, nous
apercýimes des soldats anglais au port d'armes, et
d'enfants de choeur et
aussi Mgr Hagear pr6eced
entoure de ses ouailles.
A l'arriv6e a terre, le cardinal fut recu par le gouverneur anglais et le g6enral anglais commandant le
secteur. Des automobiles furent mises notre disposition pour nous rendre a lagare. Le g6enral anglais conduisit lui-meme le cardinal et I'amiral jusqu'au train
special qui avait te6 prepare pour nous faire arriver a
Jerusalem.
La rception faite au cardinal & Caiffa fut magnifique quoique improvisee. Quant aux Anglais, ils furent
parfaits.
Partis a midi, nous esperions faire le trajet en six
heures. Mais les fortes pluies qui 4taient tombees les
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jours prec6dentsavaient dbtremp6 la voie, ce qui forca
souvent le train A ralentir son allure.
En quittant Caiffa, nous saluimes le mont Carmel,
puis nous entrimes dans la plaine de Saron qui n'offre
rien d'int6ressant. Nous n'arrivames a Lydda qu'a huit
heures du soir. On s'y arr&ta pour,souper dans une
tente-restaurant r6serv6e aux officiers anglais. Le repas
fut offert gratuitement. Deux correspondants de jcrnaux, dont l'un de l'Illustration, venus de Beyrouth
sur le Duchailat, avaient mission de suivre le cardinal et voyageaient avec nous. Nous n'arrivimes a Jerusalem qu'a onze heures et demie du soir.
Le consul g6neral de France, M. Rais, d6l6gu6 do
haut commissariat, 6tait sur le quai ainsi que beancoup de religieux et de notables. Heureusement la
gare etait 6clair6e, et ce jour-la m6me on y avait inaugure la lumiere electrique. M. Gendre et M. Nakad,
apres avoir salue le cardinal, me conduisirent a notre
maison de Jbrusalem. Le cardinal et les autres membres de la Mission allerent au Patriarcat latin, sauf le
P. Barr6 qui se rendit chez les Dominicains.
Le lendemain lundi, 22 d6cembre, le cardinal fait
son entree solennelle a J6rusalem. Un nombreux
clerg6 segroupa au patriarcat latin et se rendit en procession a la porte de Jaffa. La, Son Eminence revtit
la cappa magna et l'on se mit en marche vers le SaintSpulcre. Malgr6 une petite pluie fort contrariante en
la circonstance, la foule 6tait considerable et applaa-

dissait au passage du cardinal. Celui-ci s'avan-ait
souriant et saluant; il marchait avant a sa droite...
Mgrf arlassina, vicaire patriarcal et a sagauche le consul ge~aral de France. A la suite venaient l'amiralle
colonel Gadat, les membres de la Mission et des oficiers franaais.
Arria* s Sit-Scyuicre, on entonna le Te Demw..
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Le cardinal, apres avoir pinetr6 an saint Tombeau,
revint s'asseoir an tr6ne et donna la b6nediction. Puis
cut lieu le baise-main. On revint ensuite an Patriarcat,
en cortege encore. A midi, le consul de France
assista au repas qur suivit.
Dans l'apres-midi, une reception fut tenue dans le
grand salon du Patriarcat. S. Em. le cardinal Dubois,
assis sur un tr6ne, ayant a sa droite Mgr Barlassina,
et I'amiral Mornet a sa gauche, entoure de tous les
membres de la Mission, au milieu desquels le consul
de France avait pris place, requt solenitellement tous
les chefs, militaires, civils et religieux, les repr6sentants de toutes les communaut6s de religieux et religieuses. Le d6fi16 dura deux heures et demie. Les
autorit6s anglaises se pr6senterent les unes apres les
autres, y compris l'6veque anglican; les consuls de
diff6rentes nations; le patriarche grec; Mgr Damianas; l'eveque abyssin; le grand Muphti; le Cadi, etc.
Le grand rabbin ne vint pas ce jour-lk, ni le vicaire
patriarcal arminien.
A la porte du salon, le drogman du consulat de
France annongait chaque groupe de visiteurs.
Le cardinal r6pondit un mot aimable a chaque presentation.
Un P&re J6suite, le P. Moron, se pr6senta seul. II
expliqua que, bien i tort, on avait parl6 d'un institut
biblique nouveau devant etre cri6 a J6rusalem. II n'est
question, a-t-il dit, que de faire venir des el6vesayant
fini leurs etudes A l'institut de Rome, pour les mettre
en contact, pendant un temps, avec les r6gions
bibliques, et non d'6tablir une concurrence vis-a-vis
des P.res Dominicains.
Nos missionnaires et nos swirs vinrent aussi. Son
Eminence fut particulirement aimable avec les n6tres
et avec la sceu Ricamier. Le cardinal se loua fort
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d'avoir beaucoup de Filles de la Charite6 " Rouen, etc.
Le lendemain 23, on fit des visites officielles au
gouverneur anglais de Jerusalem, au consul de
France, a tous les consuls. La derniere visite fut celle
au patriarche grec.'Nombre de prktres grecs s'y trouvaient, soit a la porte du patriarcat, soit dans les escaliers, aux paliers, pour saluer le cardinal. La reception fut faite dans la salle synodale, dont le tr6ne
resta inoccup6. Nombre de dignitaires ecclesiastiques
6taient presents, ainsi que les archeveques et eveques
composant le Saint-Synode. Dans les propos Achang6s,
il n'y eut rien de caracteristiquc. Puis le patriarche
presenta au cardinal les membres du Saint-Synode,
les uns apres les autres. Un archeveque, sachant le
francais, remplissait le r6le de drogman.
A midi, la Mission prit le repas a l'h6pital francais
tenu par les sceurs de Saint-Joseph. Parmi les-convives,
il y eut 1'amiral, le consul de France, le colonel Gadat, le commandant de Maupas, officier d'ordonnance
de I'amiral, quelqucs officiers francais.
Puis on se rendit chez les freres des tcoles chr6tiennes oui il y eut des chants et un compliment.
Le soir, en rentrant chez nous, je rendis visite k nos
soeurs. J'eus d'abord un entretien avec la sceur R6camier. Je constatai qu'elle avait une juste comprehension du milieu de Jerusalem, milieu oi il faut beaucoup de tact, une grande prudence et dans lequel
c'est encore l'esprit de saint Vincent qui se meut le
plus a l'aise.
J'appris d'elle, avec grande satisfaction, que Mgr
Barlassina, le vicaire patriarcal, appriciait grandement les Filles de la Charit6 et qu'il leur etait tout
devoun. Pimontais d'origine, c'est de l'6glise du
Latran dont il itait cur6, qu'il est venu a Jerusalem,

comme auxiliaire de Mgr Camassei, devenu cardinal
depuis peu.
En ce moment, la ville est en 6moi. Le cardinal
francais a toutes les sympathies et attire tous les
regards. II passe souriant, affable, aussi simple que
digne. Son cortege d'%vques, d'officiers superieurs
francais, de religieux francais, fait impression. La oh
il reside, la oi il se rend, ce sont les soldats francais
qui pr6sentent les armes. Sa visite A toutes les autorit6s militaires, religieuses, civiles et consulaires, au
patriarcat grec, etc., ont fait ct font le plus grand et
le meilleur effet. En lui, c'est Flglise catholique qui
est magnifiquement representee.
Le 24, veille de Noel, on d6jeuna au Patriarcat. Le
vent d'ouest soufflait en tempete; il ne tarda pas a
amener la pluie. Le d6part eut lieu vers onze heures
trois quarts.
Une serie de voitures emmena le cortege du cardinal,
l'amiral et sa suite, les chanoines et pr&tres du patriarcat. Car c'est an patriarche qu'il appartient de faire
les offices A Bethl6em pour la fete de Noel. Pour la
circonstance, il va de soi que le cardinal francais a
tous les droits.
Une dizaine de gendarmes turcs, A cheval, entouraient la voiture du cardinal.
On ne jouit guere du trajet, car la pluie 6tait battante et les nuages fort bas. Au tombeau de Rachel,
on s'arr&ta dans la maison d'un riche Bethleemite ou
les notables offrirent i Son Eminence les souhaits de
bienvenue.
Malgre le vent et la pluie, les habitants de Bethl6em,
dont la majorit6 est catholique, se pressbrent en foule
autour du cardinal. L'entree de la basilique se fit par
la petite porte basse, la seule du reste; puis on4en-

-

238 -

tra dans l'6glise des Franciscains oii l'on chauta un
'T Deum.

Lcs offices vont se succ6der les uns aux autres.
A trois heures, vepres solennelles; plus tard, dans la
soiree, les complies suivies de la procession a la grotte
de la Nativit6; a dix heures du soir les matines suivies
de la messe de minuit, a l'issue de laquelle cut lieu
une nouvelle procession a la grotte. Le cardinal pr&sida a tous ces offices, auxquels assisterent l'amiral,
le consul de France, le colonel Gadat, un groupe
d'officiers franqais. A la messe de minuit, le gouverneur anglais de Bethl6em, qui est catholique, se
trouva ainsi que sa famille. L'6glise ne d6semplit pas
de toute la nuit.
Le maitre de c6r6monie m'avait offert de dire la
messe a la crkche. fe'cdai ma place a un des membres
de la Mission qui n'y avait pas encore offert le saint
sacrifice, alors que j'avais eu cette consolation plusieurs fois dans le pass6. Je ce16brai mes trois messes,
a minuit, dans l'une des grottes. De mon mieux, j'ai
prie pour mes parents vivants et d6funts, pour nos
deux families de saint Vincent, pour la province de
Constantinople. Ce furent 1h mes trois intentions principales.
Pendant queje faisais mon action de graces prs de la
creche, la procession pr6sidee par le cardinal, a la suite
de la messe solennelle de minuit, arriva dans la grotte.
Un petit Enfant Jesus fut dipos» sur I'6toile d'argent
marquant le lieu de la nativit6 du Sauveur. On chanta
I'4vangile de la fete; arrive au passage oi il est dit
que le divin enfant fut d6pos6 dans la creche, le cardinal le prit dans ses mains et alla le placer A l'autel
de la creche. Puis on chanta le Gloria in excelsis Deo...

Son Eminence vouiut encore chanter la grand'messe
du jour. A la sortie de la messe, il fallut une demi-
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heure pour contenter la foule qui voulait baiser l'anneau
du cardinal.
11 y eut ensuite reception : le gouverneur anglais,
1'6veque grec, des religieux, des sceurs, divers groupes,
le cure et les notables du village, des bergers, vinrent
offrir leurs hommages au cardinal. Celui-ci dit a tous
qu'il reviendrait a Bethl6em.
Aprbs le repas de midi, le cortege se reforma pour le
retour. Les gendarmes turcs accompagnerent le cardinal jusqu'au patriarcat a Jerusalem.
Son Eminence, les 6veques, l'amiral et nous tous,
nous fiumes ravis de tout ce dont nous avions 6t6 les
t6moins, et des impressions reques en une fete de
Noel a Bethl6em. Nous nous sommes r6jouis d'avoir
pu r6aliser I'un des buts de notre voyage.
A Bethleem, le Custode a cause longuement avec
moi. II me dit qu'il vient de passer deux contrats pour
la construction de l'6glise de I'Agonie et de celle du
Thabor; la premibre doit coiter I million, la seconde
2 millions. II compte sur la Providence.
Au retour de Bethleem, je suis entr6 chez nos sceurs
de Jerusalem pour leur souhaiter bonne fete de Noel.
A Bethl~em, il m'a &tC impossible de leur rendre
visite. Ce sera pour bient6t.
Le 26 d6cembre, il y eut office pontifical a la basilique de Saint-Itienne, chez les Dominicains. J'eus
I'occasion de causer beaucoup avec le P. Lagrange.
Nous parlimes de la Palestine, de sa situation actuelle,
de son avenir.
Apres le diner, on visita la bibliotheque et le
musee de l'Institut biblique. Aux vepres, Mgr Grente,
6veque du Mans, fit un magnifique discours, de belle
structure et de grande envolbe. II fit ressortir tout ce
qu'avait 6ti la France par rapport aux Lieux saints,
depuis Charlemagne, les croisades, jusqu'a nous.
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La journie se termina par une visite officielle au
Rev6rendissime Custode, au couvent de Saint-Sauveur.
Dans les journies qu' vont suivre, le cardinal et sa
suite se rendront dans tous les 6tablissements catholiques de J6rusalem et des environs. Chaque communaut6 est invitee a r6pondre a un questionnaire, i l'effet
de donner les renseignements et les statistiques dont
la Mission a besoin pour rediger ses rapports. Pour
les milieux scolaires, il est convenu que pour recevoir
S. Em. le cardinal et la Mission, on se bornera a un
chant et un compliment.
27 dicembre. - Dans la matinee, visite a l'orphelinat des Peres de Notre-Dame de Sion; puis, chez les_
Filles de la Chariti. Toute la Mission au complet, y
compris l'amiral Mornet, le consul g6neral de France,
le colonel Gadat, le commandant de Maupas, s'y
trouvaient, ainsi que nos confrires.
Lq dispensaire intiressa vivement le cardinal et sa
suite. De 1a on monta a la chapelle. M. Gendre pr6senta le goupillon au cardinal. Les enfants chanterent
le Benedictus et le Magnificat; puis le cardinal
et les deux 6veques donnbrent la b6nediction solennelle. On se rendit ensuite a la salle de communaut 6
ou le cardinal s'entretint paternellement avec nos
soeers.
Deux charmantes petites seances eurent lieu, d'abord
chez les orphelines, puis chez les orphelins.
Un groupe de petites filles, habillees en anges,
nu-pieds, vinrent en s'intitulant les anges des Crois6s
et souhaitant, en termes excellents, la bienvenue au
cardinal, a 1'amiral, aux 6veques, A toute la Mission
francaise.
Une orpheline aveugle fit un compliment qui nous
emut tous.
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Chez les orphelins, il y eut aussi deux petits compliments fort bien tournis. Un aveugle nous toucha
encore bien vivement en nous disant le rave qu'il avait
fait d'etre soidat francais, et de s'etre reveill1 aveugle
mais criant : ( Vive la France ! )
Au debut et A la fin de chacune des s6ances, les
enfants ont fait entendre des chants de France.
L'entr6e de la maison, la chapelle, les salles 6taient
decor6es de drapeaux francais et pontificaux. Tout
s'est parfaitement pass6 et j'en ktais fier.
Les ceuvres de nos sceurs de Jerusalem sont bien
belles et consolantes. Elles out en ce moment trois
cent soixante pauvres dans leur maison. J'ai compt6
trente-deux aveugles de tout age, j'ai vu des sourds,
des sourds-muets, des infirmes, des estropi6s, des
idiots, de pauvres enfants priv6s de bras et dejambes.
C'est bien la charit6 de Jesus-Christ que nos soeurs
exercent A 1'egard de tous ces malheureux, A 1'6gard
aussi des centaines de pauvres gens qui chaque jour
se pressent dans leur dispensaire.
On termina la matinee par 1'6tablissement des sceurs
de Notre-Dame de Sion, A l'Ecce Homo.
L'apres-midi, la Mission se rendit au patriarcat
arm6nien grigorien. En ce moment, il n'y a pas de
patriarche nomm6. Le vicaire patriarcal avait fait sa
visite la veille. Requ A la salle du tr6ne, c'est au tr6ne
meme que le cardinal fut invite h s'asseoir. On offrit
le cafe, des liqueurs, des sucreries, selon l'usage
oriental. Ensuite le vicaire patriarcal offrit a Son Eminence de visiter le tresor de i'6glise Saint-Jacques.
Li, les 6veques et prEtres armeniens nous firent voir
des richesses incomparables en fait d'ornements sacres,
de calices de g'rand prix, de manuscrits precieux. Un
evang6liaire du onzieme siecle, aux couvertures d'or
massif, renfermant de remarquables enluminures, a
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et &criten entier de la main d'une reine d'Armenie.
De chez les Arm6niens, nous sommes all6s au couvent de la Dormition de la Sainte-Vierge. Aux Benedictins allemands-de Beuron ont succide, pour an
temps, les B6nidictins belges. Le terrain du couvent
et de l'6glise, dont une partie est celui de l'ancienne
6glise du C6nacle batie par les croises, a 6ti donni a
Gullaume II par le sul*.n Abdul Hamid. Couvent et
6glise out et6 construits aux frais de la socikte
catholique de Cologne.
Pour terminer la journ6e, nous sommes alls au
Cenacle. C'est le maire musulman du quartier qui
nous en fit les honneurs. 11 nous montra aussi le prLtendu tombeau de David. C'est a cause de ce tombeau
que Guillaume II ne put avoir le Genacle, comme it
l'eut souhait6. Ce reste de l'ancienne 6glise des Croises, construit sur l'emplacement du Cenacle, a 6t6 converti en mosqu&e par les Turcs.
noter est le suivant: les Arabes syriens
Un fait r
catholiques d'au deli du Jourdain sent venus presenter
des suppliques au cardinal et i l'amiral Mornet. Les
catholiques sont dans la terreur.
Tons les chretiens transjordaniens regrettent le
gouvernement turc ; ils declarent n'avoir plus aucune
securit6 pour leurs personnes,leurs femmes,leurs troupeaux et leurs biens.
28 dicembre. File des saints InnocenIs. -

Ce matin

-j'ai chant la messe chez nos soeurs et j'ai prkcht.
L'amiral Mornet devant nous quitter par le train de
onze heures pour rentrer a Beyrouth, Mgr Grente et
le P. Barre, furent d6signes pour aller le saluer a la
gare au nom de Son Eminence.
Le cardinal, Mgr de Llobet et moi, nous allimes
rendre visite aux soeurs arabes du Rosaire. Ces sceurs

-

243 -

sout fraunaises de coeur : elles tiennent les 6colcs du
patriarcat dans les missions. Leur maison est voisine
de la n6tre. Nos missionnaires leur ont toujours porte
int6ret. Elles sont sous le protectorat frangais et la
France les aide.
Nous nous rendimes ensuite chez les soeurs missionnaires d'Egypte dont la Maison-Mere est liome.
Pendant le repas de midi au patriarcat, le cardinal requt une d6p&che de M. Pichon, ministre des
Affaires 6trangeres, en reponse a celle envoyee. Le
ministre f6licitait le cardinal de I'heureux voyage fait
jusqu'ici, avec ses voeux pour sa continuation.
Mgr Hagear, le P. Lagrange et le P. Dhorme 6taient
A table avec nous. Mgr Barlassina a l'aimable attention
d'inviter chaque jour quelques sup6rieurs des communaut6s de J6rusalem.
Aujourd'hui a lieu au patriarcat la premiere seance
d'une r6union ecclesiastique. Ces s6ances doivent
avoir lieu matin et soir pendant trois jours. Elles sont
dues a l'initiative du tres z616 vicaire patriarcal,
r6cemment nomm6 administrateur apostolique.
Voici les principales questions que l'on doit traiter:
les int6rets religieux' ne doivent pas etre mAlrs a la
politique; les mariages mixtes et les divorces prononces par les schismatiques contre les mariages
catholiques; nos 6coles a I'heure actuelle; le catholicisme exige l'union entre les differents rites; gardons nos droits et nos privileges acquis; catholicisme
et si.;.isme; nos rapports sociaux avec les musulmans; moyens pratiques pour une bonne organisation
catholique.
Dans la soirCe, visite aux Clarisses sur le chemin de
Bethl6em, aux- smurs de Saint-Charles, aux sceurs
R6paratrices, ces dernimres habillies de robes blanches
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ct de grands voilcs blancs, formaient un tableau interessant dans leur salle de communaut6.
Partout, on offre, selon l'usage oriental, meme chez
les Clirisses, du caf6, des liqueurs, des gateaux.
Le soir, j'ai appris avec plaisir qu'a la gare, an
depart de l'amiral, les orphelins et orphelines de nos
sceurs s'y trouvaient, ce qui fut sensible a I'amiral et
Ssa suite.
29 dicembre. -

Des le matiit, j'ai fait visite au Cal-

vaire et au tombeau de Notre-Seigneur, accompagne
de M. Gendre. J'ai retenu mon tour de messe pour le
lendemain six heures et demie au Calvaire.
La soeur servante de Bethl6em, sceur Mahiau, et
sceur Rkcamier sont venues des le matin au patriarcat
pour offrir leurs voeux a Son Eminence et aux 6veques.
I1 fut convenu que le lendemain on irait a Bethleem
et qu'on dinerait chez nos sceurs.
La premiere visite de la matinee a 6t6 chez les
sceurs Franciscaines missionnaires, dont le costume
d'interieur est tout blanc, y compris les souliers.
On est passe ensuite chez les sceurs Sal6siennes de
Dom Bosco, puis chez les soeurs d'Ivr6a. Au retour,
nous entrimes a Notre-Dame de France. Un plan en
relief du terrain du Calvaire, du tombeau de NotreSeigneur, puis de l'eglise du Saint-S6pulcre nous ont
vivement interesses.
L'apres-midi, visite a I'h6pital italien. Le consul
d'Italic s'y trouvait pour recevoir Son Eminence.
L'hbbpital est tenu par les sceurs Sal6siennes.
Pres de l'h6pital se trouvent les Peres Salesiens de
Dom Bosco. Ils nous out fait part de leurs projet;:
organisation d'une ecole professionnelle, une &cole
vinicole, une ferme module, etc.
Le cardinal vint ensuite chez nous.

-

245 --

Notre programme pour ce jour 6tait rempli; nous
allames quelques-uns, avec Mgr de Llobet, vers Ic
jardin de Geths6mani. Nous &tant tromp6s de rue,
nous abordames l'esplanade du Temple. En nous
voyant, les Turcs crierent: Vive le cardinal! Nous leur
dimes que la visite du cardinal aurait lieu le surlendemain. Nous allmes vers la porte de Sitti-Mariam
qui d6bouche sur le C6dron. Apres avoir fait nos
devotions au jardin des Oliviers, nous revinmes le
long des murs de J6rusalem.
3o dicembre. - Nous retournons a Bethl6em. Le
cardinal recoit les notables de la paroisse et les
membres d'une association de jeunes gens. On fait
visite au gouverneur anglais, au conseil municipal
r6uni a la mairie, aux sceurs Franciscaines de Marie,
aux soeurs de Saint-Joseph. Puis nous nous rendons
chei nos sceurs, a l'h6pital de la Sainte-Famille oi
nous prenons le repas de midi. Tout fut parfait. Apres
le diner qui fut fort gai, il y eut reception chez les
enfants, puis le cardinal visita les salles des malades.
On lui fit voir le bonnet d'uue femme de Bethl6em.
Ce bonnet, qu'elle porte recouvert d'un voile blanc, a
la forme d'une mitre; il est rempli de pikces d'or ou
d'argent qui en tapissent tout 1'interieur.
Dans l'apres-midi, visite aux freres des Ecoles chr6tiennes, aux Peres de B6tharam, aux Carmelites, aux
sceurs arabes du Rosaire, aux Peres Sal6siens, aux
Grecs-Melchites. Avant de quitter Bethl6em, nous
retournames a la grotte de la Nativite du Sauveur,
etl'on reprit le chemin de J6rusalem.
31 dicembre. - J'aurais df mentionner ci-dessus
qu'au cours de la visite faite au gouverneur de
Bethl6em, le cardinal lui dit avoir constat6 avec peine
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que dans les papiers d'administration postale et
autres, on avait 6cart6 le francais,en n'y mettant que
l'anglais, P'hbreu, et I'arabe. Le gouverneur dit qu'il
s'expliquait la remarque faite par Son Eminence, mais
qu'il n'y pouvait rien. I1 ajouta que la situation
demeurait provisoire jusqu'aux decisions de la Conf&rence.
Ce matin, j'ai dit la messe an Calvaire; j'avais pu la
dire hier au tombeau de Notre-Seigneur. Je ne dirai
pas ici tout ce qu'on 6prouve en c6lebrant le saint
sacrifice au lieu oh s'est op6rbe notre r6demption
par le crucifiement et la mort du divin Sauveur.
On s'est ensuite rendu a 1'esplanade du Temple. Le
consul de France 6tait avec nous. Un pacha a requ
Son Eminence et l'a accompagn6. Le P. Abel, dominicain, expliquait les choses. Que de souvenirs rappelle
la Roche que recouvre la mosquee d'Omar! Surtout,
il y a les souvenirs concernant Jesus-Christ qui est venu
li pour prier, pour enseigner, et qui a predit la destruction du temple.
Un fait qui nous 6tonna et qui nous choqua, ce fut
de voir une bande de petites filles juives qui, apres
avoir penetr6 dans la mosquee d'Omar, fLrent de la
gymnastique sur le terrain, sous la direction de deux
jeunes hommes. Dans le passe, aucun juif n'aurait
os6 penitrer sur l'emplacement du temple. II y a li
un indice de l'emprise que les juifs veulent avoir en
Palestine et a Jerusalem.
Dans la journ6e, Mgr Barlassina, administrateur du
patriarcat, requt un teilgramme dug neral Gouraud,
le remerciant de l'accueil fait au cardinal, et lui
offrant ses voeux.

Au retour au patriarcat, les membres de la Mission
ont offert leurs voeux de bonne annbe au cardinal; on
s'est embrass6. Mgr de Llobet avait parle au nom de

-^47"
tous. Puis, Son 9minence en tate, nous sommes alls
offrir nos vceux & Mgr Barlassina, qui s'est montr6
confus de la d6marche de Son eminence.

Jegdi I" janvier 1920. - J'ai dit la messe chez nos
soeurs et leur ai souhait6 une bonne annie.
Aujourd'hui, nous allons assister a un office pontifical _ Sainte-Anne. Jadis ce sanctuaire nous a 6t.
offert par le gouvernement francais. Le P. ttienne a
decline cette offre. Les Peres Blancs ont restaur, la
belle basiliqug dedi&e a sainte Anne, bAtie sur l'emplacement de la maison oi est nee Marie Immacul&e;
ils ont aussi la piscine probatique dans leur enclos.
Avant la messe pontificale, j'ai cause assez longuement avec le colonel de Muri, arriv6 de la veille. II
vient pour accompagner :le cardinal et faire partie
de la Mission, tout an moins pour le s6jour en Palestine. II aurait df arriver pour Noel, mais, a cause des
pluies, le chemin de fer entre l'igypte et Jerusalem
ne fonctionnait plus. Finalement, il s'embarqua pour
Jaffa a bord d'un torpilleur.
Le colonel de Muri va nous 6tre bien prbcieux, car
il est oficier de liaison auprbs du g6neral Allenby. et
des Anglais.
A la messe pontificale, le P. Burtin, sup6rieur des
Peres Blancs, fit un beau discours dans lequel il ne
m6nagea point certaines v6ritEs bonnes & dire.
Apris la messe, il y. eut echange de souhaits entre
les membres de la colonie francaise. Le consul lut
une fort belle adresse au cardinal. Celui-ci y r&pondit
en employant les termes les plus chaleureux et avec
uneeloquence des plus senties.
On defila devant Son lIminence et le consul g&6nral
de France. Parmi les htrangers a la colonie francaise

qui vinrent, il y cut le grand rabbin de Jirusalem; il
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remercia le cardinal pour tout ce que la France avait
fait 5 1'6gard de ses nationaux. II n'est pas question
de sionisme. Le grand rabbin de Salonique, venu a
Jerusalem, se pr6senta, lui aussi; c'est un fervent du
sionisme. Noi; nous reconnimes et nous efimes ensemble une longue conversation. II portait sa d6coration
de chevalier de la L6gion d'honneur.
Ejn quittant les Peres Blancs, nous sommes revenus
avec Mgr de Llobet par la Voie douloureuse. Je mesuis
arr&t i Saint-Sauveur pour offrir mes vceux personnels
au R. Custode, vu nos relations ant6iieures.
Vendredi 2 janvier. - Des sept heures et demie,
nous sommes alles au mont des Oliyiers oiu le cardinal
devait b6nir la premiee pierre d'une basilique votive
d6di6e au Sacre-Coeur de J6sus. Elle sera reconstruite
sur les fondations de celle batie par sainte Helne en
327, et qui s'appelait 1'Elena. Sainte Hl6kne aurait
construit la basilique sur la grotte dans laquelle enseignait Notre-Seigneur. La tradition dit qu'en ce lieu,
le Sauveur a appris le Pater a ses ap6tres. Ce serait
la aussi que les ap6tres auraient compose le Credo.
La beindiction fut solennelle; elle fut suivie d'une
messe c6elbree par Mgr de Llobet. Mgr Grente fit un
beau discours de circonstance. Toutes les communautes
de J6rusalem 6taient representees. Le cadre de la c6r&monie 6tait superbe, car c'est dans le cloitre mime du
couvent des Carmelites que leP. Cri, des Peres Blancs,
a retrouv6 l'abside oil fut b6nite la premiere pierre. La
reconstruction de la basilique d6diee au Sacre-Cour
aura lieu aux frais du Comit6 catholique de Toulouse.
C'est pres du couvent des Carmilites que la sceur
R6camier a ouvert un petit dispensaire et une petite
ecole. Avec le colonel de Muri, nous sommes alles
visiter cette oeuvre. Le mont des Oliviers qui contient

plusieurs villages n'a aucune ceuvre similaire, de sorte
qu'ii y a lieu d'encouragcr et de favoriser cc dispensaire et cette ecole.
Nous sommes rentr6s au Patriarcat i une heure
et demie, tout le monde avait faim.
Pour trois heures de 1'aprss-midi, nous etions A la
troisieme station du chemin de la croix que l'on fait
tous les vendredis A J6rusalem. Le cardinal avait tenu
A y assister. Puis Son Eminence a visitL 1'6glise du
Saint-Sepulcre.
Samedi 3 janvier. - Le matin, je suis all dire la
messe au couvent de 1'6glise dite de la Dormition,
proche du Cenacle. Le cardinal est venu aussi vers
huit heures pour y celebrer la sainte messe.
Le P. Leopold, sip6rieur des Assomptionnistes,
est venu nous prendre pour visiter les fouilles qu'ils
ont faites au Gallicante qui est tout proche. Ils
ont lI un terrain de 4 hectares. La relique insigne
de la propri6t6 est l'escalier, mis A jour, qui allait du
Cenacle A la fontaine de Silo6 et que Notre-Seigneur
a parcouru. On y montre la grotte oix saint Pierre
pleura sa faute et les ruines d'une 6glise batie sur cette
grotte.
A midi, le diner a eu lieu a Notre-Dame-de-France;
il fut suivi de la visite du musle palestinien qui est
*
fort int6ressant.
Dimanche 4 janvier. - Messe pontificale a l'eglise
du Patriarcat; le cardinal au tr6ne; Mgr de Llobet a
officie et prach. Son £minence a parlM a la fin de la
messe.
Dans la soiree, j'ai donn6 une conf6rence A nos
soeurs de Jerusalem.
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Mardi 5 janvier. - Dans la matinee, visite aux
sceurs am6ricaines du Jardin Ferm6, aux catholiques
des villages de Romala et Bedjola auprbs de Bethl6em.
L'accueil fait au cardinal fut enthousiaste.
Apris le diner, nous sommes all6s a Ain-Karin,
village ou est n6 saint Jean-Baptiste et oit la sainte
Vierge a visite sainte Ilisabeth. Toute la population
catholique accueillit le cardinal avec de grandes
d6monstrations de joie. Dans l',glise de la Nativite-deSaint-Jean-Baptiste, on chanta le Benedictus; au sanctuaire de la Visitation, on chanta le Magnificat. On
visita les 6tablissements des Franciscaines, des soeurs
de Notre-Dame de Sion, des soeurs arabes du Rosaire.
6 janvier. Flte de l'Apipkanie. - Une de6pche du
gen6ral Gouraud a M. Rais, cotmul general de France,
annonce que les automobiles envoyees de Beyrouth
pour faciliterle voyage du cardinalenGalilee, n'avaient
pu arriver i Caiffa, vu l'6tat de la route, et avaient di
rebrousser chemin.
Dans l'aprýs-inidi, visite au village des a Pasteurs ,
pros Bethl6em. Riception magnifique; vieux chants et
compliments en style oriental. Le cardinal en demeura
tout 6mu et impressionn6.
Mercredi 7 janvier. - Ce matin, j'ai dit la messe
chez les sceurs Reparatrices, et, sur leur demande, j'ai
donne une conf6rence.
Au patriarcat, j'ai vu Mgr Barlassina. II est encore
gripp6 et ne pourra venir chez nous pour diner, car
c'est aujourd'hui que nos confreres recoivent Son £minence. Nous avons parli de Turin oii il est n6. 11 connait bien nos confreres. II etait fort li avec Mgr Tasso.
II a 6t6 aumdnier de nos sceurs qu'iI aime beaucoup.
A Jirusalem, c'est chez nos sceurs qu'il tient a dire
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la messe aux diverses fetes de saint Vincent. C'est
S. S. Pie X qui l'a.fait venir de Turin pour -le mettre
cure a Saint-Jean de Latran.
Ce matin, le cardinal a dit la messe au Calvaire et a
visite le trisor du saint Tombeau.
Ce midi, Son Eminence est venu diner chez nous.

Les drapeaux francais ne manquaient pas pour orner
l'entr6e de la maison, la cour, la salle du festin. Tous
les membres de la Mission s'y trouvaient ainsi que
M. Rais, consul gen6ral, le colonel de Muri, l'officier
frangais qui commande !a petite garnison de Jerusalein, et aussi le midecin-major.
Tout se passa fort bien et fort gaiement. Un de nos
s6minaristes albanais, le dernier reste chez nous, fit un
magnifique discours au cardinal. M. Gendre fit un
toast dans lequel personne ne fut oublii et en un lanpage parfait. Discours et toast furent r6clambs par
Mgr Grente qui se propose de faire un livre sur le
voyage de la Mission.
Nos sceurs de Jerusalem et de Bethleem avaient pr6par6 le repas, aussi rien ne manquait. Les mets prepar6s a la francaise furent fort appr6ci6s, car nous ne
les avons pas tons les jours.
A deux heures, le cardinal donna le salut chez nos
sceurs. Nous y assistames tous.
Pour trois heures, nous etions chez les Dominicains
afin d'assister i une conference du P. Lagrange sur
J6rusalem. C'est plaisir de l'entendre; son expose est
clair, pr6cis et document6 a fond. Textes d'Ecriture
sainte, monuments, traditions viennent appuyer tout
ce qu'il avance et vect prov'er. 11 nous parle de Sion,
la ville de David, ville chanan6enne de J6bus qu'il place
au sud. du temple. De meme, il etablit l'authenticit6
du tombeau du Sauveur et du Calvaire. IIfit ressortir
le genie des architectes qui avaient biti la basilique
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constantinienne, basilique dont la disposition 6tait
commandie par l'emplacement, etc.
- leudi 8 janvier. - Nous sommes all6s a Abougach.
Sur un mont voisin, le cardinal benit une premiere
pierre sur les fondations d'une vieille 6glise. Ce serait
la que l'arche rendue par les Philistins aurait repose.
Ce serait Cariathiarin.
Abougach a une eglise du temps des Crois6s qui est
la propri&tE de la France. Cette 6glise a 6t6 confi6e
aux Bi6ndictins de la Pierre-qui-Vire. Bon nombre
pr6tendent qu'Abougach est l'ancienne Emmaiis. Toutefois, le problkme n'est pas r6solu.
Nous avons dine chez les Peres B6nedictins. Le diner
etait offert par M. le Consul dont toute la famille nous
avait accompagn6. M. Gendre avait it6 specialement
invite.
Apres le diner, le cardinal, le consul, Mgr de
Llobet et quelques membres de la Mission partirent
pour Jaffa. Je n'y suis pas all et je c6dai ma place A
un autre, car nous ne poss6dions que deux automobiles. J'ai kt6 heureux de faire plaisir au vicaire
g6neral du cardinal, lequel, sans cela n'aurait point
visit6 Jaffa.
Au retour, dans les montagnes de Judee, ii faisait
un froid tres vif.
En arrivant a Jerusalem, A la porte de Jaffa, je quittai Mgr Grente pour prendre une voiture qui me conduisit a Bethl6em. Je tenais a donner un peu de temps
a nos soeurs et a leur faire la conf6rence qu'elles
avaient reclamee.
Nos smurs sont a Bethl6em depuis 188 7 ; elles y ont
6t6 appelces par les Bethleemites. Les euvres d'avantguerre comprenaient un h6pital de So lits; un dispensaire a 1'h6pital; i5 dispensaires dans les villages;
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4oooo assist6s; une pharmacie servant les ordonnances
de tous les m6decins; 6 ooo a 7 ooo ordonnances par an;
un orphelinat comprenant 3o enfants; une creche avec
3o b6bes; une 6cole externe comptant go 1oo enfants;
la visite des malades i domicile.
Apres la guerre, t cause du manque de ressources et
de m6dicaments, a cause aussi des difficult6s de la
situation, les sceurs n'ont pu reprendre que -'h6pital,
le dispensaireet l'orphelinat. HGpital, 6o lits; moyenne
annuelle, 9oo malades, dont 260 catholiques, 260 schismatiques, 365 musulmans. Au dispensaire, 28 ooo presences par an.
Vendredi g janvier. - Dans la matinee, je suis alle
pour un bon moment a la Creche. Pendant que j'y 6tais,
un eveque arm6nien schismatique a c6l6bre la messe
a l'autel de la Nativit6 de Notre-Eeigneur, ce qu'i
regret nous ne pouvons pas faire.
Apres le diner, j'ai donn6 la conference a nos sceurs,
puis je leur ai fait mes adieux.
Rentr6 i Jerusalem, je suis all6 saluer le cardinal a
son retour de Jaffa. I1 m'a dit combien il avait 6t6
enchant6 de l'accueil fait par les Anglais et par la
population. Les soldats anglais lui ont pr6sent. les
armes et un poste a et6 mis de garde ala Casa nova.
Les autorites civiles, le maire en tate, sont venues complimenter le cardinal et manifester leurs sympathies
pour la France. Son Eminence a fait visite a l'h6pital
franqais tenu par les sceurs de Saint-Joseph, aux
freres des Ecoles chr6tiennes, aux Maronites, etc.
Au retour, le cardinal a fait visite aux Trappistes
francais d'EI-Atroun, et a din6 chez eux. Deux pannes
d'auto avaient retard6 le retour de quelques heures.
Mgr de Llobet est rentr6 assez fatigu6 de Jaffa.
Depuis le voyage en mer, il est souffrant.Je le conduis
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chez nos soeurs pour qu'elies lui donnent quelque
rembde.
Samedi o1janvier. - Aujourd'hui, le cardinal va
au Jourdain. Le gouverneur anglais a voulu lui-mýme
l'y conduire. Je ckde encore ma place, et le P. Barre
fait de meme pour que les trois secretaires puissent
faire cette excursion; tous deux, nous sommes deja
allis a J6richo, au Jourdain et k la mer Morte. Mgr de
Llobet, souffrant, reste au patriarcat.
Pour moi, je suis rest6 a la mission pour travailler a
la redaction de ces pages, que j'6cris comme je puis
aux heures libres, assez rares.
Dimanche 1 janvier. - Le matin, office pontifical
an Saint-S6pulcre. On part du Patriarcat a neuf heures
trois quarts en procession. A la pierre de l'Onction, le
cardinal a revetu la capfa magna; il s'est ensuite
rendu au trbne adosse au choeur des Grecs. Devant le
saint Tombeau, un autel avait 6te dress6. Cet autel est
tout entier en argent; il a fte fait h Lima et offert par
l'Fvque en 1687.
Apres 1'office pontifical, le cardinal a prechi, avec
un tact parfait; apres avoir parlM du Christ R&dempteur, il a rappel6 la charitf et l'unite, recommand6es
par le Sauveur A la derniere cine.
A midi, diner a la Custodie. Les convives, outre les
membres de la mission, sauf Mgr de Llobet malade,
etalent : ies gouverneurs anglais. de Palestine et de
Jirusalem, les consuls d'Italie, des Etats-Unis et de
Grkce. Les conversations furent assez pen animees.
A trois heures, l'association catholique de Palestine, fondie par Mgr Barlassina, offrit une seance a
Son Eminence et
ala Mission, a Notre-Dame-deFrance. II y eut des compliments, des chants, des

debits. Les bebbs de chez nos soeurs eurent un vif succes dans un dialogue parlant du cardinal venu de Normandie et suivi d'un tout gracieux compliment.
Dans les chceurs, c'6tait chose fort 6difante d'y voir
figurer des prktres, des freres des Ecoles chr6tiennes,
des sup6rieurs de communaut6, mblant leurs voix a
celles des enfants des deux sexes.
Le cardinal cl6tura la s6ance par un discours des
plus enthousiastes au sujet du catholicisme et de la

France.
La journ6e se cl6tura par un the offert par Mme la
Consulesse au couvent des BWnidictins belges. Tous
les sup6rieurs de communaut6 s'y trouvaient. Nous
6tions a la veille de notre depart de Jerusalem.
Lundi 12 janvier..- Le train qui devait nous emme-

ner vers la Galilee partait i onze heures. A la gare, les
soldats franqais rendirent une derni-eLfois les honneurs a Son eminence. Les autorit6s anglaises, les
consuls, les sup6rieurs des communaut6s, le Custode
de Terre sainte 6taient venus saluer le cardinal.
Avant le depart, le cardinal redit i tous sa reconnaissance pour l'accueil parfait qui avait 6t6 fait a la
Mission.

Nos soeurs 6taient l avec leurs orphelins et leurs
orphelines, ce qui fit grand plaisir a Son Iminence.
Nous avions le regret de n'avoir pas avec nous
Mgr de Llobet. Le m6decin, apres hesitation, ne lui
permit pas de se mettre en route. Nous partons avec
I'espoir que bient6t il pourra nous rejoindre. Lui-meme
me disait : C'est singulier, j'ai fait la guerre sans
avoir un seal accroc de sante et me voilA arrate' Jerusalem. ,

Partis a onze heures du matin, nous arrivames a
Caiffa vers six heures et demie du soir. Le cardinal
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se rendit avec sa suite au couvent des Carmes du Carmel. Pour moi, j'eus une chambre chez nos sceurs.
Mardi i3 janvier. - DMs neuf heures du matin,
toute la population catholique de Caiffa se groupa
au bas du mont Carmel, oi une splendide procession
fut organisbe; les pretres 4taient en habit de chceur,
ayant les formes de Icur rite, aux couleurs les plus
voyantes; une fanfare pr&cedait; des soldats turcs a
cheval s'avancaient en tate.
Le cardinal en mantcau rouge saluait et souriait i
tous. On se rendit a l'6glise paroissiale; Latins et
Grecs-Melchites catholiques ne faisaicnt qu'un pour la
circonstance, Mgr Hagear souhaita la bienvenae an
cardinal. Son Eminence repondit par une chaude allocution.
Puis eut lieu la rception des notables, suivie de la
visite Il'6cole des freres des Ecoles chr&tiennes.
On dina chez un notable, ancien l66ve de notre colIlge d'Antoura et oit'e fis connaissance avec M. Coury,
neveu de notre confrire de Bevrouth.
A deux heures, visite chez nos soeurs. Compliments
et chants fort r6ussis. Le cardinal posa des questions
qui firent la joie des enfants; il le fit avec un petit verre
en main, ce qui 6tait a photographier. En Orient,
dans toute visite, on offre le cafe, les liqueurs, des
giteaux, etc. On doit accepter quelque chose, mais en
regle g6n6rale on ne fait que tremper les lMvres.
On se rendit ensuite chez les sceurs de Nazareth,
de Saint-Charles et chez les Carmelites. Chez ces dernibres, la prieure insista pour que je revienne seul.
On termira la journ6e par les sceurs tertiaires du
Carmel.
Mercredi 14 janvier. -

A huit heures, d6part pour
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Nazareth, par chemin de fer jusqu'a Afoulek. Le gouvernelr anglais a mis son wagon-salon A la disposition du cardinal. Des automobiles nous conduisent
ensuite jusqu'a Nazareth. Au passage, nous avons
salu6 le mont du sacrifice d'Elie. En montant vers
Nazareth, nous avons devant nous la montagne du
precipice d'odi les Nazar6ens voulaient pr&cipiter le
Sauveur; sur la droite, le mont Thabor, Naim et
Endor.
Sur la route, les catholiques attendent Son Eminence de distance en distance; puis, apres l'avoir
salue, ils remontent a. cheval ou en voiture et repartent
a fond de train a la suite du cardinal.
Le premier etablissement a l'entr6e de Nazareth
est celui de nos soeurs. Le dispensaire est sur la route,
I'h6pital est bUti sur la hauteur. L'ornementation du
dispensaire 6tait belle et gracieuse, aux trois couleurs
francaises, le tout surmont6 du drapeau tricolore, le
seul arbor6 sur la voie publique. Dans la journee, les
Anglais sont venus prier les sceurs de l'enlever, car
c'6tait contraire aux reglements faits par eux.
Le cardinal descendit d'automobile; il rev6tit le
rochet et la mosette rouge; it prit place sous un dais.
Comme &Caiffa, la procession fut magnifique.
AprBs le Te Deum chant6e . ia basilique, le cardinal
fit une allocution des plus senties. II 6tait heureux de
parler a l'excellente population de Nazareth qui
I'accueillait avec tant de coeur et de respect.
Apres cette c6remonie, Son Eminence recut les
autorites anglaises et musulmanes, les chefs des divers
rites, des groupes catholiques de jeunes gens, etc.
Nous assistimes aussi A une danse, entre hommes
seulement, organis6e en l'honneur de Son Eminence.
Apres le diner, nous visitimes le Sanctuaire, les
grottes qui faisaient partie de la maison de la sainte
12
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Vierge et aussi les fondations, mises a jour, de la basilique construite au quatrieme siecle, sur l'emplacement du lieu de l'Annonciation.
Dans l'aprcs-midi, le cardinal rendit visite a toutes
les communautes : soeurs de Saint-Joseph, Carmelites, Filles de la Charit6, Clarisses, soeurs de Nazareth,
Peres Salesiens, Peres de Betharam, frbres des Ecoles
chretiennes, Maronites, Grecs-Melchites, Grecs orthodoxes. Les autorites civiles ne fuient pas non plus
oubliees. Ces visites s'acheverent a la lueur des flambeaux, quand la nuit fut venue.
Dans le cours de l'apres-midi, je m'6chappai du cortege pour aller chez nos soeurs. J'avais hate de voir
ma sceur Forrand, atteinte d'une pleur6sie serieuse et
inquietante. Je constatai qu'elle 6tait prEte a toute
volont6 de Dieu. Le cardinal la visita a son lit.
C'est 1l'h6pital de nos soeurs que je passai la nuit,
ainsi que le Pere Barre et le colonel de Muri.
Jeudi, 15 janvier. -

Le matin, je me suis reveille

aux cris des chacals, car il y en a beaucoup dans la
region. Avant la messe, j'ai donn6 une conference aux
sceurs.

La maison des Filles de la Charit6 de Nazareth fut
fondee en 1898, sous le nom d'h6pital de la SainteFamille. I1 contient cinquante lits; la moyenne des
malades en 1919 a &t de 800; celle des assistes au dispensaire de 20 280. C'est le seul h6pital catholique
de la Galilke. Nos soeurs sont au nombre de sept. Elles
visitent aussi les malades, soit dans Nazareth, soit
dans les villages des alentours.
A huit heures, nous sommes partis en automobile
pour nous rendre a Afoulek afin d'y prendre le train
de neuf heures devant nous conduire an sud du lac de
Tibiriade.
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A Caiffa et a Nazareth, tout a etC triomphal dans

la reception faite au cardinal.
Entre Afoulek et Samak, au sud du lac de Gen6sareth, nous fimes en pays tout a fait biblique. Nous
traversimes la plaine d'Esdrelon, nous eames devant
nous les monts de Gelboe, la P6ree, les monts de
Galaad. Peu aprbs la travers6e du Jourdain, nous
nous trouvAmes sur les bords du lac, oil nous primes
un petit bateau qui nous faisait aborder a Tib6riade.
La travers6e dura deux heures. Le soleil 6tait beau
et la mer fort calme. Je ne m'arrete pas a traduire les
impressions profondes que l'on 6prouve sur celac qui
rappelle les 6mouvants souvenirs du Sauveur. On demeure silencieux, recueilli, m6ditatif; sur les rives,
il n'y a plus les villes opulentes et riches que le Seigneur a maudites. Partout, c'est le d6sert et le silence;
on n'y voit plus que la ville juive de Tib6riade, ville
bitie par H6rode au temps de Notre-Seigneur et oh
peut-etre il n'eSt pas venu.
A l'arriv6e, les fid~les 6taient sur le quai. On se
rendit processionnellement
r
l'6glise latine de la
« Casa-Nova ,. Un Pere Franciscain fit un discours;

Son Iminence y repondit; puis on alla diner; il 6tait
deux heures de 1'apres-midi.
Vers trois heures et demie, on se rendit a 1'glise des
Grecs-Melchites; tous les catholiques de ce rit s'y
trouvaient. Le cur6 fit un discours en francais; un
laique parla en arabe; le cardinal r6pondit. A la cure
eut lieu la presentation des notables. Visite fut faite
aussi aux Grecs orthodoxes.
Vendredi, 16 janvier. -

J'6cris ces lignes sur le lac

de GenCsareth, au retour de Capharnaiim. Partis a huit
heures, nous sommes arriv6s a neuf heures un quart.
Ce n'est pas sans 6motion que nous avons abord6 le sol
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qu'ont foul6 les pieds du divin Maitre, la ville habit6e
par lui et oi tout nous parle de la sainte Vierge, des
ap6tres. Nous avons visit6 les ruines de la synagogue
batie par le centurion en reconnaissance de la gu&rison de son serviteur.
Au retour on s'est arreti & Tibiriade pour diner,
puis nous nous sommes reembarquis pour Samak. Le
lac demeure tres poissonneux et ses poissons ont tk6
notre aliment principal sur ses rives.
Partis de Samak &quatre heures trois quarts, nous
sommes rentr6s & Caiffa g neuf heures du soi-.
M. Coury attendait le cardinal et les membres de la
Mission pour le souper, mais vu 1'heure tardive je suis
rentr6 chez les sceurs.

Samedi 17 janvier.- Mgr Grente vient dire la messe
chez nos sceurs. Un mot de soeur R6camier nous
apprend que Mgr de Llobet, apres notre d6part de Jerusalem, a eujusqu' 4o de fibvre. 11 ne pourra pas nous
rejoindre a Caiffa comme il l'avait esp6er.
Les oeuvres de nos sceurs se reconstituent d'une facon
consolante. Elles furent appel6es A Caiffa, en 1899,
pourouvrir un h6pital. Cette oeuvre fonctionnapendant
sept ans; faute de ressources, i ne fut pas possible de
continuer. ; recevoir les malades.
Dans la maison, il y a une centaine d'orphelines;
go 6l1ves dans les classes payantes; I to a l'cole gratuite; go assistes chaque jour an dispensaire.
Dans la matinee, le cardinal s'est rendu B SaintJean-d'Acre, oii il a fait visite aux Peres Franciscains,
aux Dames de Nazareth, i l'6glise maronite, celle des
Grecs-Melchites. Le diner a eu lieu chez Mgr Hagear.
Le temps 6tait mauvais et pluvieux.
Dans la soiree, jeme suis rendu chez les Carmelites,
car la prieure d6sirait me voir en particulier. Dans le
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passe, j'ai eu a m'occuper de ce Carmel an sujet de
difficult6s avec le gouvernement turc, et j'avais 6te a
meme de leur rendre des services. Pendant la dernibre
guerre, les Carmelites ont df rentrer en France. Aleur
retour, aprs l'armistice, les d6gats faits dans leur
couvent ont &t6 6valubs A 35oooo francs.
Apres notre entretien, la Mire prieure voulut me
presenter A sa communaut6 r6unie. On parla de la
France, car toutes les Carmelites sont francaises, sauf
la sceur de notre confrere M. Badetti que, dans le passe,
Carmel. Je leur faisais aussi le
j'avais envoyee a'c
r6cit du voyage de la Mission en Palestine.
Dimancke, 18 janvier. - Un croiseur, le Juriex de la
Gravibre, a 6t6 envoye de Beyrouth pour nous conduire
en ]igypte; mais la mer est mauvaise; de plus, Ia pluie

est tombee et tombe A torrents. On devait partir ce
soir, mais vu le mauvais temps le depart est remis a
demain.
Le Jurien de la Gravibre arrive A propos, car, comme
onl'avait projeti d'abord, nous ne pouvons nousrendre
au canal de Suez par voie de terre, a cause des pluies
qui ont endommag6 la voie ferr6e.
Ce matin, j'ai dit la messe dans la chapelle des Carm6iites. Le cardinal l'a dite a 1'autel de Notre-Dame
du Mont-Carmel, mais la population n'a pu s'y rendre
A cause de la tempete.
A onze heures, Son I9minence se rendit' la cathidrale des Grecs-Melchites; puis il y eut r6ception A
l'6cole. Nous avons entendu quatre discours en arabe

et huit on dix en francais. Le cardinal se prate a tout
avec bonne humeur et patience. On dina chez
Mgr Hagear.
Une lettre du g&neral Gouraud explique A Son
Eminence pourquoi il vaut mieux aller d'abord en
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Egypte avant d'aborder la Syrie. Cette lettre a eu du

retard pour arriver i destination.
La saeur Rebondin a recu une lettre de nos sceurs de
Nazareth annoncant que la soeur Forrand va beaucoup
mieux.
Lundi 19 janvier. -

Son Eminence est venu dire la

messe chez nos sceurs ainsi que Mgr Grente.
La mer s'est calm&e. Des officiers du Jurien de la
Gravikre sont descendus a terre pour r6gler le d6part.
II a itt convenu que nous nous embarquerions a une
heure et demie. Ils nous out appris l'election de

M. Deschanel comme pr6sident de la Republique.
Apris avoir fait nos adieux aux sceurs, nous nous

rendimes a la jetfe. Le consul de France qui avait
accompagne la Mission en Galilee, Mgr Hagear, le
sup6rieur des Carmes, les notables, assisterent a notre
embarquement dans les chaloupes remorquies par un
petit vapeur.
En arrivant a bord, les honneurs furent rendus a
Son Eminence par les marins et aussi par une salve de
coups de canon.
Dis avant le depart du bateau, une depeche fut r6dig6e pour le general Gouraud. Le cardinal l'informait
que nous quittions Caiffa le 19 pour ftre le 20 a huit
heures a Port-Said, qu'on resterait au Caire jusqu'au
26, 1 Alexandrie jusqu'au vendredi 3o; qu'- partir de
cette date on serait libre pour pouvoir s'embarquer
pour Beyrouth.
Les bateaux de guerre n'offrent pasbeaucoup de ressources pour loger des passagers. Le cardinal occupe
la cabinedu commandant. Je trouvai place dans celle
d'un officier. Les secr6taires durent dormir dans des
hamacs doublant les lits dans les cabines. M. Alain de
Lich6 devra dormir sur un canap&
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Quand nous montimes sur le pont, nous dimes passer avec le cardinal devant une sbrie d'objectifs. Que
de fois notre groupe a 6t6 photographie en cours de
route!
Au d6part du bateau, nous saluumes la Palestine, la
Galilee que nous venions de visiter, l'Hermon qui apparaissait au loin, et le souterrain de Notre-Dame du
Mont-Carmel tout proche de nous encore.
Nous n'avions qu'a remercier Dieu de 1'heureux
voyage que nous venions de faire.
Notre regret dtait grand de n'avoir pas Mgr de Llobet
avec nous. La seur Recamier avait 6crit qu'il allait beaucoup mieux, mais que le medecin lui prescrivait encore
du repos. Sous peu de jours, il pourra venir iCaiffa et
le g6enral Gouraud lui m6nagera le moyen d'arriver a
Beyrouth pour nous y rejoindre.
LOBRY.

(A suivre.)

PERSE

On nous communique les lignes suivantes :

Notre regrett6 Mgr Sontag etait un v6ritable ap6tre
de J6sus-Christ et un imitateur de notre saint Fondateur. On voyait en lui toutes les vertus d'un saint. II
6tait doux, charitable, .humble et bon pour tous,
meme pour ceux qui lui faisaient de la peine.
Avec sa grande douceur, ii gagnait tous les cceurs.
On l'aimait et on le respectait comme un bon pasteur,
meme les musulmans; mais en meme temps il 6tait digne
et majestueux.
Sa grande charit6 et bont6 6taient connues partout.
Personne ne sortait de chez lui sans dire : c Que cet
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home est pn saint..,, I consolait tous les malheureux
corporellement et spirituellement.
Une dame me racontaitunjour : II me suffit de lui
parler de mes peines; avec quelques mots, je suis consolee, c'est un bon pEre. » Elle m'ajoutait encore. Il1 est
toujours press6; quand il reste vingt minutes, il regarde
sa montre en disant : ( C(a va &tre 1'heure, je vais vous
quitter ,,. Une autre me disait qu'elle 6tait allee un
jour lui parler; Monseigneur se promenait dans la cour
en recitant son br6viaire. La dame est rest6e presque
une heure pour le voir. Mais elle etait fort 6tonn6e
qu'il n'avait pas lev6 les yeux pour la regarder.
II ne fixait jamais ses yeux sur une dame ou une
demoiselle. 11 se mortifiait en tout. Tout ce qui 6tait
bon n'etait pas bien pour Monseigneur, cela lui faisait
mal.
Quand il itait superieur de T6heran, c'est lui-m6me
qui apportait le linge sale de ses confrbres, I la maison des sceurs. II lavait souvent ses bas et ses mouchoirs.
II pr6f6rait toujours la dermibre place. On ne voyait
jamais sa croix pastorale; si on ne le connaissait pas,
on ne pouvait pas croire qu'il etait 6veque. Quand il
disait sa messe, on voyait Jesus-Christ enlui, si pieux
et si fervent qu'il donnait une grande pi&t6 A tous les
assistants. On 6tait content quand on pouvait arriver
pcur la messe du bon pasteur.
II aimait beaucoup les pauvres et ses 6MJves. Quand
il les rencontrait, c'6tait une grande joie pour lui de
causer avec eux et de les consoler, un vrai imitateur
de saint Vincent.
II prenait sa paternelle plume pour r6pondre k toutes
les lettres qu'il recevait. II n'en laissait jamais sans
r6ponse, toujours donnant du courage etl'amour de
Notre-Seigneur.
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C'Atait un homme juste. Ce qui lui manquait, c'btait
la couronne du martyre. Le bon Dieu lui avait pr6par6
deja cette derniere grace pour compl6ter la belle cou-

ronne de son bien-aim6 disciple.
Nous le regrettons beaucoup, mais nous esp&rons
avoir en lui un grand intercesseur pres de NotreSeigneur pour la chore mission de Perse et pour tous
les enfants de saint Vincent.

CHINE
RELATION DE VOYAGE DU DERNIER GROUPE DE S(EURS
ENVOYE EN CHINE

Arrivies a Marseille le ro d6cembre, nous sommes
reques a la grande Misericorde avec la plus entiere
cordialit6. Nous. montons a Notre-Dame-de-la-Garde
mettre notre travers6e sous sa protection et, le r i dCcembre a deux heures de l'apres-midi, nous prenons le
chemin du port, car le depart 6tait annoncA pour
quatre heures. Le transport d'un r6giment d'Annamites
qui subitement 6levait &deux mille le nombre des passagers empeche de lever 1'ancre; on passe la nuit an
port. Personne ne pense & rentrer dans Marseille, on
a trop peur de manquer 1'appel de la sirene; d'ailleurs,
les attentions du bon Dieu pour nous vont commencer.
Plus de quinze pretres a bord, les messes ne manqueront pas; nous nous hbtons de nous informer s'il
nous sera possible de faire la sainte communion le
vendredi 12. La r6ponse est n6gative, on n'a pu voir le
commandant, rien n'est encore installk; mais un bon
missionnaire d6clare qu'il dira la messe dans sa cabine,
pauvre cabine de troisieme, et que, tres volontiers, il
distribuera la sainte communion a ses confreres et aux
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religieuses; a cinq heures et demie,nous r6pondons a
I'appel et nous voila toutes avec cinq Franciscaines de
Marie dans un etroit couloir. Inoubliable messe qui
nous rappelle les primitives catacombes.
A sept heures du matin, le signal est donne, on se
pr6cipite sur le pont pour assister a la sortie du port.
Longtemps nous apercevons Notre-Dame-de-la-Garde
et dans un fervent Ave Maris Stella nous Ini envoyons
notre dernier adieu en lui recommandant la chere
Communaute et tous ceux que nous laissons.
Les prieres de France assur6ment poussent le

navire, car nous glissons sans aucune secousse. Personne a bord n'est malade.
Nous jouissons d'un tres grand confort, d'une hygiene parfaite qui donne l'illusion de nos grands h6tels
europ6ens; mais quoique plong6es dans cette atmosphere mondaine, il nous est facile d'y vivre notre vie
de communaute; notre cabine a quatre couchettes avec
unm matelas supplementaire forme notre dortoir, et
dans la salle k manger, group6es A la m&me table avec
les Franciscaines de Marie qui se rendent au Japon,
nous nous croyons encore en communaute; rien ne
vaut cependant notre installation sur Ie pont oi nous
passons nos journ6es entieres. A 1'avant du navire,
dans un angle retire, il nous est possible,tout en respirant le grand air,de prier, de lire,de travailler, et il
faut l'avouer d'assaisonner tous ces divers exercices
d'une gaiet- et d'une hilarit6 que parfois il faut mod&-

rer; cependant, rendons-nous justice, nous sommes tres
sages, moralement et physiquement.
14 dicembre, minuit et demi. - Tout le monde dort
profond6ment, tout a coup une clart6 inusitbe arrivant
par Je sabord attire l'attention de ma-soeur qui nous
riveille en criant : a Le d6troit de Messine! » Alors
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s'offre a nos regards le plus beau des panoramas : sur
une longueur de pres d'un kilometre se pr6sente une
c6te cmbrasee des feux les plus divers : c'est le port
de Messine.
C'est dimanche; comme les autres jours, groupees des
cinq heures et demie du matin dans la salle a manger
des enfants, nous assistons a plusieurs messes; on ne
salt A laquelle plus particulierement prendre part; de
tous c6t6s, les hosties et les calices s'61lvent. Ohl
qu'on prie bien entre le ciel et I'eau! Par exception
aujourd'hui, le sup6rieur des Trappistes du Japon que
nous avons i bord dit une messe k huit heures et demie
dans le salon de musique. Assistance recueillie, choisie, mais peu nombreuse, h6las Fatigu6es de notre
derniere nuit, le soir venu, nous regagnons nos cabines,
esperant y trouver un sommeil r6parateur. Mais, helas!
voici l'heure n6faste : onze heures et demie. La mer
gronde et fait rage, grand mouvement sur le bateau,
nous commencons une danse effr6nee. C'est bal i bord
du Porthos! dit une sceur. Heureusement nous sommes
couchees et nous n'avons qu'i prendre patience.
Cependant, a six heures du matin, bravant le roulis,
nous pouvons avoir la messe,et la sainte.communion,
et non sans quelque vanit6, car nous constatons que
le nombre des c6lebrants a bien diminu6. Peu a peu le
calme revient, nous apercevons une sbrie d'iles couronnees de neige! Iile de Crete, etc.
Nouvel 6moi! De grandes affiches annoncent aux
passagers qu'il faut se' preparer pour ce soir a une
representation de sauvetage. A trois heures, la sirene
fera entendre des cris stridents et prolonges, chaque
passager muni de sa ceinture de sauvetage devra se
rendre a un num6ro indiquA et correspohdant a une
chaloupe.
Au moment convenu, hilarite g6n6rale de se trouver
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dans un pareil accoutrement. L'appel des noms qu'on
ecorche impitoyablement augmente la gaiet6, notre
pauvre sceur Mac Huch, inscrite sous le nom de sceur
Hu, est sans doute d6jA prise pour une Chinoiseet se
trouve seule rel6guee dans un canot en compagnie de
Tonkinois et d'Annamites. Decid6ment, a bord, on
crie des 6motions pour tuer le temps; cela va de pair
avec la longueur des repas.
_ La Mditerranee, pour ne pas perdre sa reputation,
SLa traitresse qu'elle est...,
nous fait ses adieux par uh roulis des plus accentues;
ballottees a droite, ballott6es a gauche, on se maintient avec peine sur le pont.
Mais nos maux sont vite oublis : voici Port-Said
avec ses feux et ses lumieres. Nous allons passer la
nuit au port et demain de bon matin nous irons saluer
les chires cornettes de I'h6pital egyptien. Mais
1'homme propose et Dieu dispose. Aprts quelques
instants donnes aux premiers 6panchements, une fille
de service vient en toute hate avertir ma sceur superieure que les bazars indigenes se ferment, qu'il est
question d'une insurrection contre les Anglais et que
fort probablement la circulation sera interdite et sur
terre et au port. En face d'une telle eventualite, nous
renoncons aux agapes fraternelles qui devaient nous
r6unir avec nos cheres voisines, lessoeurs Franciscaines,
et, d'un pas rapide, nous reprenons le chemin de notre
bateau.
Si vous aimez les voyages et si vous avez de l'argent
et du temps & depenser, partez pour Port-Said. Apres
cinq jours d'une bonne travers6e vous arriverez i la
ville la plus cosmopolite qu'on puisse rover. Toutes les
reproductions de cin6matographe, les visions d'images
et de cartes postales ne peuvent donner une idee de
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la realitY, il faut vivre cette vie indescriptible,comme
nous l'avons fait plusieurs heures du haut de notre
pont.
Domine par la statue de F. de Lesseps, se doroule
un port immense ouý entrent et d'oi sortent de superbes
bitiments de toute nationalit6.
Ils sont imm6diatement cern6s par des centaines de
chaloupes queconduisent des Arabesaux costumes les
plus multicolores; c'est un croisement perpttuel, on
se heurte A une foule de voyageurs qui s'embarquent
ou debarquent, A des cargaisons de fruits, de 16gumes,
de volailles qui vont ..pprovisionner les nombreux
bateaux. Vcici les charbonniers qui arrivent; a-t-on
affaire A des hommes ou des singes, on se le demande.
Pauvres rebuts del'bumanit6 a peine vetusde quelques
loques. Ils ont une Ame cependant et semblent bien
l'ignorer. En quelques heures, avec une dext6rite sans
pareille, ils videront huit chalands dans les entrailles
de notre Porthos. Quatre heures sonnent, le soleil va
se coucher,bon nombre de nos fanatiques Arabes vont
amarrer leurs barques et, sans aucun respect humain,
ils se mettront a genoux sur la berge et se livreront 4
de nombreuses prostrations en implorant Allah! Au
milieu de cette foule intense, nous n'avons apergu que
deux femmes arabes ; une torsade metallique relie
leur coiffure a un voile immense qui, cachant le nez et
la bouche, leur pend jusqu'aux pieds; seuls, les yeux
qu'il faud.ait cacher dardent sur vous des regards passablement effrontis, tristes mours, pauvres esclaves.
Comme souvenir de Port-Said, on nous sert A souper
de superbes oranges oblongues, semblables A des
citrons, dont la couleur verdatre fait dire A j'un des
convives : it Ces fruits ne sont pas mnrs. » Erreur! elles

sont dilicieuses ?
Quelle d6ception! nous allons traverser de nuit le
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canal de Suez; Cq et li, sur les deux berges, nous apercevrons de nombreuses lumieres qui donnent l'illusion
de villages.
Ce sont, parait-il, les restes des nombreux campements d'indigenes qui d6fendaient les c6tes pendant
la guerre : Arabes, Indiens, Abyssins, Arminiens. Le
bateau file d'une belle allure et, le lendemain matin,
apris avoir apercu Suez, nous entrons dans la mer
Rouge. Magnifique panorama ! L'azur des eaux rappelle le lac LUman et, sur la c6te africaine, des montagnes de sable aux teintes roses, sans aucune vegtation, annoncent l'approche du d6sert. La chaleur
commence a se faire sentir; pour la premiere fois,
aujourd'hui, nous quittons les vetements d'hiver.
Que nous serions heureuses de pouvoir diriger sur
la France les chauds rayons du soleil qui feraient bien
vite oublier la crise du charbon !
Pendant les cinq jours de travers6e, la mer Rouge
s'est montrie climente pour nous, nous n'avons pas
souffert de la chaleur. La monotonie du chemin a 4td
rompue par la rencontre de plusieurs navires, par le
passage de bandes de marsouins et surtout par la vue
de nombreux il6ts de sable surmontis de phares.
Djibouti,
Le 22, a cinq heures du matin, nous voil &D
pointe finale de !a c6te egyptienne, brfilde par un
soleil de feu et entihrement priv6e de v6g6tation; ca
et 1l apparaissent quelques maisons blanches. Nous
nous arr&tons en pleine rade et sommes bient6t cernis par une foule de petites barques conduites par les
indigenes du pays, peuplades completement sauvages.
Leurs v6tements ne les genent pas, quelques loques
bariol6es les recouvrent a peine; la couleur de leur
peau fait ressortir bien davantage la blancheur de
leurs dents et le hrillant de leurs veux.
Epouvantks par de tels pilotes, les passagers refu-
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sent de s'embarquer avec eux et attendent les petits
yachts a vapeur, ce qui occasionne de veritables
batailles; les diff6rends se tranchent a coups ie
baton. Pendant ce temps, le navire charbonne et
s'approvisionne, les petits n6grillons nagent dans les
flots comme de vraies grenouilles, happant au passage
les sous lances du pont oi. par le moyen de cordes et
de petits paniers, ils font arriver aux voyageurs leurs
divers produits : homards, coquillages, galettes,
dattes, etc. Passant par leurs mains, rien n'est app&tissant et le soir a table on se demande avec terreur si
les mets servis sont de leur provenance. Le signal du
d6part est donn6, et, par un chant cadenc6, nous recevons les adieux de ces pauvres peuplades.
11 est vraiment inadmissible qu'en plein siecle de
civilisation, une c6te si voisine de notre Europe en ait
encore si pen subi l'influence. II parait meme qu'en
s'enfoncant a quelques kilometres dns les terres, nous
rencontrerions la sauvagerie et la barbarie la plus
complete. Nous nous eloignons, le cceur serr4, demandant pour ces pauvres ames la foi et la civilisation.
Djibouti est appele, comme port, prendre de l'importance; c'est le chemin de l'Abyssinie et de Madagascar. La sortie de la rade est belle; a la mar6e basse,
on contourne de nombreux banes de sable et nous
voila dans le golfe d'Aden,laissant, a notre gauche, la
ville de ce nom.
A l'heure actuelle, nous voguons en plein oc6an et
jusqu'd Colombo (environ sept jours de travers6e)
nous ne verrons que le ciel et l'eau. Temps magnifique, mer splendide, mais nous avons hate d'arriver,
car la vie a bord nlest point faite pour nous. Nous ne
savons plus o6 dresser notre tente. La chaleur a fait
sortir tous les passagers des cabines, tous les ponts
donnent enpetit i'ideedes Champs-ilys6es: exhibition
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de toilettes aussi h6teroclites que possible, danses en
plein air, musique effrin6e. C'est un v6ritable digout
qde nous 6prouvons pour ce monde dont nous nous
eloignons de plus en plus et que nous avions diji
laiss6 avec tant de plaisir. Plus que jamais notre cceur
et notre esprit s'envolent vers la Chine.
Noell Noel! On se prepare pour la messe de minuit;
le salon de musique est pavois6 de nombreux drapeaux de toutes les nationalites; au milieu se dresse
l'autel entour6 de verdure et surmont6 d'un Enfant

Jesus en cire, don des religieuses Franciscaines.
Nous avions projet6, vu la chaleur des cabines, de
passer la veill6e sur le pont; il fallut bient6t battre en
retraite, car la soci&t6 du Porthos comprend peu les
fetes catholiques. La messe sera pr6ced6e d'un bal et
suivie d'un r6veillon i base de champagne. Des huit
heures, les toilettes apparaissent, on se croirait a une
mise en scene, nous ne savons ou poser nos regards,
assur6ment Ia Chine ne nous en r6serve pas davantage!
En toute hite, nous rentrons chez nous. A minuit, la
messe commenca, elle fut calme, recueillie, les
hommes surtout brillerent par leur tenue; le g6nerai
Puyperoux en grand uniformi, le commandant du
bord, diff6rents officiers; des femmes, n'en parlons

pas. Un petit groupe de croyants, surtout de braves,
nous firent entendre le Noel d'Adam, I'Adeste fideles,
le chant populaire:: I1 est n& le Divin Enfant n et un
vieux ( Noel n belge. La messe fut c6lebr6e par le
suptrieur des Peres de Scheutz, et un j6suite, avec
autant de finesse que de charit6, servit 5.cette assemblie
mondaine la lecture de l'Ivangile de la messe qu'il fit
adroitement preceder de l'pitre. Cela va sans dire,
les communions furent pen nombreuses. Immediatement apres, 1'exub6rance la plus grande regna sur le
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navire et se continua jusqu'a quatre heures du matin.
Le lendemain a huit heares, trois messes se succederent au salon et ce fut tout. Rien ne parle de Noel, ni
la pi6t6 de notre entourage, ni le soleil brilant qui se
r6flkte sur l'oc6an, encore moins la chaude temperature; mais par le coeur et la pens6e nous sommes a
Paris dans la chbre chapelle de la Maison-Mere et
nous nrus unissons aux belles c6r6monies qui s'y
d6rouient.
29 dicembre. -- De bon matin, nous apercevons l'ile
de Ceylan; nous voici a Colombo. Nous avons hate de
mettre pied a terre et nous nous precipitons pour
prendre les premieres chaloupes a vapeur qui doivent
nous d6barquer. Mais, h6las! il faut attendre. MM.les
Anglais ne sont pas aussi nerveux que nous; et,
avec un flegme d6sesp6rant, ils nous feront passer
par toutes les formalit6s, visa de passeport, etc., que
n6cessite une descente sur leur terre. Enfn! nous y
voili! et le l6ger esquif emmine les dix religieuses.
Les braves Indiens qui nous conduisent sont fiers de
nous montrer la m.daille que presque tous ils plIrtent
au cou. Au d6barcadire, nous sommes accueillies
avec la plus grande cordialit6 par deux religieuses
Franciscaines venant au-devant de leurs compagnes;
elles insistent pour' nous emmener et nous sommes
forc6es de renoncer A descendre chez les Petites Seurs

des pauvres dont l'adresse nous avait &t donn6e.
Nous voici en tramway 6lectrique, car Colombo
connait tous les sports modernes : superbes automobiles, l66gants coup6s, motocyclettes, bicyclettes, autocamions que croisent les v6hicules les plus primitifs :
les fameux pousse-pousse, sorte de 16gers cabriolets
A deux roues, tires par les Indiens, sillonnent les rues
par centaines ainsi que des chars a bancs aux oits de
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joncs ou de palmiers tresses, trainbs par de tout petits

bceufs. La population est 3 l'instar; on c6toie de nombreux Europeens surtout desAnglais, de riches Indiens
au superbe costume chamarr6 d'or et de broderie,mais
ce qui domine c'est la caste pauvre qui rappelle le serf,
le paria. Us sont mis6rablement v6tus de la silaie,
bande d'itoffe aux couleurs varides qui les enveloppe
des reins aux genoux. Ils ne sont pas noirs, maistris
bruns, et leurs 6paules luisantes paraissent frictionn6es
au beurre ou a l'huile. Leurs cheveux flottent en crinitres frisees ou sont releves en chignons sur leurs
tetes. Les femmes portent leurs enfants a cheval sur
leurs hanches. C'est cependant une belle race, leurs
yeux brillent d'intelligence, ils sont actifs, laborieux,
le commerce y parait intense.
Les rues, form6es par des chalets en briques et en
bois, d'un seul etage, sont bordies de riches inagasins;
les quartiers pauvres surtout offrent un intiret tout
particulier par leurs nombreuses echoppes oil s'etalent
avec les produits du pays tons les m6tiers possibles.
Mais rien n'6gale la luxuriante vegetation qui a fait
donner a Colombo le nom de paradis terrestre.
Des all6es de cocotiers i perte de vue, des palmiers,
des bananiers, des lauriers, des fleurs e&des fruits dertoute espece. Nous avons. vu la au reel les superbes
plantes vertes artificielles qui ornent nos magasins de
Paris. Les rossignols chantent, les 6cureuils grimpent,
et on dit que nous sommes en hiver! quel spectacle
doit done pr6senter l'6t6? Autre d6tail curieux : dans
les rues de Colombo, les corbeaux voltigent par milliers,
malheur a qui y touche! le bouddhiste croyant A la
m6tempsycose n'extermine jamais un animal; les
Anglais en profitent et font des corbeaux les agents
de la voirie.
Nous avons passe a Colombo une journ6e inoubliable;
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nos charmantes h6tesses occupent la maison SaintAntoine, nouvel itablissement qui date d'a peine six
ans, destin6 a recevoir de nombreuses jeunes filles
indiennes pour les initier &un m6tier quelconque : broderie, couture, lingerie, repassage, buanderic, cuisine;
on rejoit environcent cinquante externes et cette ceuvre
naissante est appel6e a prendre de grandes proportions. Nous avons eu la douce consolation de trouver
dans leur chapelle-v&randa le saint Sacrement expose,
privilege accord6 & toutes les maisons de Franciscaines. A d6faut de leurs maitresses, de jeunes
Indiennes v&tues de blanc se succedent devant le saint
Sacrement, r6citant le -chapelet sur un ton cadence
avec une precipitation qui fait perdre haleine. Malgre
la saintet6 du lieu, nous avions peine a garder notre
serieux.
Nous ne quitterons cependant pas Colombo sans
une visite aux Petites Soeurs des pauvres, le temps
est court, la distance longue; il nous faut recourir &
un vehicule quelconque : voici cinq pousse-pousse qui
se pr6sentent et gaiement nous partons la suite l'une
de l'autre. Oh! combien un instantan6 est a regretter!
Nos conducteurs nous entrainent au pas de course et
notre hilarit6 est redoubl6e par l'6bahissement des
Indiens peu habitues a notre costume; hitons-nous de
le dire avec humilit6, mais avec bonheur : la cornette
est partout sympathique : les braves Indiens nous souriaient, les enfants nous envoyaient des baisers et
tendaient leurs petits bras. Nous voici arrivees chez
les Petites Sceurs des pauvres; avouons-le, nous nous
sentons plus chez nous, car nous retrouvons 1l, avec
notre rondeur, notre bonne simplicit6. Etablissement
superbe, il n'est pas besoin de visiter ceux de France
pour avoir des idees, car bien peu l'6galent; d'abord,
situation inimitable sur les bords d'un lac, v6g6tation
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merveilleuse, parfaite organisation de locaux : chalets
des vieux siparbs de ceux des vieilles par one superbe

chapelle que nous d6corerions en France du nom de
basilique. Les salles, les vieillards eux-memes sont
remarquables de proprete et les bonnes Petites Sceurs
qui ont laiss, la robe noire, vu la grande chaleur, paraissent encore plus sympathiques dans lear costume
immacul6.
11 se fait tard, il faut rentrer a bord: point de yacht,
force nous est faite de sauter dans un petit canot con-

duit par des indigenes; promenade en mer de vingt
minutes, car le Potthos se trouve a l'entrie du port.
Cette traversie nous coite un pen cher; mais nous
aimons mieux nous laisser tondre que d'etre conduites
an large ou arrosees d'importance, les Indiens ayant
toutes les ruses pour voler le plus possible les 6trangers.
A une heure du matin, nous reprenons le large pour
nous trouver encore pendant six jours entre le ciel et
l'eau. Depuis notre d6part, nous traversons la partie
la plus pinible de notre voyage; l'air est chaud, la mer
houleuse, le tangage se fait fortement sentir, beaucoup
de malades a bord, nous tenons bon.
31 dicembre. - Grand bal travesti a bord, malgr6 la
chaleur, nous abandonnons le pont plus t6t qu'a 1'ordinaire et I'on trouve 6trange que nous n'ayons pas
assist6 au d6file des costumes. Ciel! quelle mentalit6!
A minuit, la nouvelle ann6e est saluee par des illuminations et du tapage. Le lendemain a neuf heures, une
messe r6unit tous ceux qui se disent... catholiques.
Nous avons re;u les vaeux de tous les differents missionnaires qui se trouvent a bord et-nous leur avons
offert les n6tres ainsi qu'au commandant et aux quelques fawilles qpi s'int6ressent a nous. Avouons-le,
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nos cceurs ce jour-laont pris plus rapidement le chemin de France, essayant de vivre de la chore communaute; pour cela, apres une chaude accolade, nous
avons fait la consecration, la distribution des images
et des bonbons, mais nous avons c6~lbr6 beaucoup
plus la fete de la Circoncision que du premier de l'an.
4 janvier 92zo. -. Cinq joursentre ciel et eau, et nous
voici a Singapour, le port assur6ment le plus grandiose et le plus mouvement6 que nous ayons vu; il se
divise en nombreuses baies qui donnent asile a une
quantit6 prodigieuse de vaisseaux; 1'entree est feerique, les collines les plus verdoyantes -*mblent sortir de l'eau que sillonnent de coquettes pctites barques
de peche. On fait place au Porthos; le Scharknorst luim&me, arriv6 avant nous, est refould dansla baie et nous
arrivons a quai.
Remercions Dieu ! Nous sommes a d.eux degres de
l'6quateur et voici qu'une pluie diluvienne vient rafraichir la temperature. Nous d6jeunons a bord, car malgr6 notre d6sir de descendre, il faut m6nager nos cornettes. Heureusement, dans ces pays, les pluies sont
passageres et au premier rayon de soleil nous voici en
tramway blectrique. OU allons-nous diriger nos pas?
Bient6t nous n'aurons plus rien & envier a Tobie, car,
voici l'ange Raphael sous la forme de trois charmantes
Indiennes catholiques d'origine portugaise; . la croix
de nos chapelets, elles reconnaissent que nous sommes
des leurs et, avec une exuberance vraiment 6quatoriale,
eHes nous entourent et s'offrent A nous guider. Nous
visitons la Mission catholique francaise, belle 6glise
dedi&e au Bon Pasteur et oi nous apercevons avec plaisir la statue de notre bienheureux PrPe, la Mission
catholique portugaise sous le vocable du Sacr6-Cceur
et la Mission catholique chinoise; partout, nous sommes
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frappees du bon entretien de ces 6glises; on sent que
lafoi y est vive et profonde. Nous terminons notre pro.
menade par une visite aux religieuses de Saint-Maur;
elles ont a Singapour un superbe etablissement: grand
pensionnat, 6cole, orphelinat, creche; cette derniere
oeuvre nous a fortement interesstes et 6motionn6es :
dans un pauvre reduit surnomm6 A bon droit le vestibule du ciel, de pauvres petits 6tres, ayant A peine
forme humaine et atteints de maux impardonnables,
attendent le bapteme pour s'envoler vers l'eternit6.
La chapelle de cet etablissement est enrichie d'6maux
superbesrepr6sentant:la Cene, a Notre-Seigneurbbnissant les enfants n et c le depart de Bethanie ,. En
regagnant le bord, nous traversons Apied toute la ville
chinoise, notre intmr&t est grand et d'ailleurs r6ciproque, car si nous regardons, nous sommes aussi regard6es; on se groupe pour nous examiner, on nous
montre du do'gt. Nous partons a regret et cependant
le meme cri s'6chappe de nos poitrines : ( Mon Dieu!
quelle malpropret6! »
On passe la nuit en rade, et, le 5 au matin, on leve
I'ancre pour entrer dans la mer de Chine; entree vraiment sensationnelle, car c'est 1'6poque de mousson et
la terrible mer Jaune nous salde par un roulis et un
tangage tpouvantables. Nous piquons en avant, sommes
fortement rejetees en arri$re, berc6es A droite, roulkes
a gauche; 1'6cume des vagues passe par-dessus le pont
et asperge les timeraires. Sursum corda, dit-on dans la
detresse; mais, h6las ! le cceur au lieu de s'6lever vers
le ciel s'arrete sur les levres. ipiphanie inoubliable!
Le pont devient d6sert, chacun rentre dans sa cabine
et plusieurs se croient arrives a leur derniere heure :
mal terrible que le mal de mer, il faut le ressentir pour
le comprendre, mais mal unique comme promptitude
de guarison,.car d6s l'entr6e dans le fleuve de. Saigon
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les fiots se calment et les malades sont sur pied.
Le 8, a minuit, nous stoppons au quai du port de
Saigon et, le lendemain, de bonne heure, des sceurs de
Saint-Paul de Chartres viennent a bord nous chercher,
car, dks la veille, par une delicate attention de notre
v6ndr6e visitatrice, une d6peche leur avait annonc6,
notre passage. Nous n'oublierons jamais l'aimable et
genereuse hospitalit6 recue a la maison de la SainteEnfance. Les oeuvres de jeunesse sont ruunies; un
florissant noviciat annamite attire tout particulibrement
notre admiration. Pendant quatre jours, nous sillonnons en tout sens la capitale de la Cochinchine; c'est
une superbe ville, digne 'de nos plus grandes cites
europ6ennes, mais au cachet bien francais : on y parle
francais, les enseignes des magasins sont franqaises
ou traduites en franqais : belle cath6drale, superbe
h6tel de ville, nombreuses casernes, spacieuses habitations, grands boulevards, larges avenues. Nous visitons le jardin botanique et zoologique qui renferme
toutes les plantes exotiques possibles, des fauves en
grande quantit6 et surtout un choix d'oiseaux des plus
curieux.
Une journ6e entiere est consacr6e a visiter Cholon,
ville chinoise a trois quarts d'heure de Saigon; la, les
sceurs de Saint-Paul ont une maison de leur ordre oh
nous sommes reques a bras ouverts. C'est le temps des
vacances, aussi les enfants sont pen nombreuses, nous
voyons cependant une soixantaine d'orphelines annamites qui travaillent la dentelle et font de vraies merveilles en broderie et lingerie; pour les recompenser,
la sup6rieure fait confectionner un superbe uniforme
pour les fetes de la nouvelle ann6e qui se c6lebrent en
Chine le 20 f6vrier. Pour les grandes : long pantalon
en lustrine noire, chemisette rose et la longue tunique
brochee, fendue en dalmatique de couleur violette;
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pour les plus jeunes, meme costume avec le pantalon
bleu ciel. Que diraient nos e16gantes orphelines de
France si elles se voyaient ainsi affubl6es ?
Dana cette ville chinoise s'6leve une seule 6glise
catholique et les pagodes sont nombreuses. Nous en
visitons une remarquable par ses sculptures, ses incrustations, ses antiquit6s datant des premiers siecles;
en face de chaque pagode se trouve un bassin aux
eaux croupissantes dans lesquelles la femme de Bouddha vient se baigner chaque nuit.
.RentrCes a la Sainte-Enfance, une agr6able surprise
nous attend. Le Scharnkorst est arrive et nous recevons la visite de Mgr de Vienne et de notre v6n6r6
Pere directeur. Dimanche soir, nous rentrons a bord,
car le 12, a sept heures du matin, le Porthos part pour
Haiphong oh il va d6poser ses deux mille Annamites
qui rentrent & Hanoi. La musique militaire est sur le
quai saluant le d6part du g6ndral par ses airs les plus
varies; de nombreuses gerbes et bouquets de fleurs
arrivent en auto on en pousse-pousse et lui sont offerts.
Pour la troisieme fois, la sirene fait entendre son cri
strident, on joue la Marseillaiseet le bateau s'6branle;
groupees a l'arriere, nous recevons pieusement la dernitre ben6diction que nous envoient les v6neres missionnaires r6unis sur le pont du Sckarxkorst, que nous
fr6lons en partant.
Nous voila de nouveau en contact avec la terrible
mer Jaune qui ne sera pas plus cl6mente qu'au d6but;
bon gr6 mal gre, il faut s'avouer vaincu et rester sur
sa couchette! Rien que deuxjours !... c'est vite passe!...
et nous voici A Haiphong! La temperature a consid&rablement baiss6, le ciel brumeux rappelle le nord
de notre chere France. On laisse -de c6t6 les blancs
vetements pour arborer les fourrures.
La ville n'offre rien de curieux, c'est le simple avant-
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port d'Hanoi. Nos Annamites descendent au son des
peiards, une foule nombreuse et compacte les attend
sur le quai; ce sont des d6mobilis6s qui rentrent aprbs
cinq ans d'absence; g6neral et officiers abandonnent le
bord apres force salutations.
Rest6es sur Ie pont, nous contemplons le travail des
charbonniers qui approvisionnent le bateau. Achaque
escale, cette manceuvre se presente sons un aspect difftrent d'apres les mceurs du pays. Ici, c'est le travail
des femmes, elles sont tenues dans un 6tat d'asservissement r6ellement rivoltant. VWtues de pauvres loques
brunes, elles sont coiffEes d'un large chapeau en feuille
de palmier ayant la forme d'un champignon, tandis
que ceux de leurs maris ressemblent i de v6ritables
abat-jour; echelonnies de distance en distance, elles
se passent de main en main les briquettes qui sont
entassees sur les quais et qui arrivent ainsi bien lentement . fond de cale. A l'heure des repas, elles viennent
s'accroupir sur les passerelles du port oji, en echange
d'un bon, elles recoivent leur maigre pitance : petit
pain rond et graisse de pore enveloppe dans une feuille
de banane; avec Ia modique piece de vingt sous,voilt le
payement de leur rude tabeur qui dure jusqu'i minuit.
Le 16 janvier, I six heures du soir, nous levons
I'ancre. Grand 6moi!... arr&t subit... et cependant nous

n'avons pas encore quitt6 Ie port... les esprits s'chauffent... les pourquoi. et les comment pleuvent... un
malin s'imagine de dire qu'on est ensabl; heureusement que Ia r6flexion n'arrive point aux oreilles du
commandant qui, tres tranquillement, preside i table
d'h6te, attendant la mare montante pour remettre son
bateau en mouvement. Tranquillisies sur notre sort,
nous regagnons notre cabine, heureuses d'apprendre
qu'apres-demain, r8 janvier, nous seions a Hong-Kong,
derniere escale.
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Hong-Kong! le port le plus merveilleux qui puisse
exister! La ville est batie sur une suite de collines qui
semblent sortir des eaux. Nous nous arrktons en pleine
rade et devons attendre patiemment la chaloupe des
Messageries maritimes qui nous conduira a terre; les
6chelles du bateau soit envahies par une maree montante humaine que rien ne peut arreter : ce sont des
parents impatients, des trafiqueurs avides, des curieux
nombreux et toute la gent domestique des h6tels qui
cherche a arracher la clientele. II est prudent de
rebrousser chemin, car on s'expose a recevoir une
malle sur la tete ou m8me a aller prendre un bain;
pendant ce temps, nous contemplons : les jonques chinoises en grand nombre entourent le bateau; c'est le
home , du pauvre Chinois; il nait, grandit et passe
b
son existence entiire dans cette vraie coquille de
noix; le pbre au gouvernail dirige la barque; a l'avant,
la malheureuse femme rame avec son dernier ni sur le
dos; en Chine, c'est la mode, de larges bretelles soutiennent l'enfant a cheval sur le dos de sa mere.
Sous le toit de la jonque, on apercoit de nombreux
petits minois qui vous regardent effarbs et les plus
grands s'exercent a manier la rame. Dans les moments
d'arret, la cuisine se fait : un petit balai sert d'6ventail pour activer la flamme du fourneau; le riz cuit, on
l'assaisonnera avec du poisson, du piment et... en
avant les bitonnets! L'app6tit ne manque pas, a en
juger par le nombre prodigieux d'6cuelles qui disparaissent; au besoin, les convives sont abrit6s par la lessive qui siche sur leurs t&tes; pauvres loques indescriptibles suspendues a une perche.
Mais voici la come des Messageries, il -faut partir,
nous descendons l'6chelle, non sans precautions, et sautons vivement dans la chaloupe. Au d6barcaddre, nous
trouvons le tramway qui conduit chez les soeurs de
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Saint-Paul de Chartres. Elles ont a Hong-Kong un
superbe 6tablissement renfermant a peu pres toutes
les ceuvres et tout particulibrement remarquable par sa
splendide situation : pos6 en differents 6tages sur des
collines verdoyantes qui dominent la mer, on se croirait en Suisse. Nous avons retu lI l'accueil le plus fraternel; une bien douce surprise nous attendait : on
nous remet deux lettres de notre v6n6r6e et chore visitatrice qui nous souhaitait la bienvenue sur la terre
chinoise et nous t6moignait avec une exquise d6licatesse son impatience de nous recevoir. Nous r6pondons
par un t6l6gramme, impuissantes d'arriver plus vite.
Le Porthos part demain matin, il faut se hater de rentrer a bord; nous saluons nos hospitalieres h6tesses et
nous voila sur le pont.
Quel spectacle! c'est feerique! Connaissez-vous
Lourdes? Avez-vous vu la colline embras6e par la
procession aux flambeaux? Eh bien! figurez-vous un
embrasement beaucoup plus intense sur une longueur
immense!... et vous aurez une idde de Hong-Kong, la
ville 6tag6e, vue. le soir. Vers neuf heures, tout rentre
dans l'ombre et le silence, nous regagnons notre
cabine, la nuit sera bonne,car nous dormons au port,et
le 19, 1 dix heures du matin, en route pour Sanghai;
c'est la derniere 6tape! On est content, joyeux, et on
oublie facilement les fatigues et les malaises d'un si
long voyage!
Au dire meme du commandant, jamais traversbe
plus heureuse, et ces c6tes de Chine, si redoutables
pour les voyageurs, se montrent pour nous des plus
accueillantes.
Ah! nous le sentons bien! en Chine et en France, on
prie pour nous, la pridre est la vraie force motrice
qui conduit et pousse notre navire. C'est aujourd'hui
notre dernier jour de travers6e; dans la nuit, nous
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arriverons a Shanghai, demain matin de bonne heure
nous serons a quai et nous verrons des cornettes. Nous
aurons enfin retrouv6 la chbre communaute, m6me sur
la plage ftrangire..

AFRIQUE
MADAGASCAR
Lettre de M. LEROUGE, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Swpirieur giniral.
T'iuar,

25

aoiut 919g.

MONSIEUR ET TRES HONORE PARE,
Votre binhdiction, s'il vous plait!
Du ioau 14 avril, j'aifait 1'essai a Tul6ar d'une oeuvre
bien chire a saint Vincent et que quelques circonstances sp6ciales m'avaient porte a estimer et aimer dbs
le temps de mes 6tudes : les retraites fermees. A cause
de la cooperation assur6e de nos cheres sceurs, ce qui
simplifiait singulibrementla tiche, j'ai commenc6 par
les femmes. Quarante femmes mariees s'arrangirent
pour etre libres trois jours et quatre nuits et vinrent
se mettre en retraite chez nos seurs. Un bon nombre
payerent leurs pensions, 3 francs; nos vezos, indigenes de Tuliar meme, n'ont pas encore l'id6e de
cooperer'p&cuniairement au bien qu'on fait a leurs
Ames : nous ecmes soin de les convier gratis et, elles
vinrent faire une belle proportion avec les femmes
hovas et betsil6os plus divelopp&es. Du foin et de
grandes toiles dessus, voili pour le coucher; du riz,
desherbes, un morceau de viande, voila pour tes repas.
Lesnuitsse passirent en parfait silence, a 1l'dification
de nos soeurs, la journie d'ailleurs de m6me. Offrande
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de la journie au riveil, acte de contrition avant le
coucher, etc..., autant de choses que nos sceurs leur
firent faire ponctuellement en les priant de porter ces
habitudes dansleurs families. Les repas, servis a point,
bien pr6par6s, ne contribuent pas peu au bon succesde
la retraite; il faut si peu de chose ici pour faire plaisir. Les instructions 6taient suivies avec une attention
etonnante : beaucoup de ces pauvres gens, vivant sans
cesse dansun milieu paien et corrompu,avouent avoir
compris enfin pour la premiire fois pendant ces jours
de grace le s6rieux et la beaut6 de la vie chretienne.
Quand elles sont petites, elles etudient le cat6chisme
surtout avec les oreilles et la langue : bien pen de
chose entre profondement dans ces coeurs d'enfants
paiensqui ne respirent qu'une atmospheretoute paienne:
a 1'5ge adulte, une retraite s6rieusement faite, pratiquement prhch6e, les fait s'6crier : , C'est aujourd'hui
seulement que mes yeux s'iclairent, c'est maintenant
que je vois la raison d'etre de la religion. ) Evidemment
cela ne serait pas sans le travailanterieur du catechiste,
mais rien comme la retraite pour enfoncer le clou de la
belle facon, pour 6clairer d.cid6ment sur les devoirs de
la vie chr6tienne, pour mettre vraiment bien en ordre
les consciences.
J'avais fait un essai de retraite dans mon cher premier petit poste; 6tant seul, je n'avais pu la faire
retraite ferm6e; aujourd'hui que j'ai pu essayer une
fois d'une vraie retraite fermie, je suis biea d6cid6 a
m'en imposer encore la fatigue de temps en temps.
Ces exercices ne peuvent atteindre tout le monde, mais
c'est unique pour former les elites qui aident le missionnaire. Mes petites chr6tiennes sakalaves mari6 es
ont beaucoup gagn6 a ces exercices. Elles sont
lanc6es; je vais m'occuper cette ann6e des hommes.
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Le mime 6crit le 4 fivrier 192o.
J'ai baptis6 avant-hier, 2 f6vrier, huit adultes qui ont
fait en meme temps leur premiere communion. Cela ne
fait pas les chiffres merveilleux qu'on vous envoie de
Chine, mais j'espere qu'ils supposent autant d'efforts,
autant d'amour de la part de vos missionnaires et seurs
Piques,nous aurons un
malgaches. Dans deux mois,
petit groupe semblable et aux fetes suivantes encore,
car nous avons un nombre assez consid&rable de catechumines. Nos cat6chumenes ne trouvent pas chez
nous lesavantages que leurprocurent d'autres missions.
Nous ignorons ici les maisons appelkes cat6chuminats
oiu l'on puisse les r6unir, nourrir et instruire. Voici
comment nous proc6dons. Les enfants tous externes
assistent deux fois par jour au cat6chisme : une fois
chez les sceurs pour apprendre le mot a mot, une fois
chez les missionnaires pour reciter et recevoirdes explications. II y a ainsi trois cours de cat6chisme ; un pr&paratoire, un deuxieme c:i aboutit au bapteme ou a la
r6novation des voeux du bapt&me (communion solennelle), un troisieme qui mane a une deuxieme r6novation. Chaque cours les tient un an; apris ces trois ans
de catichisme quotidien, nos enfants entrent au cat6chisme de pers6v&rance, deux s6ances par semaine.
Dans cette organisation, les petits cat6chumenes sont
m&l6s aux petits chretiens.
Pour les adultes, je suis bien aidi par les femmes
chr6tiennes de la retraite dontje vous ai parl6 et par
un petit groupe d'hommes qui forme 1'embryon d'un
groupe de jeunesse catholique. Ils et elles me racolent
des catichumenes adultes; si --eux-ci savent lire, ils les
mettent a l'6tude dumot . mot; s'il s'agit d'illettr6s, ces
bons chr6tiens et bonnes chritiennes se chargent euxmemes de la besogne insipide d'enseigner le mot a
mot. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles ont chacun
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un ou deux ou trois 6elves, et piriodiquement iUs me
les amenent r&citer la lecon apprise et recevoir quelques
explicatious. Une grosse partie de mes journ6es se
passe a recevoir ces gens et i leur expliquer la lecon
qu'ils m'ont r6cit6e. C'est fatigant, astreignant mais
tres doux et consolant au coeur du missionnaixe. Ily en
a qui viennent reciter tous les huit jours,deux ou trois
fois la semaine, voire tous les jours : cela d6pend du
zele et des occupations de chacun. On exerce une surveillance speciale pour constater pendant longtemps
leur.fidilite au dimanche et leur Mloignement des coutumes mauvaises des anc&tres. L'exp6rience invite le
missionnaire & atre lent a recevoir, a exiger des habitudeschritiennesformees, une science religieuse aussi
complete que possible. On n'augmente pas autant en
nombre, mais la qualitA s'affirme et puis on acquiert
des chretiens tres zil6s qui se font ap6tres et qui finalement ramenent le nombre en conservant Ia qualit6.
Nos communions pascales a Tulear-ville sontmonties
au nombre de 275 en 1919 (2zo en g918) et Ie nombre
annuel des communions est passe de 1I 848 & i6 ioi.
L'icole Bienheureux-J.-G.-Perboyre pour les garcons est ep train et marche deji d'une faqon consolante.
Chez les sceurs, c'est bond6; heureusement qu'une
nouvelle seur vient de nous arriver. Dieu les benisse
ces bonnes sceurs! Sans elles, nous ne ferions pas grand'chose.
Mgr Crouzet est encore &Diego,attendant le bateau
qui V'amnera dans notre Sud, toujours difficilement
accessible. MM. Brunel et Menjot vont bien, Fun a
Manombo, l'autre ici h Tul6ar. On voudrait 6tre plus
nombreux.
L. LEROUGE,

-AMERIQUE
COLOMBIE
Lettre de M. COSYN, Prirede la Mission, a M. ROBERT,
secrdtaire de la Congrigation.
TuDja, 20 octobre 1919.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur-soil avec nous

four jamais!

Comme vous d6sirez quelques nouvelles qui puissent vous servir pour vos Annales, ob les provinces
situ6es hors d'Europe trouveront apres la guerre plus
de place disponible, je me hasarde k vous parler un
peu des fetes r6centes dont Tunja a et6 le theatre:
fetes patriotiques.et religieuses a la fois, car ici il n'y
a pas encore eu divorce entre ces deux l66ments, et
c'est un des honneurs de la Colombie d'etre officiellement catholique, ce que bien peu de nations revendiquent aujourd'hui comme elle le fait.
1I s'agissait done tout d'abord du premier Congres
marial national, et du couronnement d'une image
miraculeuse de la tres sainte Vierge. Le Congres s'est
celebr6 avec pompe a Bogota, capitale de la R6publique, dans les premiers jours de juillet, et un des
points principaux du programme a &t6 pr6cisement le
couronnement de Notre-Dame de Chiquinquiri, qui
s'est effectue solennellement en presence de tous les
eveques du pays et avec un concours de soixante a

-

290 -

quatre-vingt mille pHlerins. Chiquinquira, nom indigene, comme cela se voit, est une ville du diocese de
Tunja, A environ 70 kilometres d'ici, et a 15o de
Bogota; l'image de la tres sainte Vierge qu'on y
venere est connue et honor6e par les pelerins de toute
!a R6publique et mrme des pays environnants : c'est
une toile commune peinte a Tunja vers x555, repr6sentant la sainte Vierge avec-saint Andr6 et saint
Antoine, qui s'6tait presque compltement effac6e,
quand elle se renouvela par miracle en 1586, et fut
installee dans l'eglise de Chiquinquira, ou elle se
trouvait alors. De nombreux miracles s'opererent,
dont la plupart ont 6t6 juridiquement d6montris, et la
foi du peuple colombien envers l'image miraculeuse
ne se d6mentit pas un instant.
Ce ne fut pas chose aisee de persuader aux Chiquinquireiiois qu'on leur rendrait l'image, et la presse
sectaire tacha d'exploiter, comme toujours, le fait de
la couronner en dehors de son sanctuaire pour faire
crier contre 1'Yveque et le clergi. Mais grace a I'attitude digne et inflexible de Monseigneur, et & l'appui
que lui pr&ta le gouvernement,, es premiers dbsordres
(car il y en eut, en octobre 1918) farent r6primis, et
le pieux voyage de la Vierge miraculeuse & Bogoti,
et son retour par Tunja jusqu'.1 son sanctuaire, furent
une s6rie de triornphes, o rivaliserent la foi et la piktk
de tous. La couronne, en or enchassk de pierres pr6cieuses, fut concue et execut6e par les freres des ]tcoles
chretiennes. L'enthousiasme de la capitale et des
catholiques ne peut guere se comparer qu'a celui
qu'excita en 1913 le premier Congres eucharistique
national. Un des meilleurs discours du Congres marial
fut celui du pr6sident de la Republique, Dom
M. F. Suarez, 6crivain eminent et catholique fervent,
qui, il y a six ans, avait parlI avec non moins d'61o-
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quence en l'honneur de Jesus-Christ. N'est-ce pas bien
consolant?
Au commencement du mois d'aout, I'image de la
sainte Vierge d6jA couronnee fut recue a Tunja, et
comme en ces jours-la on c616brait aussi le centenaire
patriotique -'une des principales victoires de l'ind&pendance de la Colenbie, obtenue sur les armies
espagnoles A trois lieues d'ici, nous euimes aussi la
visite du president de la R6publique et de plusieurs
ministres. Mon intention n'est pas de vous retracer ici
ces fetes, qui se ressemblent plus ou moins partout.
Je vous dirai qu'en dehors du simulacre de la bataille
qu'on reproduisit sur le terrain mrme oi elle se donna
en i819, les fetes religieuses et patriotiques duirrent
une huitaine de jours A Tunja. Nous efimes a. cette
occasion 1'honneur de recevoir le pr6sident, car on lui
prbsenta, dans les vastes corridors du grand s6minaire, environ soixante membres du clerg6 du diocese.
Dans la rkponse qu'il fit A 1'adresse de M. le Vicaire
general, il insista sur l'union des deux pouvoirs, civil
et religieux, disant que ce mode de gouvernement est
vraiment parfait, n'en d6plaise aux ennemis de la
religion; et admirant la solidite et l'harmonie de
notre grand s6minaire, il y trouva une allusion a la
fermete des principes qu'on y enseigne et A la beaut6
de l'edifice moral qu'on y 616ve : paroles vraiment
encourageantes quand on pense qui est celui qui a
daign6 nous les adresser.
Henri CosYN.
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URUGUAY
Lettre de M. PRAT, Pritrede la Mission, c M. VERDIER,
Superieurgineral.
Montevideo, La Union, i5 fivrier 1920.

MONSIEUR ET TRts HONORI PERE,

Votre benediction, s'il vous plait!
A la paroisse, qui, malgr6 la division faite tout
recemment, compte encore de dix-huit a vingt mille
ames, la besogne ne manque pas.
Aux catichismes, predications, etc., il faut ajouter
la pricecupation, j'allais dire ie cauchemar, de
'Pgliscen I'honneur de notre Immaculke Mere de laMiMdaille miraculeuse, qu'il faudrait terminer, et une
6cole de frires que je voudrais fonder pour 1'education chretienne des enfants de 1'Union.
Cette annee, le 19 juillet, nous c6elbrerons les noces
d'argent de notre maison, que vous connaissez. Le
18 aofit, il y aura vingt-cinq ans que les confreres
l'habitent, et vingt-sept ans qu'ils travaillent aux
oeuvres de la paroisse.
Croyant vous faire plaisir, je ne resiste pas a la tentation de vous transcrire quelques notes laiss6es par
le toujours regrette M. George, sur la fondation de
la maison de l'Union:
c La maison des missionnaires de Montevideo aeti
fond6e en 1884 par Mgr Inocencio Yeregui. D'abord
deux urissionnaires de la maison de Buenos-Aires
devaient ktre envoy6s A Montevideo y donner des
missions pendant huit mois de 1'annee, puis se replier
sur la maison de Buenos-Aires. Cet arrangtement.ne
pouvait etre que provisoire. Apres un an d'essai, la
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famille Jackson procura une maison, rue de la Bricha,
et un troisieme missionnaire fut adjoint avec charge
de s'occuper de I'aum6nerie de la maison de SaintVincent-de-Paul, calle Reconquista.

Les premiers missionnaires furent MM. Birot,
Cabanel.
Le premier superieur de la residence fut le regrett6
M. Freret.
Apres deux ann6es de sejour a la rue de la Brecha,
la m6me faraille de nos bienfaiteurs mit la disposition des missionnaires une' maison plus commode,
calle Reconquista oo et 92.

On parlait de nous bAtir une chapelle publique sur
ce terrain, mais la mort de Mgr Yeregui, qui arriva au
commencement de fevrier 189o, nous fit perdre tout
espoir.
Jusque-la, 1'6tat de la mission a Montevideo 6tait
pr6caire. Pas de chapelle, pas de maison stable. Ricn
ne semblait faire presager ce qui arriva lors de la premiere visite de M. Heck en d6cembre 1892. Afflig6 de
I'6tat consolant de la maison et du peu d'espoir de
voir s'6tendre ses ceuvres, il apprit que la paroisse de
l'Union allait 6tre vacante; il manifesta la possibilit6
pour nous de prendre la direction de cette importante
paroisse, qui permettrait aux missionnaires d'avoir un
pied-a-terre et le moyen de faire un plus grand bienau
diocese.
M. Felix Buxarco, notre insigne bienfaiteur, se chargea de traiter cette affaire avec le nouvel 6veque,
Mgr docteur don Mariano Soler. Malgr6 les quelques
oppositions que l'on pouvait prevoir de la part du clerg6,
Sa Grandeur acc6da a la demande et nous autorisa a
prendre possession de la paroisse au commencement de
f6vrier 1893. On envoya d'abord M. Kemen qui rebut
pleins pouvoirs de l'6veche. M. Rieux arriva au com-
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mencement du careme de la meme annCe, en qualiti de
vicaire. Les bitiments qui servaient de presbytere
6taient insuffisants pour y loger toute la communaute;
nous dimes louer une petite maison situee a c6t6 de
1'6glise et mise en communication avec le presbytere
par une porte lat6rale.
Nous paraissions devoir demeurer longtemps en cet
6tat. Mais la divine Providence pr6parait les voies i un
etablissement d6finitif.
En 1893, lesterrains vagues situ6s pres de l'6glise
furent mis en vente. Aussit6t, M. Buxarco, pr6venu de
cette vente, fit faire les d6marches n6cessaires et les
acheta au nom de M. Heck, notre visiteur. La petite
maison que nous occupions 6tait situ6e entre deux
fractions de notre terrain. Le proprietaire consentit i
la vendre. Comme c'6tait un bien de mineurs, il fallut
plus de six mois pour liquider cette affaire. Enfin,
M. Heck en devint le proprietaire. Nous etions donc
en possession d'un terrain bien suffisant pous y batir
une r6sidence. Mais comment bitir! I a divine Providence y pourvut. Mme Sofia Jackson de Buxarco et sa
soeur Mme Clara Jackson de Heber voulurent bien
offrir 1'argent n6cessairepour commencer. On nous dit
de presenter un plan et un devis. Nous en chargeames
M. Bonnet, ing6nieur et contructeur franqais, qui prksenta un projet montant a 13 5oo piastres or. Loin de
nous la pens6e de r6aliser le plan en sa totalit6. Bien
heureux si nous avions pu en bAtir une partie. Ces
dames accepterent le projet et d6terminerent son ex&cution immediate. On commenca les travaux au mois
de novembre 1894. Le 16 juillet -895, apres I'office

solennel pr6sid6 par Mgr Soler, Sa Grandeur voulait
bien benir la maison. Un diner de trente couverts 6tait
offert aux invites dans une des salles de la nouvelle
maison. Le 28 aout, les confreres prirent possessionde
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leurs chambres respectives pour y faire les exercices
de la retraite annuelle.
Acette date lamaison de l'Union etait ainsi formte :
M. E. George, superieur et missionnaire; M. Rieux,
assistant et vicaire; M. Kemen, cure de la paroisse;
M. Davani, aum6nier de l'asile; M. Hermkes, vicaire;
M. Gimalac, missionnaire. Dieu veuille r&compenser
nos g6nereux bienfaiteursqui, avec un desinteressement
rare etun tact exquis, ont permis a notre Congregation
de s'installer en ce diocese de Montevideo pour y
faire un bien durable.
Je me permets d'ajouter a cette relation que M. E.
George et la ven6rable sceur Duthu, superieure de la
maison des Filles de la Charit6, calle Reconquista, ont
tt 1'instrument docile et intelligent dont s'est servi la
divine Providence pour la fondation de nos ceuvres
dans 1'Uruguay.
L'oeuvre des missions, grace Dieu, marche trs
" bien.
Les missionnaifes travaillent 1l'oeuvre des missions au
moins pendant huit mois de l'ann6e. Pendant deux
mois d'et6 et d'hiver, ils donnent quelques retraites.
En 1919, nous avons donn6 18 missions et 6 retraites

dont voici les r6sultats :
Communions. . . . . . . . . . ....
. . . .
. .....
Confirmations. . ...
Baptemes d'adultes.. . .........
Mariages 14gitim6s. . . . . . . . .... ..

3612
5865
65
19

Pardonnez-moi, Monsieur et Tres Honor6 PNre, si
je me suis un peu trop etendu sur ces d6tails concernant notre maison de Montevideo.
Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur et de son
Immacul&e Mre, votre fils tres humble et ob6issant qui
vous prie de le binir.
Philippe PRAT.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
MORINO GIOVANNI, prete della Missione: Un tesoro
pei sacerdoti. L'officio divine et la santa nmessa. Napoli,
Tipogralia pontificia M. D'Auria. Calata Trinita
Maggiore, 52. 1920.
Un eveque demandait i saint Joseph de Cupertino quel ktait le laoyen
le plus pratique et le plus efficace pour avoir de bons pretres. a Faites
en sorte, repondit !e saint, que vos pritres disent bien la messe et le
breviaire. - C'est cette parole qui a inspire a notre vanure confrere la
pens6e d'ecrire ce li-re de cent huit pages in-32. La premiere partie traite
de i'office divin : sa beautd, le devoir de le bien dire, la maniere de le
bien dire, notions gencrales sur les psaumes, observationssur chacun des
psaumes en suivant l'urdre du psalterium,tel qu'il estdans le breviaire.
Dans la seconde partie, i'auteur parle de I'excellence de la messe, de
la pr6paration qu'on doit y apporter, de la maniere de bien ctlebrer,du
devoir de Faction de grAces.

M. J. BAETEMAN. Souveairs de guerre, par un missionnaire-soldat. Evreux, Imprimerie de 1'Eure, 6, rue
du Meilet. 1919.
Voici Pintroduction de ce livre de cent douze pages qui a l'imprimalur
de M. Verdier. Superieur gencral: a Ce journal n'a pas la pretention de
decrire des scenes de guerre. Des plumes plus autorisees que la mienne
en ont donni de sibelles. Mais ces souvenirs intimes, recueillis au cours
de la campagne, pourront interesser et aider plus tard i la grande histoire de ces temps heroiques. lis montreront aussi le r6le du pritre...
Laissant de c6te tous les sujets dejit decrits par d'autres, je me cantonnerai dans des souvenirs personnels. Puissent ces modestes pagesajouter
une feur de plus
Inl gerbe magnifique cueiltie sur !es champs de
bataille.

LAZZARO RAMELLA, prete della Missione. Brevi conferenze su' doveri ecclesiastici. Savona, Tipografia

D. Bertolotto. 1908.
L'auteur dit dans la priface qu'ayant pr&ch6 des retraites aux s(minaristes et aux pr&tres et ayant recueilli dans les meilleurs auteursles matriaux de ses conferences, craignant, d'autre part, que tout cela ne soit
perdu aprts sa mort, cosa che iantojacilmente avviene nelle communita, ii
s'est decide & faire imprimer ce livre. L'auteur diclare que ses auteurs
favorissont le cardinal de la Luzerne, Flix Giordano, oblat de Marie,
Jean Morino, pretre de la Mission, le Phre Antonin de Turin. Voici le
sujet des dix eonf6rences que renferme ce livre in-6 de cent quatre-vingts
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pages: sacerdoce, saintete de vie, chastetesacerdotale, pricre en gineral,
office, sainte messe, science et itude, pridication, bon exemple, zEle,
amour de l'gglise.

P. CiSAIRE DE TOURS, frere mineur capucin. L'Api6re
sirapkique. Traitl deloquence sacrie. Paris, Librairie

Saint-Francois, 4, rue Cassette. 1grg.
Cet ouvrage de deux cent vingt pages est destine aux scolastiques de
1'ordre des Capucins qui doivent, d'apres les Constitutions, faire une annie
d'eloquence sacree quand ils ont fini 1'etude de la theologie. £1 pourra
servir i nos scolastiques et aux Missionnaires missionnants, d'autant
plus que I'eloquence qui est recommandee est celle que nous prescrit
saint Vincent, 6vangelique quant au fond, simple et cordiale quant i la
forme,edifiante quanth la fin. L'auteur montre en saint Francois d'Assise
le modile de cette eloquence. Dans la deuxi.me partie, il a quelques
lignes sur notre saint Fondateur que nous reproduisons ici.
SAINT VINCEtT Dr PAUL (157-1660). - Dans cet homme, i y avail,
ce qui est le secret de sa vie, ce qui communiquait & son ime la force
cr6atrice, le genie de la charit6. Bossuet I'appellera t son maitre %.Ce
que Y'evbque de Meaux fera pour 1'eloquence dans les villes et an sein
de la capitale, Vincent l'a fait pour 1'Eloquence de la chaire, dans les
campagnes.
II a ete, par excellence, le predicateur des pauvres, un digne 6mule de
Francois d'Assise, Verbosimplici sed corde magnifico. Dans ses m6moires,
Mme de Motteville ecrivait: a Le P&re Vincent est tout d'une piece. * II
n'a jamais eu au cceur qu'une seule passion, celle de rendre gloire h
Dieu, en faisant du bien aux hommes.
De lui, il ne nous reste pas un discours entier qui nous permette
d'apprecier, dans tout son developpement, ce don du pathetique. qu'il
possedait h un si haut degre. ,Tout le monde connait cette peroraison ou
le coeur se sent sons chaque mot. a Or,sus, Mesdames... a Rien de plus
simple, mais de cette simplicitd de I'esprit qui la.sse voir toute la verite,
de cette simplicite du coeur qui fait la force d'une parole.
Ses conferences gses pritres et i ses Filles de la Charit6, sont ce qu'il
v a de mieux a ce sujet. II est k souhaiter qu'elles soientplusconnues:
elles pourraient servir de modele, etprodniraient un grand biendans les
ames.
Ses lettres. - Saint Vincent de Paul est l tout entier. C'est une veritable jouissance de le suivre & travers ces pages,de le voir tenant en main
tous les fils de ses vastes entreprises et les conduisant avec une dexterite
qui semble faite pour gouverner un empire.
II n'y a pas sans doute, dans les lettresde saint Vincentde Paul, la meme
61lgance, Ie meme charme d'expression que dans celles de saint Francois
de Sales; la meme nuance, qui distingue leur caractire, sc reflite dans
leur correspondance. Ici, c'est une nature de gentilbomme qui donne a
tout ce qu'elle touche un air de distinction qui ne p'abandonne jamais;
c'est une ame de poete qui s'eoanche doucement; lh, c'est uae natore
plus ferme, plus vigoureuse,qui cache,sous des formes moins, delicates,
une Ame fortement trempie. De 1L, chez l'un, une abondance toujours
fleurie; chez l'autre, une mile simplicit6 qui ne se dement jamais... il y
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a de la mbre dans le coeur Je saint Francoia de Sales, et it y a du pere
dans celui de Vincentde Paul. (Freppel.)
Dans la troisieme partie de l'ouvT' e que nous analysons, l'auteur
conseilled'ecrire integralementses sermonsau moinsles premiiresaunees;
a alors on se comprend soi-meme et l'on peut se faire comprendre des
autres x. It y a des conseils trbs pratiques dans le paragraphe 3. Le pridicateur doit 6tre un homme d'etude, d'ecriture et d'oraison;il faut entreteuir la scieice acquise, s'enrichir de nouvelles connaissances, prendre
des notes, ridiger de nouveaux sermons, relire, retoucher, mettre au
point ses anciens sermons.

DOCUMENTS
EPISTOLA APOSTOLICA
AD PATRIARCHAS, PR1MATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCUPOS ORBIS CATHOLICI : DUE IDE CATHOLICA PER ORBEM TERRARUM PROPAGANDA

BENEDICTUS PP. XV
VEINERBILES FILTRiS
Salutem et apostolicam benedictionem
Maximum illud sanctissimumque munus quod, suo jam instante ad
Patrem reditu, Dominus Noster Jesus Christus discipulis demandavit,
cum dixit : Euntes in mundum universum praedicaleEvangelium omni
creaturaet, non erat sane Apostolorum vita terminandum, sed apud
corum successores perpetuaudum usque ad consummationem saeculi,
quoad scilicet futuri essent in terra homines, quos veritas liberaret. Ex
quo igitux ili projectipraedicavwreua ubique verbum Dei t,ita quidem ut3
is omnem terram exierit sonus eorum: el in fines orbis terrae verba eorum ;
divini mandati memor, Ecclesia nunquam, labentibus saeculis, cessavit
adhuc traditae divinitusdoctrinae partaeque humano generi per Christum
salutis aeternae nuntios et administros in omnes partes mittere. Illo ipso
enim trium saeculorum spatio, quo ad Ecclesiam recens natam opprimendam, alia ex alia, excitata ab inferis persecutio desaeviit,cum omnia
Christianorum sanguine redundazent, vox tamen Evangelii praeconum
late Romani imperil fines pervagata est. Postquam vero pax et libertas
pblice est Eeclesise data, multo majozes in apstolatu piogrzasus tot
orbe fecit: quo in genere psaecclai vitae sanctimonia viri uti•issime cla-

basazent Ex his Giegozin

Illuminatiz

Azmien-ia

christiaano nomini

adjnngit, Styriam Victorians Aethiopinam Frumentius; tum parit Hibemes Christo Patritins, Anglos Augustinus, Columba Palladiusque
Scotnm;deindeillustxatEvangelii luce Hollandiam Clemens Wilihrordus,
prians ille Ultnrjectansium Episcopus, Germaniae populos ýlonifacius
L. Maic, xvi, 05.
j. 16id., 2o.

3. PS. xtuzf
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e tAusigrius, Slavoniae tautm Cyillus et Methodius ad catholicam Fidem
traducunt. Deinceps multo latior campus hominibus apostolicis patere
coniit, cum Gulielmus de Rubruquis Fidei facem Mongolis intulit,
cumque beatus Gregorius X prilos missionales legarit in Sinam; quos
subinde Francisci Assisiensis alumni consecuti, non exiguam ibi constituerunt fidelium ecclesiam, quam baud multo post persecutionis orta
tempestas dissipavit. America autem detecta, virorum apostolicorum
agmen, in quibus praecipue commemorandus est Bartholomaeus Las
Casas, Dominiciani Ordinis decus ac lumen, miseros indigenas cum ab
hominum dominatu improbo tuendos, tunm ex daemonum durissima ser.
vitute eripiendos suscipiunt; intereaque Franciscus Xaverius, dignus is
quidem qui Apostolis ipsis comparetur, cum in Indiis Orientalibus et
in Japonia pro Christi gicria animarumque salute mirifice desudasset, ad
Sinensis limen Imperii, quo jam tendebat, emoritur, quasi discessu sue
aditum patefaciens novae Evangelli praedicationi in illam regionum
immensitatem, in qua erat futurum ut e tot inclytis religiosorum Ordinibus et Missionalium Familiis homines Fidei propagandae studiosi,
tantas per vicissitudines rerum ac temporum, apostolatum obirent. Postremo continens ea quae ultima patuit, Australia, itemque Africae interiores tractus, audacia constantiaque recentiorum explorati, christianae
Fidei nuntios acceperunt : ac fere jam nulla est intra vastissimum mare
Pacificum tam remota insula, quo non Missionalium nostrorum virtus
actuosa pervasefit. Ex iis autem plurimi extiterunt, qui cum fratrum
salutem quaererent, ipsi, Apostolorum exemplo,ad sanctitatisfastigium
pervenerint, nec pauci, qui, apostolatum martyrii laude cumulantes,
Fidem profuso sanguine confirmarint.
Jam vero tot tantosque labores a nostris in Fidei propagatione exantlatos, tanta studia posita, tanta invictae fortitudinis exempla edita considerantibus, vehementer demirari licet, innumerabiles tamen esse adhuc
qui in tenebris et in urbra mortis sedeant; siquidem ethnicorum habita
recenter ratione, ad decies millies centena millia numerantur.
Nos igitur, tam immensae animarum multitudinislacrimabilem sortem
miserantes, cum, pro Apostolici sanctitate officii, nihil habeamus antiquius quam ut beneficia eis divinae Redemptionis communicemus,equidemplurifariam in orbe catholico increbrescere illa, Dei nimirum Spiritu
commota, studia bonorum in Missionibus exteris provehendis et explicandis, libenti sane gratoque animo videmus. Itaque ad ea ipsa studia
fovenda usquequaque et incitanda, ut Nostro est muneri summisque
votis consentaneum, lumine auxilioque Domini magnis precibus implorato, has vobis, venerabiles Fratres, mittimus litteras quibus vos vetrosque cleros ac populos hortamur, significantes quemadmodum huic gravissimae causae prodesse possitis.
Primum omnium ad eos Nostra spectat oratio, qui, ut Episcopi ant ut
Vicarii Prefective Apostolici, sacris praesunt Missionibus : ipsis enim
cura omnis proxime incumbit Fidei propagandae, in iisdem praesertim
spem amplificationis suae habet Ecclesia repositam. Quamquam non
ignoramus quo fere sint ardore apostolatus, probeque-novimus quae
quantaeque iis vincendae difficultates fuerint, subeundaque discrimina,
his maxime postremis annis, non modo ne de suis praesidiis stationibusque decederentsed ut regnum Dei etiam dilatarent. Ceterum,eorum
erga hane Apostolicam Sedem observantia ac pietate perspecta, confidenter ipsis, at filiis pater, animum Nostrum aperimus. Hoc igitur ante
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omnia cogitclt, sc ,uac q|uelnque Mlissioni taIn1lt]im animnam, ut aiunt,
esse debcre. Quamobrem suis sacerdotibus ccterisquc sui muncris adju-

toribus bono smit, verbis factisque, documento, animosque ac stimulos
addant ad sequenda usqut meliora. Quotquot euim quoquo pacto in hac
vinea Domini oper..lur, experimento cognoscant oportet, planeque
sentiant Mission ipraesiderepatrem, vigilem, di!igentem, caritatisplenum,
omnes et omnia summo studio complecetelem, Jquisuorur rebus gaudeat prosperis, condolescat adversis, cunatus coeptusque laudabiles
secundet atque adjuvet, qui denique subditorum quaecumque *unt, ut
sua propria respiciat. Omnino, prout una quacque gubernatur, ita varia
est conditio et fortuna Missionuu : quibus pruinde valde perniciosum
evenire potest, si quis ineptus minusve idoneus praeponatur. Plerumque
enim quisquis patriam carosque propinquos deserit, christiani nominis
propagandi causa, is loigo saepiusque periculoso itiueri se comnittit,
alacer et promlptus ad durissima quaeque toleranda,dum quam plurimas
Christo animas lucretur. Qui si diligenti praeposito ulitur, cujus sibi
omnibus in rebus adsit prudentia et caritas, non est dubium, quin fructuosissima futura sit ejias opera; sin autem, valde est timendum ne,
laboribus incommodisque paulalim defatigatus, ad extremum deficiat
animo desidiaeque se dedat.
Praeterea qui Missioni praeest, curare in primis debet ut earn usque
promoveat pleneque explicet. Etenim, cum ea regio cujus terminis sua
Mlissio circumscribitur, omnis quam longe lateque patet, ipsius sit mandata curae, profecto omnium quotquot eadem in regione incolunt, ipsi
omnino quacrenda est salus sempiterna. Quamobrcm si ex ingenti multitudine aliquot millia ethnicorum ad Fidem traduxerit, non ei fas erit
in hoc acquiescere. Accuret quidem, tueatur et foveat eos quos jam Jesu
Christo peperit, nec sinat ex eis dilabi quemquam et interire. Verum ne
putet se fungi, ut oportet, officio, nisi ceteros etiam, quorum fere est
nimio major numerus, veritatis vitaeque christianae compotes facere pro
viribus et sine ulla intermissione contendat. Itaque ut ad aures singulorum eo celerius meliusque Evangelii praedicatio perveniat, multum
proderit alias subinde missionalium stationes etsedes constituere,futuras
tamquam totidem centra Vicariatibus ant Praefecturis novis, in quas,
cum opportunitas adfuerit, eadem Missio dividatur. Quo loco debitas
tribuimus laudes Vicariis Apostolicis,quotquot sunt qui ea ratione,quam
d;ximus, regno Dei nova semper incrementa parant : eamque in rem si
domesticorum adjutorum copia sibi non suppetat, eos ex aliena religiosorum familia vel societate libentissime accipere consueverunt.
At contra, quam non probandus ille foret qui Dominici agri partem,
sibi assignatam ad excolendum, tamquam suam propriam possessionem
haberet, quam prorsus nollet alienis manibus attingi. Quanta vero
subeunda ei esset divini judicii severitas, praesertim si - quod saepius
contingere memoravimus - christianis non ita multis circumfusa esset
multitudo ethnicorum, quibus quidem erudiendis quum ipse cum suis'
verbi ministris non sufficeret, nollet aliorum operam advocatamadhibere.
Atqui catholicae Missionis praeses, cui nihilaliud cordi sit nisi Dei gloria
et salus animarum. undique ad sanctissimum munus adjutores, cum
opus fuerit, conquirit, nec ii qui sint, suae an alienae familiae aut
nationis, quidquam pensi habet, dum omni modo... Christusannuntieturt :
z, Philip., I, Ix.
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nec solum adjutores, sed adjutrices etiam, id est sorores religiosas adhibet ad scholas, ad ojphanotropbia,ad nosocomia, ad domus hospitales,
ad cetera caritatis instituta, in quibus novit, Dei providentis nutu, incredibilemiquamdam rim ad fidem latius proferendam inesse.
Ad haec bonus Missionis praefectus non se intra suos tines continet,
quasi aliena ducat omnia quae foris fiunt, sed, urgente caritate Christi,
cujus ad gloriam quidquid intersit, sua multum interesse putat, cum
collegis finitimis amicitiam et necessitudinem studet habere. Multa enim
saepe existunt communia negotia ad eaindem regionem pertinentia quae,
ut patet, nisi communiter, expediri non possunt. Sed praeterea magno
cum Religionis emolumento Missionum praesides, (juotquot poterunt,
in unum statis temporibus convenient, ut consilia inter se conferant,
mutuisque alloquiis confirmentur. Denique illud est quo quicumque
Missionem regunt, ii suas praecipue curas oportet habeant conversas,
ut sacrorum ministros de gente ipsa, in qua versantur, educent atque
instituant : id quod novarum ecclesiarum spem maxime continet.
Nam sacerdos iudigena, utpote qui ortu, ingenio, sensibus studiisque
cohaereat cum suis popularibus, mirum quantum valet ad Fidem eorum
mentibus insinuandam: multo enim melius, quam quisquam alius, novit
quibus modis quidpiam eis persuaderiqueat. Ita saepe fit ut illuc faciles
aditus habest, quo advenae sacerdoti pedem iuferre non licet.
Jam vero clerum indigenam,ut speratos fructus affrat, omnino necesse
est bene conformare et fingere.At nequaquam satis erit ad hoc institutio
quaedam inchoata et rudis, talis videlicet ut quis ad sacerdotium ineundum
evadat idoneus, sed plena debet esse perfectaque et numeris omnibus
absoluta, qualis sacerdotibus cultarum gentium tradi solet. Neque enim
clerus indigena eatenus parandus est, ut missionarios advenas, humilioribus ministeriis addicti, adjuvent, verum ut ipse, par divino muneri
obeundo, recte possit populi sui gubernationem aliquando suscipere.
Nam ut Ecclesia Dei catholica est nullamque apud gentem vel nationem
extranea, ita consentaneum est ex unaquaque gente sacrorum administros
exsisterequos divinae legis magistros viaeque ad salutem duces sequantur
populares sui. Ubicumque igitur adsit quantum sat est indigenae cleri
ejusque bene instituti et vocatione sua sancta digni5 ibi Mi.ssionarii opus
feliciter expletum ecclesiamque praeclare esse fundatam jure dixeris.
Quod si forte ad ear labefaciendam procetla dein persecutionis oriatur,
non verendum est ne, eo fundamento iisque radicibus, non sit hostiles
impetus latura.
Hoc enimvero tam grave muneris officium ut ex veritate aestimarent
diligenterque exsequerentur, semper apud Missionum rectores institit
Apostolica Scdes: cujus quidem in hoc genere studium clare indicant
vetera et recentia hujus Urbis Collegia clericis exterarum nationum
instituendis, praesettim Orientali ritu. At, post hanc instantiam Pontificum, dolendum est, regiones esse, in quas abhinc pluribus saeculis
catholica Fides illata sit, atque ubi tamen clerum indigenam, nisi deterioris notae, non zeperias : item populos esse nonnullos, mature Evangelii luce illustratos, qui ex barbaria ad eum jam humanitatis gradum
emerserint, utin omni civilium artium varietate praestaates viros habeant,
quique, cum multa jam saecula salutari Evangelii Ecclesiaeque virtute
sint affecti, tamen adhuc nec Episcopos, a quibus regerentur, nc sacerdotes, quorum disciplina civibus imperitaret, efferre potuerint. Apparet
igitur mancam mendosamque esse rationem ad hunc diem alicubi usi-
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tatam in educando clert qui se ad Missiones applicet : cujus quidem
incomnmodi removendi causa, Sacri

(Cousiiio Propagandae Fidei man-

damus, ut quae variis regionibus upportuna sint, 'tonstituat, et Seminaria, quae regionibus singulis piuribusque simul dioccesibus usui sint,
vel condenda curet vel condita jam recte gubernandf, praesertim vero
sollicitum sit quemadmodum novus in Vicariatibus ceterisque Missionum
locis clerus adolescat.
Jam vos alloquimur, dilectissimi Nobis Filii, quotquot estis, Domiz
anibus pro.~ime posita est,cum chrisnicae vineae cultores, quorum in
tianae sapientiae

propagatione, tot salus animarum. -

Principio ver-

setur vobis semper ante oculos excellentia magnitudoque muneris, in
quod vester insumitur labor. Divinum est prorsus longeque ab humanarum rationum exiguitate remotum, quod vobis propositum est, jacentibus in mortis umbra lucem admovere et ruentibus in interitum caeli

viam aperire. Intelligentes igitur vestrum unicuique dictum a Domino:
obliviscere populum tuum,eldomum patris tui t,memineritis non hominum

debere vos ivaperium propagare, sed Christi, nec patriae quae hic est,
sed patriae quae sursum, cives adjicere. Ac miserum sane foret, si qui
ex Missionariis ita suae dignitatis immemores viderentur, ut potius de
terrena patria quam de caelesti cogitarent, ejusque plus aequo studerent
potentiam dilatare gloriamque super omnia extendere. Esset haec quidem
apostolatus pestis teterrima, quae in Evangelii praecone omnes caritatis
aninarum nervos elideret, ipsiusque vulgo debilitaret auctoritatem.
Homines enim, quantumvis barbari et immanes, satis bene intelligunt
quid sibi velit, quid ab eis quaerat Missionarius, sagacissimeque odo.
rando perspiciunt, si quid aliud, ac ipsorum spirituale bonum, expetat.
Fac vero eumn terrenis aliqua ex parte inservire consiliis, nec se virum

undique apostolicum gerere, s-d suae quoque patriae negotia procurare
videri : continuo omnis ejus opera in suspicionem veniet multitudini:
quae quidem facile adduci poterit in eam opinionem ut christianam religionem putet propriam cujasdam externae nationis ease, quam religionem qui amplexus sit, subjecisse se tuteiae imperioque civitatis
exterae, propriaeque civitatis jus exuisse videatur.
Magnae Nobis quidem aegritudini illa suntde rebus Missionum commentaria, quae hisce postiemis annis vulgari coeptasunt, in quibus non
tam studium apparet Dei regnum dilatandi, quam propriae civitatis
amplitadinem augendi : miramurque in eis nihil curari quantum haec
abalienent a religione sancta animos ethnicorum. Haud ita Missionarius
catholicus, hec dignus nomine \ sed is, perpetuo recogitans, se nequaquam pro sua ipsius natione, verum pro Christo legatione fungi, ita se
gergt ut quilibetsine ulla dubitatione agnoscat ejus ministrum religionis
quae cam omanescomplectatur homines, in spiritu et veritate Deum ado-

rantes, nulli est nationi extranea, atque ubi non est Gentlis, el Judaeus,
arcumcisio, letp'aculium, Barbarusel Scytha, servus, el liber : sed omnia,

et in omnibus Csristusr. Alterum autem perdiligenter Missionario
cavendum, hoc est ne alios quaestus velit facere quam animarum.
Verum hac de re non attinet plura dicere. Nam quem cupiditas
teneat lucri, quomodo ille divinae gloriae studebit unice, ut oportet,in
eamque promovendam, alios revocans ad sanitatem, paratus erit sua
I. Ps. ILIV, ir.
2. Colos., ill, 1.
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omnia vitamque ipsam impendere? Accedit quodob ear causammultum
ei decederet auctoritatis apud infideles, maxime si, quod proclive factu
est, studium rei quaerendae in avaritiae vitium jam abiisset; cujus
quidem sordibus nihil est nec hominibus contemptibilius nec Dei regno
magis indignum. Bonus igitur Evangelii propagator perstudiose in hoc
etiam sequetur gentium Apostolum, cujus non solum est ilia ad Timo4
theum horatio : habentesaliwevia, i quibus legamur,his coinleni simus ,
quandoquidem usque eo laudem abstinentiae magni fecit ut, operosissimi munsris distensus curis, tamen iabore et manu sibi victum compaaiet.
Sed enim Missionuio, priusquam ad apostalatum accedat, adhibenda
est paeparatio diligens : quamquam quispiam dicat non esse tot rerum
qui gentibus ab humanitate remotissimis sit
acessaiam
nei
scentiam
Christum nuntiaturus. Nam, licet controversia esse non possit quin ad
salutarem animorum conversionem plus virtutum ornamenrta valeant
quam litterarum, tamen si qui bono tamnquam commeatu doctrinae non
sit instructus, multum sibi saepe sentiet deesse praesidii ad sancti ministerii fructam. Neque enim is raro et librorum copia caret et doctorum,
quos consulat,consuetudine,eum tamen respondere rogantibus,quidquid
cotra fidem objecerint, quaestionesque dissolvere, vel perdifficiles,
debeat. Ad hast, quo is se eruditiorem ostendet, eo major ejus erit vulgo
opinio, praesertim si in populo versabitur, apud quem in honore et in
pretio sit studia doctrinae; quo quidem in genere nimium sane dedeceset veritatis nuatios a ministris errorum superari. Itaque, dum alumni
sacrorum, quos Dominus advocet, ad apostolicas expeditiones rite instituentur, omnino cos in omnibus disciplinis, tum sacris turn profanis,
quae Missionariis opls sint, erudiri oportebit. Id ipsum fieri, uti par
est, in scholis Potificii Collegii Urbaniani christiano nomini prop.gando, volumua: in quibus etiapm proprium magisteriumscientiae rerum
quae ad Miasioxes pestinent, tradendae posthac esse jubemus.
In iis veroquae Missionarius percepta et ccgnita habeat necesse est,
praecipue eat numerandus, ut apparet, sermo p3puli,cujus se saluti devovebit. Nec eaim coatemtus esse debebit levi quadam hujus cogni.
tione sermenis, sed tanta ut expedite atque emendate loqui possit.
Siquidem omnibus, imperitis aeque ac doctis, debitor est, nee ignorat
quam facile quis posit, bene loquendo, allcere ad benevolentiam
nimos maultitudinis. Ac praesertim explicationem doctrinae christianae
non catechistis committat diligens Missiouarius, sed hanc provinciam
velat sibi propriam, atque adeo ut potissimam sui muneris partem,
ipse retineat, qui non est aliam ob eusanm missus a Deo, nisi ut
Evangelium praedicaset. Eidem autem interdum continget ut, tamquam religionis nsncte nuatias et interpres, primoribus populi se sistere
debeat,autin coetutdoctorum hominum invitetur:tum vero qua ratione
is suam tuebitur dignitatem, si sermonis inscitia exprimere sua sensa
proibkatur? - Nos igitur hoc ipsum attendimus nuper, cum, catholici
nomiis apud Orientates iacremento et piopagatioai consulcntes, peculire ia Ujbi studiorum domicilium instituimus, ubi qui apostolatum in
ii selgiMibu obituri assent, gnari scientesque linguarum morumque
Orieasis, seteaisue paesidis instructissimi evaderent. Quod quidem
Institutunm cum magnae opportunitatis Nobis videatur, hac utimur occai. I Tim., vX, 8.
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sione ad exhortandos. quotquot sunt, moderatores religiosarum familiarum, quibus Orientales Missiones sunt demandatae, ut suos alumnos,
iisdem Missionibus dcstinatos, ea disciplina excolendos expoliendosque
curent.
At, qui se ad apostolicum munus recte accingit, unum necesse est ante
omnia sibi comparet, utpote maximi momenti ac ponderis, videlicet,
quod supra memoravimus, vitae sanctimoniam. Etenim homo Dei sit
oportet, qui Deum praedicat; oderit peccatum, qui odisse peccatum
jubet. Maxime apud infideles, qui sensu potins, quam rationibus,
ducuntur, multo plus proficitur fidem exemplis praedicando quam verbis.
Esto igitur Missionarius omnibus mentis animique laudibus praeditus,
omnibus doctrinis excultus, omni humanitate politus; nisi haec cum
morum innocentia cohaereant,partm aut nihil efficacitatis habebuntad
salutem Fopulorum, imo plurimum et ipsi et ceteris obesse possunt.
Sit ille igitur in exemplum humilis, obediens, castus, sit praecipue
pius, sanctaeque orationi ac perpetuae cum Deo conjunctioni deditus,
sedulo apud eum causam agens animarum. Quanto enim fuerit Deo
conjunctior,tanto plus ei divinae gratiae et adjumentiimpertietur. Audiat
autem Apostolum sic hortantem : Induite vos ergo sicut electi Dei, sacndi,
et dilecti, viscera misericordiae, benignilatem, humtiltatem, modestiam,
patientiamL.Harum ope virtutum patens planusque in animos hominum
est veritati aditus quibusvis submotis impedimentis; neque enim ulla est
adeo contumax voluntas quae eis facile obsistat. Ergo Missionarius, qui
quidem ad similitudinem Jesu Domini flagret caritate, cum vel perditissimos ethnicorum numeret inter filios Dei, utpote eodem divini sanguinis pretio redemptos, non corum vel inhumanitate irritatur,vel morum
perversitate percellitur, non eos despicit aut fastidit, non acerbe atque
dure tractat, verum omnibus christianaebenignitatis offiaiis studetallicere,
ut ad complexum Christi, Pasiuris Luui, aliquando perducat. In quo
illud Scripturse Sanctae meditari consuevit: 0 quam bonus, et suavis est,
Domine, spiritus tuus in omnibut ! Ideoque eos, gui exerrant, tartibu"
corripis : il de quibus peccant, admones et alloqueris, at relicta malitia,
credant in le, Domine... Tu autem dominator-virtutis cum tranguillitate
judicas, et cum magna reverentia disponis nos . Quid vero est ant difficultatws ant molestiae aut discrininis, quod talem Jesu Christi legatum
ab incoepto remoretur? Nihil sane : nam, gratissimus in Deum qui se
tam celso muneri destinavit, omnia quaecumque inciderint adversa et
aspera ad tolerandum, labores, cuntumelias, inopiam, fanaem, mortem
ipsam quanmvis crudelem, mnagnc complectitur animo, dum vel unam ex
infernorum faucibus animam eripiat.
Ita a;ectus animatusque, Christi Domini et Apostolorum exemplo,
ad suurm munus -tungendum fidenter Missionarius aggrediatur :sed
omnem tiduciae suae rationem in Deo collocabit. Divinum est hoc totum,
ut rdiximus, christianam propagare sapientiam,cum solius Dei sit penetrare in animos, ut et mentes splendore veritatis illustret, et voluntates
igniculis virtutum inflammet, et idoneas vires homini, ad sequendum
edficiendumque id quod verum bonumque cognoverit, adjiciat. Quare,
niti ministro elaboranti Dominus adfuerit, is frustra contendet. Idem
nihilo minus tamen strenue pergat pro instituto contendere, auxilio
1.
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nimirum fretus divinae gratiae, quae nunquam, eam roganti, defutura
est. - Quo loco praetereundae silentio non sunt mulieres, quae jam
inde a rei christianae primordiis egregiam operam studiumque Evangelii praeconibus navare consueverunt. Ac dignae sunt quae praecipua
cum laude hic commemorentur virgines illae Deo devotae,quae in sacris
Missionibus frequentes versantur, puerorum educationi, pietatique et
beneficentiae multiplicibus institutis addictae; volumusque haec suorum
commendatio meritorum illis ad bene de Ecclesia sancta merendum
animos addat et alacritatem. Illae autem pro certo habeant tanto suam
operam fore utiliorem, quanto magis suae ipsarum perfectioni spiritus
studuerint.
Affari jam libet universos omnes, quicunque, magno Dei miserentis
munere, vcrae sunt Fidei compotes et innumerabilia,quaeinde manant,
beneficia participant. Ac primum attendantoportet quam sancta teneantur
lege sacris ad infideles Missionibus opitulandi. Etenim mandavit (Deus)
unicuique de Proximo swo'; quod mandatum eo quidem urget gravius,
quo proximum premit major necessitas. At vero quod genus hominum
magis frateraae opis indiget, quam infidelium, qui, cum Deum ignerent,
caecis effrenatisque cupiditatibus devincti, pessimam omnium, sub diabolo, serviunt servitutem? Quotquot igitur his illuminandis opem pro
facultate attulerint, praesertim Missionalium operam adjuvando, ii et
maxima in re officii partes expleverint et grates Deo acceptissimum in
modum de Fidei beneficio persolverint.
Jamvero triplicis generis sunt adjumenta quae Missionibus afferri
possunt, quaeque Missionales ipsi rogare non desinunt. Primum est,
quod quidem. cuique praestare licet, ut propitius eis Deus invocetur.
Semel iterumque jam diximus inanem atque irritum, a Missionariis
insumptum, laborem fore, nisi eum divina gratia fecundarit, Paulo testante qui ait : Ego plantazi, Apollo rigavit, sed Deus incrementum dedits.
Hujus autem grtiae imptrandae una via est eaque in perseverantia
humilium precum consistit, nam de omni re, quamcumque petierint, fiet
illis a Patre meos, dicit Dominus. Quae preces, si unquam alias, sane
effectu carere non possunt in hac causa, qua nulla praestantior,nulla
gratior Deo est. Quemadmodum igitur dum Israelitae cum Amalec
praeliabantur, interea Moyses in summo colle divinam eis opem sublatis
manibus impetrabat, ita Evangelii propagatoribus laboriose in vinea
Domini se exercentibus omnes dtbent Christifideles sanctarum preca
lionum ope suffragari. Cui quidem officio rite exsequendo cum proprie
institutus sit Apostolatus precatlonis qui dicitur, eum hie vehementer
bonorum universitati commendamus, uptantes utnemo se ab ejusconsortione abstineat,sed velint, quotquot sunt, apostolici laboris si non re at
studio esse participes.
Secundo loco, Missionalium paucitati medendum est; quae cum antea
non exigua esset, summa jam facta est confecto bello, ut multae Dominici agri partes a cultoribus vacent. In quo vestram praccipue, venerabiles Fratres, advocatam desideramus diligentiam; vosque rem facturi
estis vestro religionis amore in primis dignam, si et in clero et in Semii. Eccli., xvg1, 12.
2. I Cor., it,

6.
3. Matth., xvui,

xg.
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ostc=8
quae quis forte aibj inei
nario dioeceaao apostolatuw semi,
derit, studiose foveatis. Nec vos ala species recti decipist awt humana
aliqua ratio permovest, quasi, quod exteris Missionibs permiseritis id
de utiltate dioeesis vestmz dctraxisae videamini. I locum enim units
quem dimiseritis foras, plures domi sacutdotes peruiles Dews vobis sra
citabit Qui vero Ordinibus Institutisve seligiosorum paesunt exterts
colentibus Missioaes, oramus et obsecramus, ne ad tantum opus naz
sodalium lectissimos destinent, cos scilicet qui et *itae innocentia et
devotionis ardore et animarum studio praestare videanth. Idem autem
cum Missionarios suos cognoveriat in aliquo populo ab impurasupersttione ad christianam sapientiam traducendo feliciter esse versatos,
ecclesiamque ibi satis firme fundasse, cos, ut electos milites Christi, ad
aliam gentem ex diaboli manibus eripiendam transferant, et quicquid
ab illi jam quaesitam Christo sit, aliis,cultura promovendum in melius,
haud inviti zelinquant. Quo pacto, opimam acientes tamquam messem
animarum, uberrima quoque suis Familiis divinac bonitati munera
acquizent.
Denique opes et cae non ita teoues requiruntur ad Missionas tuendas,
maxipe cum carum necessitates ex bello in immensum creverint, tot
scholis et nosocomiis et domibus hospitalibs et gratuitis retum diribitoriis aliisque sublatis extinctis. Hic enimvero bonos omaes appellamus,
utliberales pro facultatibus exsistant. Nam qni hkaurit srbtait•*m Muius
ae daclausit cviera sua ah
urndi et viderit fratremsaum etessitaem ho ere
eo; qiomodo caritasDei manet in ot ? Ita quidea Joannes Apostolus,de
illis loquens' oui erum externatum necessitate premantux. At quanto
est sanctius observanda caritati le in hac causa, cam agitux non solum
ut inediae etinepiascetecisquermiseiisinfinitae multitudinissubveniatur,
sed etiam et in primis ut tam ingens animarum numerus e superbo
Satanae dominatu in filiorum Dei libertatem vindicetur? Quare illa
praesertim quae in sacrarum Missionum commiodum sunt instituta, adjuvari catholicorum libealitate cupimus.Vrimum est Opus quod appellatur a ProagatoreFidei,pluriesjam a decessoribusNotris dilaudatum;
ex quo ut vel major fructaum optimorum ubertas exsitat inpostexum,
volumus sacnum Consilium christiano aomini propagando diligentispime
curet Maxime enim ex co copiae suppetant oportet unde Missiones
tam quae jam sunt conditae turn que posthac condeadae erant, sutenteatm: confdimus autem non pernmissurum catholicum orbem ut, cum
alii ad errores diffundendos abundent affuantque opibusa nostri verum
disseminantes cum inopia luctentur. Alterum, quod etiam vehementer
omnibis commendamus, est Sanclae Infantiae Opus, cujus est vigilare
ut infiaelium parvulis decedentibus baptismus ministretur : idque eo est
commendabilius, quia pueri quoque nostri ipsum participare possunt,
itaque, mature intelligentes quanti sit Fidei donum, suam operam ad
illud cum aliis communicandum discunt conferre. Nee vere praetermittendum est Opur SanciPetri,ut aiunt, quo educationiatque institutioni cleri indigenae Missionum consulitur. - Ad haec diligenter observai volumus quod est a decessote Nostro fel. iec. Leone XIII praescriptum, ut in festo Epiphaniae Domini in omnibus orbis tenwarum sacui
aedibus stipes a pro redimendis cpptivis ex Africa * corrogentur, et
i. I Joan., III, 17.
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quantum collectum erit pecuniae, ad S. Consilium Fidei Propagandae
inttatur.
Sed quo certius uberiusque optata Nostra eveniant, debetis omnino,
venerabiles Fratres, vestri cleri disciplinam peculiari quodam modo ad
Missiones dirigere. Vulgo enim fideles ad opitulandum hominibus apostolicis inclinant et propendent; vosque hac animorum propensione
sapienter utamini,ut quam maximo Missionibus sit emolumento. Scitote
igitur Nos cupere, in omnibus orbis catholici dioecesibus earn .quam
vocadt Alissionalem clcri consociationem, institui, quae in dicione sit
Sacri Consilit christiano nomini propagando, cui quidem Sacro Consilio
omnem jam hujusrei fecimus facultatem. Orta ea nuper in Italia, brevi
in alias regiones diffusa est; Nostroque studio cum floreat, mulfia jam
est a Nobis pontificalis indulgentiae muneribus ornata. Et merito; nam
ejus instituto clericorum actio optime ordinatur, cum ad injiciendam
christianis curam de tot ethnicorum salute, tur ad opera ca cujusvis
generis provehenda,quae in Missionum utilitatem Apostolicahaec Sedes
jam probarit.
Hacc, venerabiles Fiatres, de fidei catholicae toto orbe propagatione
scribere ad Y•s habuimus. Jam vero, si quo quisque officio, uti par est,
omnessatisfecerint, Missionarii foris, Christifideles domi, bona nitimur
spe, futurum ut, ex maximis belli vulneribusi damnisque zefectae, celeriter sacrae Missiones revirescant.Atque hic, tanquam hortante Nos, ut
olim Petrum, ea Dmini voce: duc in altum ,quanto urgemur paternae
caritatis ardore, ut innumerabiles, qui nunc sunt, homines ad ipsius complexu m adducamus. Etenim alitur vigetque semper DeiSpiritu Ecclesia;
nec suo possunt effectu carere tot hominum apostolicorum studia, qui
ail cam amplificandam laboraverunt adhuc et laborant. Horum autem
exemplis excitati, existent subinde plurimi, qui, bonorum et pietate et
munificentia suffragante, actissimam parient Christo copiam animarum.
Faveat communibus votis Magna Dei Parens, Regina Apostc!orum,
Evangelii praeconibus'effusionem Sancti Spiritus conciliando; cujus
auspicem et benevolentiae Nostrae testem, vobis, vencrabiles Fratres,
et clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter impextimus.
DatumRomae, apudsanctum Petrum, die XXX novembris MCMXIX.
Pontificatus Nostri anno sexto.
BEzEDICTUS PP. XV.

BENOIT XV, PAPE
VtENtAm.ES FtaREs,

Salat et Binediction aposioNiue
Belle et sainte mission entre toutes, celle que, sur le point de retourner & son Pkre, Notre-Seigneur J6sus-Christ confiait & ses disciples en
l
loute
tost le monde et trcher sPAwangtk
l•ur disant: Alera fr
criature 2.

La mort des ap6tres ne devait pas mettre un terme a ce ministtre,
mais il allait etre jusqu'i la fin du monde 1'eterel hlritage de ieurs
I. Lue, v, 4
a. Marc., xvi, I5.
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successcurs, aussi longtemps lque la terre porterait des hommes que put
JdlivTer la
Ivritc.
Sur I'heare, ses
discilfes s'en all'rent prIther parlout la parole de
1
Dieu , si bien que route la
Ierre
retentit de leur voix et que leuaparole
alleignit aux confin. du mondce. I'idele a 1ordre du Maitre, l'Eglise n'a
jamais laissi, au cours des ages et jusqu'a ce jour, d'envoyer des
ap6tres annoncer et faire fructifier dans toutes les nations la verite dont
Dieu lui a coufie le d6pot, le salut dternel que le Christ est venu
apporter aux hnmines.
Ds les trois premiers siecles, oi uue pers6cution dechainde par 1'enfer, et toujours renaissante, s'acharna cruellement ik touffer 1'Eglise
dans son berceau en versant partout k Rots le sang chretien, la voix des
herauts de P'Evangile se fit pourtant entendre jusqu'aux derniers confins de l'Emipie romain.
Quand le pouvoir cut rendu ofticiellement i 1'Eglise la paix et la
liberte, les missionnaires purent recueillir chez tous les peuples une
bien plus riche moissun. C'est alors que des hommes d'une sainteti de
vie eminente virent le succes couronner au centuple Jeurs labeurs. Tels
Grigoire IIlluminateur, qui amend l'Armdnie a la foi chritinone; Victorin, qui convertit la Styrie, et Frumentius l'Ethiopie. C'est P'poqub
ou Patrice fait naitre au christianisme I'Irlande;Augustin, 'Angleierre;
Colomban et Palladius, i'cosse; puis Clement Willibrord, premier
eveque d'Utrecht, fait ravonner sur la Hollande la lumiere de I'Evangile; Boniface et Ausgaire, Cyrille et Methode aminent la foi catholique, les premiers, les tribus de la Germauie, les autres, les nations
slaves.
Plus tard, les missionnaires voient un champ beaucoup plus vaste
s'ouvrir devant eux: Guillaume de Rubrecques porte en Mongolie le
flambeau de la foi, et le bienheureux Gregoire X envoie les premiers
missionnaires en Chine. Presque aussit6t les fils de Francois d'Assise
marchent sur leurs traces et organisent en Chine une Iglise assez
importante de fideles que vint bient6t jetqr k terre le vent de la persecution.
L'Amerique une fois decouverte, une phalange d'ap6tres, parmi lesquels il faut signaler tout particulierement Barthelemy de Las Cases,
gloire et lumiere de l'ordre de Saint-Dominique, entreprend i la fois
de dcfendre les malheureux indigines contre l'infamc tyrannic des
hommes et de les arracher h l'implacable esclavage des dimons. A la
meme epoque, Franvois-Xavier, digne d'etre compar6 aux ap6tres euxmemes, apres avoir si genereusement repandu ses sueurs pour la gloire
du Christ et le salut des ames dans les Indes Orientales et an Japon,
meurt au seuil de PEmpire chinois oil I'appelaient ses veux, et sa
mort semble ouvrir a uoe nouvelle pr6dication de I'Pvangile 1'entrde
de ce vaste continent. On allait voir sur ce theatre nouveau les fils de
tant d'insignes ordres religieux et de congregations de missionnaires,
enflainmds par F'amour de la foi krepandre, se livrer kl'apostolat en des
temps et des conditions extremement difficiles.
L'Austratie enrin, dernier continent qui nous a ouvert ses portes,
comme aussi les regions reculees de i'Atrique centrale, qu'oat revelees
i. Marc, xvi, 20.
2. Ps., xviri. 5.
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nos audacieux et infatigables explorateurs contemaporains, ont reou a
leur tour les envoyds de la foi chretienue; et dans l'immensite de
I'ocean Pacifique ii n'y a plus d'ile si reculee oih ne se soit ddploye le
zele actif de nos missiounaires. Bon nombre d'entre eux out su, a
1'exemple des ap6tres, tout en travaillant au salut de leuws freres, parvenir eux-m,•mes au faite de la saintete; beaucoup aussi, couronnant
leur apostolat de F'aurcole du martvye, odt scell de leur sang la verit6
qu'ils aUlkoncaieut.
Or, au souvenir de la tAche immense qu'ont accomplie nos missionnaires pour la diffusion de la foi k travers le monde, du zeie inlassable
qu'ils out deploye et des sublimes exemples qu'ils nous out laiss6s d'invincible courage, on est douloureusement surpris deqtrouver encore des
lhonmmes innombrables assis dans les t6nibres et l'ombre de la mort; a
s'en tenir aux dernimres donnies, on compte un milliard de paiens.
Pour Nous. Nous deplorons le sort lamentable de cette immense
multitude d'imes. II Nous tarde, de par la saintete de Notre charge
apostolique, de pouvoir etendre a ces Ames Ie benefice de la divine
redemption; aussi c'est avec bonheur et gratitude que Nous voyons,
dans le monde entier et sous le souffle de I'Esprit de Dieu, se multiplier
en tout sens les industries du zile chretien pour i'extensiou et le dCveloppement des missions. Et c'est pour rechauffer encore, s'il est possible, et enflammer ce zele, conformement k Notre mission et a Nos
desirs les plus chers, que Nous vous envoyons cette lettre, Venerables
Fireres, apres avoir implore en de longues prieres la. lumiere et le
secours d'en haut; elle est i la fois an appel qui rous est adresse, a
vous, i votre clerg6 et h vos fideles, et 'exposE des moyens les mieux
appropries de venir en aide a cette ueuvre si necessaire.
Nous Nous adressons tout d'abord a ceux qui, en qualit6 d'iveques
ou de vicaires ou prefets apostoliques, sont places a la tate des missions: c'est a eux tout les premiers que revient la pleine responsabilile
des progres de la foi, c'est sur eux principalement que l'Eglise fonde
Pespoir d'elargir ses frontieres.
Certes, Nous savons quel zkle apostolique les consume, Nous n'ignorouns rien des innombrables et extr6mesdifficultis qu'ils ont eu &vaincre,
les dangers qu'ils out courus, tout particulierement ces dexnieres annees,
po'ur non seulement maintenir leurs ceuvres et leurs positions les plus
LLvancees, mais encore pour etendre davantage le royaume de Dieu. Au
reste, sur de leur docilite et de leur amour filial envers ce Siige apostolique, c'ast en tout abandon que Nous leur ouvrons Notre coeur,
comme un pare parlant i ses enfants.
Qu'ils se souviennent done avant tout qu'ils doivent, chacun pour sa
part, itre, comme l'on dit, l'Pme de leur mission. Ils doivent done, par
leurs paroles, leurs ceuvres et leurs exemples, etre un sujet d'edification pour leurs pretres et leurs autres auxiliaires, et aiguillonner leur
courage i la poursuite d'un ideal toujours plus elevd. II faut que tous
les ouvriers qui, . quelque titre que ce suit, travaillent dans cette partie
de la vigne du Maitre, constatent par leur propre- experience et soient
profondement convaincus que la Mission a k sa t.te un pire, gardien
fidele et actif, au cueur debordant de charit6, dont I'absolu d6vouement
embrasse toute la mission, Ames et biens, qui se rejouit des succes de ses
enfants, compatit . leurs mistres, qui favorise et seconde les efforts et
les entreprises l1gitimes, qui fait siens tons les intrets de ses subordon-
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ncs. C'est de I'autorite qui gouverne qlue dipendent presque exclusivemeut la condition et Ie sort des missions: aussi on peut redouter les
pires d&sastres si Fon met i la tWte d'une mission un homme dont les
aptitudes on les capacites laissent i desirer.
Presque toujours le missionnaire qui quitte son pays et une famille
aimkne pour s'en aller rdpandre le nom chretien doit entreprendre un
long voyage, bien souvent perilleux; ii court avec enthousiasme anCpreuves les plus p6nibles, heureus s'il peut gagner au
devant des
Christ le plus d'imes possible. Que le missionnaire trouve un supirieur
devou6, qui lui assure en toutes circonstances l'appui de son experience
et de sa charite, son activite ne peut manquer d'etre tres feconde; si,
au contraire, ii se sent seul, it est bien a craindre que, lasse pen a pen
par la fatigue et les difficulths, ii ne se laisse aller au decouragement et
i Poisivete.
Le premier souci d'un chef de mission doit etre encore d'en assurer
de tout son pouvoir le progres et le plein epanouissement. Des ia que
toute la region, si vaste soit-elle, qui constitue sa mission, est confde
a ses soins, il est absolument tenu de travailler au salut eternel de tous
la foi quelques milliers d'imes sur cette
ses habitants. Eft-il amende
immense multitude de paiens, il ne lui est done pas permis de s'en
tenir Ia et de se reposer. Prendre soin de ces conqu6tes qu'il a donnees
an Christ, veiller sur elles, entretenir leur ferveur, veiller que pas une

seule ne vienne i s'lgarer et a se perdre, c'est bien assur6ment, mais ii
s'illusionne s'il pense avoir rempli sa mission comme ii convient, s'il
ne s'emploie de toutes ses forces et sans relAche a. faire beneficier les
autres Ames, encore trop nombreuses peut-6tre, des bienfaits de la
verite et de la vie chr6tiennes.
En ce sees, si I'on veut que la parole de 1'Evangile puisse se faire
entendre avec plus de rapidit& et de facilit4 'a tons les paiens, il y a tout
avantage k creer d'autres postes et centres de missions; on aura ainsi
comme autant de noyaux de futurs vicariats on pr6fectures apostoliques
qui, le temps venu, se partageront cette mission. Et ici, Nous tenons i
ftliciter tous ceux des vicaires apostoliques qui, en s'inspirant de ces
vues, menagent une extension toujours plus large du royaume de Dieu
et qui n'ont pas hesiti, lorsque le nombre restreint de leurs confreres
de mission ne suffisait pas & cette organisation, i faire cordialement
appel an concours d'une autre famille on socikt6 religieuse.
Comme il faudrait blAmer, au contraire, le missionnaire qui croirait
avoir la proprietd exclusive de la partie du champ que le Maitre lui a
confee et ne pourrait souffrir que d'autres y missent la main! Quelle
sevire condamnation il se pr6parerait pour le jour du jugement, s'il
allait, comme Nous avons vu le cas se presenter plus d'une fois, jusqu'i
refuser le concours d'autres missionnaires, alors que le petit nombre de
chr6tiens qui encadrent la masse des paiens ne le met pas en mesure
de suffire avec ses seals catechistes a I'instruction des catechumenes!
Un chef de mission catholique a qui la gloire de Dieu et le saint des
Ames tiennent seuls a ocaur, recherche soigneusenent, si le besoin s'en
fait sentir, de nouveaux collaborateurs de sa tiche sacree, sans se preoccuper de savoir qui is sont, s'ils appartiennent a use Congregation
ou une nation autre que la sienne: dt lui suffat, quel qut oit l'ouvrier,
que e Christ soit annoncr. En plus des missionnaires, i. fait appel an
I. Philipp., 1, 18.

-

311 -

concours des femmes, placant des smums dans les 6coles, orphelinats,
h6pitaux, hospices, et tons autres itabliaement charitables; i sait
qu'il pent y avoir 16, s'it plait la Providence, une force extraordinaire
pour la diffusion de la foi.
De plus, un vrai superieur de mission ne se cantonne pas dans un
seul district, comme si par deli ses frontieres tout lui etait etranger;
mais prenant intbret a.tout ce qui pent procurer la gloire du Christ,
dont la charit6 le presse, it s'efforce de lier amitik et d'entrer en rapports avec ses collegues des missions voisines. II y a souvent une foole
de questions qui interessent une mnme region et que, manifestement,
seule une entente commune peut resoudre.
De mame, la religion a tout a gagner & ce que les directeurs de missions se ruunissent en aussi grand nombre qu'ils le pourront, a& poques
determindes, pour se faire part de leurs projets et retrimper leur courage dans les entretiens fraternels.
Signalons enfin ce qui doit etre l'une des preoccupations principales
de tout directeur de mission: la formation et l'organisation d'un clerge
indigene. C'est lA une source des plus fcondes en espirances pour les
chr6tientes nouvelles. En effet, le pretre indigene que tout, naissance,
mentalit6, impressions, ideal, rattache & ses ouailles, est merveilleusement arme pour acclimater la vdrite dans les imes: bien mieux que
tout autre, il sait choisir les movens de forcer la porte des coeurs C'est
ainsi qu'il a facilement acces aupris de bien des Ames dont le pr-tre
6tranger se voit interdire le seuil.
Mais, pour produire les fruits qu'on en attend, ii est de toute ncessite que ce clerg6 indigene recoive une formation et une preparation
approprides. On ne peut so contenter, a cet effet, d'une initiation 6bauchee et rudimentaire qui ne vise qu'k rendre possible racces i la
pretrise; it faut une formation pleine, parfaite et complbte dans toutes
les branches qu'elle comporte, celle mame que regoivent d'ordinaire les
pretres des pays civiliss. Les pretres indigenes ne doivent pas, en
effet, &treseulement destines k servir d'auxiliaires dans les fonctions
plus humbles du ministire aux missionnaires etrangers; eux aussi, mis
a m&me de remplir cette mission divine, ilsdoivent pouvoir prendre
un jour en main la direction de leurs ouailles. L'Eglise de Dieu est
catholique; nulle part, chez aucun people ou nation, elle ne se pose
en 6trangdre ; il convient, de meme, que toys les peuples puissent fournir des ministres sacr6s pour faire connaitre la loi divine k leurs compatriotes et les guider dans le chemin du salut. Partout oh fonctionne,
dans la mesure necessaire, un clerge indigene diment form& et digne
de sa sainte vocation, on devra dire que le missionnaire a heureusement
couronna'son aruvre et qnu sort eglise est desortnais bien constitu6e.
Le vent de la perscution pourra se lever un jour pour la renverser;
on est sftr que, assise s•nce roc et fixee par ces tacines, elle d6fiera
la violence de se asnauts.
Les papes ont toujours demandi avec insistance anx superieurs de
missions de se faire une haute idWe de cette partie si importante de
leur charge et d'y employer tous leurs efforts. N'avons-nous pas une
manifestation 6vidente des efforts du Saint-Siege a ce sujet dans ces
coll!ges crle jadis et r6cemment encore, a Rome meme, pour la formation de clercs 6trangers, sp6cialement de rite oriental ? 11 est regrettable que, eu d6pit de cette voloant des Souverais 1aPotifes- dis con.
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tries nIes depuis des siecles i la foi catholique ar trouvent encore
depourvues d'un clergi indigene digne de ce nom. De nime plusieurs
peuples, eclaires de bonne heure du flambeau de la foi, se sont eleves
du niveau de la barbarie k un tel degre de civilisation qu'ils comptent
des personnalitds emiuentes dars toutes les branches des arts libaraux;
profitant depuis -de longs siecles dejk de l'influence bienfaisante de
ItEvangile et de IEglise, ces peuples n'ont pourtant encore reussi a
produire ni v4ques pour les gouverner, ni pretres dont la vertu conquit le respect de leurs comnpatriotes.
II faut done convenir qu'il y a un rouage absent ou faussý dans la
methode suivie partout jusqu'ici pour la formation du clerge qui se
destine aux missions: c'est pour obvier a cette lacune que Nous demandonsi la Sacic Congr6gation de la Propagande de prendre toutes
mesures utiles eu egard a la diversite des pays, d'assurer la creation,
pour chaque contree ou pour un ensemble de dioceses, de nouveaux
suiminaires et de veiller a la bonne direction de ceux qui existent, de
se prioccuper enfin et surtout de la formation du nouveau clerge dans
les vicariats apostoliques et autres lieux de mission.
C'est vers vous maintenant que Nous Nous tournons, Fils bien-aims,
vers vous tous, ouvriers de la vigne du Maitre qui avez la responsabilite immediate de la diffusion de la vdritd chrdtienne et du salut de
tant d'ames. Tout d'abord, ne perdezjamais de vue la sublimite et la
grandeur de I'id'al auquel vous donnes toutes vos forces. Mission
divine qui vous est cchue et qui laisse bien au-dessous d'elle la pelitesse de nos calculs humains : porter la lumiire aux infortunds assis a
P'ombre de la mort et, a ceux qui courent i la perdition, ouvrir la porte
du ciel!
Convaincus que c'est a chacun de vous que s'adresse 'appel du
Maitre : Oublie ton payi et la maison de ton pre t , souvenez-vous que
vous avez un royaume a etendre, non celui des hommes mais celui du
Christ; une patrie k peupler, non celle de la terre mais celle du ciel.
Quelle pitie ce serait de voir des missionnaires miconnaitre leur
dignite au point de placer dans leurs preoccupations leur patrie d'icibas avant celle du ciel, et temoigner d'an zide indiscret pour le developpement de la puissance de leur pays, le rayonnement et lextension
de sa gloire au-dessus de tout! Ces dispositions seraient pour 1'apostolat
comme une peste affreuse; elles ne tarderaient pas & enerver toutes les
energies de I'ouvrier des ames au co-ur du heraut de r'Evangile et i
ruiner son influence auprts des populations. Si barbares et grossieres
quelles puissent atre, elles se rendent facilement compte des intentions
qui animent le missionnaire, du but qu'il poursuit au milieu d'elles;
et s'il lui arrive de riser autre chose que le bien de leurs Ames, un instinct tres subtil ne manque pas de les en avertir. Supposons que le
missionnaire se laisse en partie guider par des rues humaines, et que,
au lieu de se conduire en tous points en veritable ap6tre, il montre
qu'i se prnoccupe egalement de servir les interets de sa patrie; aussit6t
toutes ses d6marches seront discrcdities aux yeux de la population;
elles en viendront facilement a s-imagiaer ique
le christianisme W'est
que la religion de telle nation dtrangire, que se faire chretien c'est,
semble-t-i!, accepter la tutelle et la domination d'uce puissance etrang&re et renier sa propre patrie.
I. PS. XLIV, 11.
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unc peine profonde

a

constater que des priodiques

consacres aux missions, et qu'on s'est mis a rtpandre en ces dernieres
.nnies, revelent chez leurs rtdacteurs un iele ardent pour !'expansion
de leur propre pays, plut6t ,que pour i'extension du rigne de Dieu; et,
ditail etrange, l'on ne se soucie nullement que cette politique discredite
la sainte religion aux yeux des infideles.
Ce n'est pas ainsi que se comporte le missionnaire catholique vraiment digne de cc nom ; it se rappelle toujours qu'il represente les int&rets du Christ et en aucune in;oiere ceux de son pays, et sa conduite
est telle que chacun reconnait en lui, sans la muindre hesitation,
I'apotre desintkressc du christianisme, de cette religion qui unit dans
une seule ktreinte tous les hommes qui adorent Dieu en esprit et viritd,
qui s'assimile a tous les peuples It dlns laquell it n'v a ni Grntil on
Juit, ni circoncis ou incirconcis, ni Barbare on Scythe, ni rselave on
alfranchi, mais le Christ loul enIous
.
II est un autre abus que le missionnaire s'interdira scrupuleusement
et qui consiste h avoir en.vue un autre avantage que celui des Ames. II
suffit de signaler d'un mot cc danger. Conmment, en ffet, un missionnaire esclave des avantages matdriels sera-t-il capable de se dtvouer
tout entier i la gloire de Dieu, cowme c'est son devoir, et dispose a
tout sacrifier, jusqu'i sa vie mAme, pour cette gloire en apportant a ses
frires la sant, de 'Ame ? sans compter que cette tactique enliverait au
missionnaire le meilleur de son influence sur les infidcles, surtout si,
par uue pente trop naturelle, la passion du gain ddg(nerait en avarice;
rien n'est plus meprisable aux yeux des hommes ni plus indigue du
royaume de Dieu que la honte .d'un tel vice. Sur ce point encore, le
vrai predicateur de 1'Evangile s'etudiera avec grand soin & imiter
l'Ap6tre des Gentils, dont on rapporte ce conseil adress6 a Timothee:
Dis 1A gue nous avons le vivre et e valement, tenons-nous pour-satsrtaits'
et qui, accable des soucis d'une charge tcrasante, etait assez epris de la
vertu de renoncement pour vouloir gagner sa nourriture au prix du
travail de ses mains.
Mais encore faut-il qu'avant de s'engager dans l'apostolat le futur,
missionnaire reVoive une preparation soigaee. Nous ne saurions suivre
sur ce point ceux qui -pretendeut que pour pr&cher le Christ aux
t 1
peuples les moins civilises, ii n'est point hcei A',- - b'-gage de
connaissances. II est incontestable que le rayonnement de la vertu est
plus puissant que celui de la science pour determiner une solide conversion des ames; i! n'en reste pas moins vrai que, faute d'une culture
intellectuelle suffisante, le missionnaire se trouvera souvent depourvu
d'un secours precieux pour la fecondit6 de son saint ministere. II n'est
pas rare qu'il n'ait pas de livres sous la main ni autour de lui de
maitres i consulter ; pourtant, quand on Pinterroge, ii doit savoir

repondre i toutes les objections contre la foi et aux questions
parfois les plus difficiles. De plus, l'etendue de son savoir ajoutera
a son credit devant les fideles, surtout s'il vit dans un pays qui a en
honneur et en haute estime les choses de la pensee, et ii serait vraiment humiliant de voir les ministres de l'erreur en remontrer sur ce
point aux ministres do. la verit4. Ainsi done, pendant la periode oh I'on
T. Coloss., IU, It.
2. I Tim., vi, 8.
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prepare aux couquetes de I'apostolat les jeunes clercs qu'a marques
I'appel de Dicu, on aura soin de leur enscigner P'ensemble iomplet des
sciences sacrtes et profanes, necessaires aux pretres dans les missions.
Nous voulous que cette preparation soit donnue notamment, comme
il est tout naturel, au College'Pontifical Urbain de lu Propagande; et
Nous y ordonnons 1'crectinn d'une ch.Lire sp6ciale cousacre A l'enseignement des matieres qui concerneln les missions.
Au premier rang de ces connaissances que loit acqutrir et pusstder i
fond Ie misionnaire, ii faut placer cvidenmm:nt la langue du pays qu'il
se propose d'evangdliser. Qt'il ne se contente pas d'une connaissance
superficielle tie cette langue, mais qu'il lapossede assez pour la parler
couramment et correctement. It se doit A tnus, ignurants et lettres, et
il n'est pas sans savoir ce que peut le parfait maniement d'une langue
pour attirer les sympathies de l'esprit public. Le missionnaire vraiment
devoue doit se garder de contier A des catichistes I'explication de la
doctrine chretienne, mais se riserver personnellement a lui-mCme,
commc la plus importante, cette partie de sa charge, car Dieu ne lui a
Pas donnd d'actre mission que la predication de l'Evangile. II lui
arrivera parfois, en sa qualite de heraut et d'interprbte de la sainte
religion, d'etre recu par les notabilit,-s du pays on i etre invite par des
s6ciftis de savants. Or, comment garder son rang dans ces circonstances si Iignorance de la langue ne lui permet pas d'exprimer sa
pens&e?
Pour Nous, Nous avons ports recemment Notre attention de ce c6th:
preoccup6 du developpement et de la diffusion du catholicisme en
Orient, Nous avons fond. a Rome un centre spicial d'etudes, oh ceux
qui se destinent i cette mission pourraient se familiariser avec les
langues et meurs orientales et autres connaissances. Cet Institut Nouns
parait etre une fondation vraiment opportune; aussi demandons-Nous
a cette occasion, A tous les superieurs de families religieuses charg6es
de missions en Orient, d'assurer cette formation et cette culture Aceux
de leurs sujets qu'ils destinent a cette region.
Le missionnaire qui veut Atre complitement armi pour 'apostolat
doit cependant et avant tout mettre dans sa vie ce facteur indispensable, le plus important, qu'est la saintet&' Celui qui annonce Dieu
doutitre ihomme de Dieu; celui qui preche la haine du pichC doit le
hair tout le premier. Particulierement chez let infidiles, plus sensibles
aux impressions qu'aux raisongements, l'exemple est pour la foi un
bien plus sfr vehicule que la parole. II faut, certes, que le missionnaire
se recommande par toutes les qualit6s d'esprit et de cmur, par une
culture intellectuelle ginerale et une excellente iducation; mais s'il
manque Aces dons le complement d'une vie irreprochable, ils n'aideront en rien, ou que bien peu, au salut des Ames et pourront meme,
le plus souvent, devenir des 6cueils pour le missionnaire lui-m&me et
pour les autres.
Le missionnaire donnera done 1'exemple de 'Phumiliti, de t'obiissauce, de la purete, et surtout de la pi&te; il sera fidele i 'oraison et
gardera constamment Punion a Dieu, aupres de qui il intercidera pour
les ames avec ferveur. Plus intime est son uniont avec Dieu, plus abondamment aussi Dieu lui donnera sa grace et son soutien. Puisse-t-il
etre fidele a ce conseil de l'Ap6tre : Temoignes, en ilut que Dies ausactifis et chirit, une cordiale misdricorde; soyes condewendanu,
huJ Mes,
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aodestes el patients 1. Ces vertus 6loignent tous les obstacles et ouvrent
dans les imes une voie large et facile & la veriti ; il n'est point de
coeur si endurci qu'elles n'arrivent a gagner.
Voyez le missionnaire que la chariti consume a I'exemple de JesusChrist: rangeant parmi les enfants de Dieu les plus d6herites des infideles, puisque le meme sang divin les a rachetes, il ne s'offense ni de
leur barbarie ni de leurs moeurs degradtes, et ne leur temoigne ni
mepris ni degofit; ii ne se montre ni sevtre ni dur i leur igard, mais
utilise toutes les ressources de la charitE chretienne pour les attirer et
les jeter enfin dans les bras du bon Pasteur qui est Jesus-Christ.
Sur ce point, il fait de ce passage de la sainte Ecriture le th!me
habituel de ses mtditations: Avec fuele ruazilt, Seigneur, votre esprit
agit en tout! Aussi vous ne chditie que par degre ceux qui tombent, et
quand ils pkhent vous les avertisses, et vous les refrewne, afis fu, renontant d ieur malice, ils croiest en vous, Seigneur.. Maitre de vitre force,
vous jugex avec douceur et vows nous gwernves avec une grande inddlgence 2.
Imagine-t-on une diificulte, un ennui, un danger qui soit de nature a .

ralentir dans son labeur un tel apotie de Jesus-Christ? Non, & coup
str: profond.ment reconnaissant envers Dieu de I'avoir appele i ce
sublime ministere, il accepte avec un grand courage toutes les contraAietis et les souffrances qui s'abattent sut lui, travaux, affronts, privations, la faim, et iusqu'i la mort la plus cruelle, satisfait de pouvoir
arracher L I'abime de l'enfer ne ffit-ce qu'une seule mie.
Animi de ces sentiments et de ces desseins, qui sont ceux du Christ
et des ap6tres, le missionnaire peut aborder sans crainte le ministTre
qui l'attend, i condition toutefois de ne placer sa confiance qn'en Dieu.
C'est, Nous Favons dit, une mission toute divine que de repaadre la
v6riti chr6tienne: Dieu seul, en offet, peut forcer la porte des ames
pour faire rayonner la v~ritl dans les intelligences, enflammer les cueurs
par l'ctincelle de la vertu et donner i t'homme les forces necessaires
pour suivre et faire retguer en lui ce qu'il sait etre la verit6 et la vertu.
C'est pourquoi I'ouvrier verra ses efforts demeurer steriles si le Maitre
ne vient les f6conder; ceite perspective ne doit pas l'empicher, cependant, de donner a son teuvre ous ses efforts genereux, fort du-secours
de la grace que Dieu ne refuse jamais h qui le lui demande.
Et ici, il Nous faut dire un mot de I'apostolat fiminin. Des les debuts
dlu christianisme, on a vu les femmes donner aux pr6dicateurs de
I'Evangile le concours de leur zele et d'une remarquable activite. Et
s'il en est qui mritent <qu'on fasse principalement ici leur lioge, ce sont
bien les vierges consacrees i Dieu qute 'on rencontre friquemment
dans les missions religieuses, employtes a I'education de lenfance et i
diverses ceuvres de pietf et de bienfaisance. Notre desir est que ce
temoignage rendu k leur mirite leur apporte un renouveau de courage
et d'ardeur au service de la sainte Eglise. Qu'elles soient bien persualdes que leur activite deviendra plus feconde i mesure qu'elles poursuivront avec plus de ferveur leur propre perfection.
Nous disirons enfin Nous adresser i l'ensemble des fidles, i tous
ceux que la divine misdricorde a enrichis du don ineffable de la vraie
I. Coloss., nll, 12.
2. Sap., xlI, I-, I8.
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est la
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du devoir
Tout d'abord ii importe que les fidiles se rendent cumpte
car Dieu a
sacrb qui leur incombe d aider les missions chez les paiens,
I; et ce devoir se fait
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contribuc, dans la mesure de leurs ressources, a iclairer ces infortun~s,
par lk mime
notamment en soutenaut I'euvre des missionnaires, auront
' Dieu le
ren.pli une de leurs plus importantes obligations et donne
foi.
plus agr•ible timoignag edleur gratitude pour le don de la
que les mis11 v a trois manieres de donner aux missions le concours
sionnaires eux-mimes ne cessent de r6clamer.
sur les
La premiere, qui est possible pour tous, consiste a appeler
missions es binedictions divines. Nous avons dit dej!, i plusieurs
d&ployie par le missionnaire resterait stereprises, que toute Factiviti
rile et vaine si la grace de Dieu ne venait la ficonder ; saint Paul nous
'affirme : C'esl moi qui ai semi, Apollo a arrasi, mais c'est Dieu qui a
tait croitre'. Cette grace, il n'y a qu'un moyen de I'obtenir: la priere
humble et persierante ; le Maitre ne dit-il pas:3 Pour tout ce gu'ils pourront demander, man P/re se rendra d leurs dessrs . S'il est une intention
pour laquelle nos pri&res sont assurees, on jamais, d'etre exaucees,
c'est bien celte des missions, intention essentielle et plus que toute
autre agreable a Dieu. Autrefois, pendant qu'lsrael luttait avec les
Amalecites, Moise, au sommet de la montagne, les bras lev6s, implorait Iappui du ciel; die mrme, pendant que les ouvriers evangeliques
arrosent de leurs sueurs la vigne dlu Maitre, les chritiens duivent leur
assurer le riconfort de leurs ferventes prieres. C'est pour leur permettre
de blen rempilir ce role tqu'on a fonde I'oeuvre de l'Apostolat de la
Priere ; aussi Nous la recomminandons vivement a tons les fid•ies sans
exception, souhaitatl que personne n'omiette de s'y affilier, et que chactn tienne a collaborer, sinon de fait, au moins de coeur, 'a 'oeuvre des
missions.
En second lieu, il faut rem6dier A la pt-nurie de missionnaires. Depuis
longtemps, la crise se faisait sentir, et la guerre est venue la rendre
plus aigue que jamais, de sorte qu'en bien des endroits le champ du
Maitre manque d ouvriers. Et ici, v6nvrables Freres, c'est A votre
dtvouement tout sp6cial que Nous faisons appel ; vous ie sauriez dotner de meilleur gage dte votre amour de L'Eglise que de veiller avec un
soin jaloux sur les gerr es de vocation apostolique que pourrait montrer lun on 'autre ties pvrtres ou des s.minaristes de volre diocese. Ne
vous laissez inflieencer ni par tel iprttendu hien a assurer ni !pY a!evin
calcul hurmain, ct ne pensez pas qu'en autorisant ties sujets i parti; pour
les missions -trangeres vous portiez prejudice a votre diocese: pour un
prhtre que vouu, aurez domnne aux mrissions lointaines, Dieu suscitera
autour de votus plusieurs autres ouvriers actifs dans votre diocese. Aux

I.

Eccli., xvn1, 12.

2.

1 Cor.,

itn, 6.

3. Matth., xvILi,

9g.
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supCrieurs des ordres et instituts religieux s'occupant de missions 6trangeres, nous demandons avec instance de ne designer pour cc genre
d'ceuvres quIb des sujets ld'lite, se recommandant par une vie irrtprochable, une pidte fervente et te zele du salut des ames. Quand les supdricurs auront constat6 quo leurs missionnaires out pleinement r'ussi i
ramener telle population d'une honteuse superstition a la viritt chrttiennt et h y fonder une Eglise sur une base suffisamment solide,
Nous leur demandons d'envoyer ces soldats d'dlite de 1'armee du Christ
vers un autre peuple a arracher aux griffes de Satan, laissant i d'autres,
sans regret, le soin de faire grandir et d'amener i maturit( la moisson
qu'eux-nmees ont deji fait lever pour le Christ. Agissant ainsi, ils

recueilleront de precieuses gerbes d'ames, et attireront, par surcroit,
sur leurs families religieuses, les plus abondantes benedictions de la
bontc divine.
Enfin, ii faut aux missions des ressources, des ressources consid6rables, aujourd'hui surtout qu'elles out a faire face & des besoins infiniment accrus du fait de la guerre, qui a tout ruine et ddtruit, ecoles,

h6pitaux, hospices et autres dispensaires gratuits. Nous demandons
done i tous tie se montrer aussi genereux que Ie leur permettent leurs
ressources. Si quclqu'wn, fourvu des biens de ce monde, ferme son caur
a son fr-re qu'il voil dans le besoin, comment est.il possible que l'amour
de Dieu dema'ure en lui . Ainsi s'exprime I'ap6tre saint Jean, en parlant
des infortuuns qui sont plongss daus Ie denfiment matdriel. Quand ii
s'agit des missions, le prcepte de la charit6 revet un caractere bien plus
sacrr encore: ii ne s'agit plus seulement de diminuer les privations, le
deniument et le cortege des autres souffrances qui accablent d'innombrables populations, mais encore et surtout d'arracher cette fouled'imes i l'orguetileuse tyrannic i deumon pour leur donner la liberte
des enfants de Dieu.
Nous voudrions dune voir la gýnerositt des catholiques s'interesser
particulierement aux teuvres dont le but est de venir en aide aux missions. Telle est, tout d'abord, 1'(Euvre dite de la Propagationde la Foi,
dont Nos predecesseurs ont dtjk fait 1'eloge a plusieurs reprises; aussi
Nous demandons laISacree Congrsgation de la Propagande de veiller
avec le plus grand soin i ce que s'accroisse encore i& lavenir la fecondite de cette oeuvre excellente. Son r6le principal est de fournir les
ressources necessaires i I'entretien des missions ddjk existantes ou de
celles qu'on se propose de fonder. Alors que d'autres disposeat de
ressources immenses pour la propagation de I'erreur, l'univers catholique ne permettra pas, Nous en avons l'espoir, que ceux des n6tres
qui sement la veritn aient I se debattre avec la detresse.
Une autre oeuvre que nous recommandons aussi vivement a tous est
celle de la Sainte-Enjance; elle a pour but d'assurer aux enfants infidelesen danger de mort le bienfait du bapteme. Ddtail qui doit nous
rendre cette oeuvre plus attachante, nos propres enfants peuvent y
prendre leur part, et, comprenant ainsi de bonne heure le prix du don
tie la foi, ils apprennent i travailler Aleur manibre, k en faire benEticier leurs freres. N'oublions pas non plus I'Euvre dite de Saint-Pierre,
qui travaille k la formation et k 'instruction d'un clerg& indigene en
pays de missions. - A ce propos, Nous demandons que suit fidleinent
r. I Joan., 111, 17.
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exicutee la prescription de Notre p6decesaeur Leon XIII, d'heureuse
memoire, relative i la quete i faire le jour de I'Epiphanie, dans toutes
les iglises du monde catholique, a pour Ie rachat des esclaves d'Afrique -, et dent le produit doit Wtre adresas integralement & la Sacree
Congregation de la Propagande.
Poar que nos desirs soient plus sitrement et pleinement realises,
vous avez Ie devoir, Venrables Fr.res, d'orienter tout particulirem[ent
vers les missions les preoccupations de votre clerge. En general, les
fidles sent port6s natuiellement & aider les missionnaires; c'est i vous
d'utiliser, pour le plus grand bien des missions, ces dispositions sympathiques. Vous saurez done que nous souhaitons voir s'Ctablir dans tous
les diocsese du monde catholique, l'Associalioe dite dx Clerge pouw les
missions, relevant de la Sacr6e Congregation de la Propagande, a
laquelle Nous avons deji donni k.cet effet pleins pouvoirs. De h'Italie,
oh elle a pris rcemment naissance, elle s'est bien vite 6tendue a
d'autres pays. Et, comme elle jouit de toute Notre bienveillance, Nous
l'avons deiji enrichie de nombreuses indulgences pontificales. Cette
cauvre les miritait bien, car elle amene trts heureusement Ie clerge &
inspirer aux fideles la prioccupation du salut de tant de paiens, et i
soutenir les oeuvres de tout genre que le Siege apostolique a approuvees
en vue du bien des missions.
Voilt, Venirables Freres, ce que Nous voulions vous ecrire au sujet
de la diffusion de la foi catholique dans le monde. Et maintenant, si
tons accomplissent leur devoir comme ils le doivent, les missionnaires
dans les pays ktrangers, et les fideles dans leur patrie, Nous avons la
ferme esp6rance de voir les missions se relever sans tarder des blessures et des ruines immenses accumulees par la guerre. II Nous semble
entendre, Nous aussi, a cette heure I'ordre du Maitre a Pierre: Aveace
en pleine mer I, et il Nous met au coeur le d6sir ardent de pouvoir jeter
dans ses bras les imes innombrables qui, de nos jours, vivent encore
- dans le paganisme.
D'ailleurs, 1'Esprit de Dieu demeure toujours le principe nourricier
et vivifiant de I'Eglise, et le succis ne peut pas ne pas courronner les
efforts de tant d'ap6tres qui out travailli et travaillent encore a accroitre
ie nombre de ses enfants. Puisse leur exemple susciter une phalange
nombreuse de missionnaires qui s'en iront, soutenus de la sympathie et
de la gen6rositc des fideles, recueillir pour Ie Christ une tr&s riche
moisson d'kmes!
Que I'Auguste Mere de Dieu, Reine des Ap6tres, binisse uos voeux
t tous en obtenant pour les hirauts de 'Evangile, l'eff'ion de ArEspritSaint! Comme gage de ces faveurs et en temoignage de Notre bienveillance, Nous vous accordons de tout cceur, i Vous, Vaeruables
Freres, a votre clerg6 et a vos fideles, la Benediction apostolique.
Donne a Rome, pres Saint-Pierre, le 3o novembre r91g, de Notre
Pontificat la sixieme annae,
BESOIT XV, PAPs.
i. Luc, v, 4.

(Traduction empruntie i la Doaumentation catholique.)
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CAUSE DES S(KURS D'ARRAS
Voici, d'apras la Croix, le compte rend# de la ceremonie pendant
laquelle on a lu le decret de iano pour les scurs d'Arras:
ROME

Onze heures venaient a peine de sonnar, quand Benoit XV s'assit au
troue de la salle Consistoriale. Les cardinaux Vaunutelli, poncnt de la
cause, et Vico, prefet de la Congregation des Rites, priret place enx
aussi. Etaient presents : NN. SS. Touchet, evaque d'Orlians, De la
Porte, ev&que de Berisa, et Jacquet, archeveque de Salamine. Apres la
lecture des deux decrets par Mgr Verde, secretaire de la Congregation
des Rites, le R. P. Burtin, procureur des Peres Blancs et postulateur
des martyrs de l'Ouganda, s'avanca au pied du trine pontifical, accompagn6 du R. P. Ricciardelli, procureur general des Pretresde la Mission,
et lut une adresse de rcmerciements. 11 la commenca en constatant
combien le dicret au sujet des martyrs de I'Ouganda justiiait les vues
quasi prophCtiques du cardinal Lavigerie, qui avait acceptk le diocese
d'Alger parce qu'il y voyait une porte ouverte sur le continent noir Oh
des millions d'Ames attendaient 1'lvangile. II rappela cnsuite comment
le grand archevque, dont un des pred6cessurs du Saint-Pere a dit qu'il
etait un des hommes qui out le micuxmeritA du nom chretien, executa,
en 1879, le dessein deji bini par Pie IX mourant, et encourage par
LCon XIII, de porter I'apostolat directement au centre de IAfrique.
Ayant dit I'avide accueil fait k la v6riti par les populations de P'Ouganda, il montra la cause de la persecution dans La colere du roi de
I'Ouganda contre la religion qui I'empchait de satisfaire ses pasions,
et retraa l'hdroisme des deux groupes de martyrs, notammentdes pages
du roi, confesseurs de la chasteti en meme temps que de la foi.
En d&clarant bienhaeueux ces martyrs, conclut-il, le Pontife remplira
de joie les missionnaires de I'Afrique, comblera les vueux des noirs chretiens qui aspiraiaet i rinerer sur les autels des hommes de leurcouleur
et de leur race. II presentera enfin de nouveaux modales de vaillante
pureti aux jeunes gens d'aujourd'hai. Il termina enremerciant aussi,
au nom du postulateur de la cause des Filles de la Charite martyres et
des Ursulines de Valenciennes, de ce qui avait eti fait au sujet de ces
dernitres.
La riaonse du Pape
II merite d'tt e lone, compienca Benoit XV, le fils qui honore la
memoire de son phre.
Et le Pontife felicita le R. P. Burtin de ce que, oubliant tout a fait
ses propres travaux de postulateur, il n'avait rien eu de plus pressi que
de glorifier la memoire du fondateur des Pares Blancs. II louait done
cet hommage de v6neration d'un fils k son pere. II le louait d'autant
plus que le pare, ici, est ce cardinal Lavigerie en qui, Nous aussi, avec
Lion XIII, Nous vedvroas un des hommes qui ont le mieux mdrit6 de
i'Eglise et d' la civilisation chrdtienne. Le postulateur, avec grande
raison, avait mis en relief le caractire decisif de l'ceuvre du cardinal
Lavigerie, parce que sans le z'le entreprenant de cet ap6tre de 1'Afrique,
1' glise ne pourrait point aujourd'hui preparer la glorification des martyrs de I'Ouganda,
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Mais le Pontife s'en voudrait de ne pas elever aussit6t.les Ames de
ses auditeurs vers Celui dont la paterniti adorable resplendit dans toutres
les circonstances qui entourent Ie dkcret d'aujourd'liui. Commeniant
alors les paroles du Psalmiste, Oculi omnium in tc sperant Domine tItu
das illis escam in lempote opportuno, I'auguste orateur montra comment

Dieu, respectant lui-meme la volont6 et la liberti dont il a enrichi la
creature humaine, a voulu, pour nous conduire k notre destinee, avoir
besoin de notre libre cooperation et propose, en consequence, aux
hommes, par le ministere del'Eglise,les exemplesnecessairesau moment

oi ils sont plus specialement opportuns. C'est 1b une des manifestations
les plus touchantes de la P'rovidence, qui prevoit et qui dispose, tie nous
offrir ainsi les moyens d'atteindre notre fin. De fait, le dcret d'aujourd'hui nous imontre les vingt-deux martyrs de I'Ouganda portant tous la
palme, symbole de la force chrctienue, et plusieurs d'entre eux en out
aussi une autre dont les fibres out ett tissics par I'ap•our de lavertu de
purete. Ces deux vcrtus, insista le Pontife, sont les plus ndcessaires aux
chretiens de nos jours, et rapidement, delicatement, mais avec une
extreme fermete, il indiqua les ravages profonds de 'inmmoralit6 depuis
la dramatique secousse subie par le genre humain.
Le pape souligna la portre vraiment universelle des exemples donn s
par les martyrs de 1'Ougalua. 11 burina en termes

danouvants

la magna-

nimite de lear constance.
Or, ubserva-t-il, leschrtiens de nos pays, benaficiant de longs siecles
de christianisme, out des devoirs plus grands que ces gendreux noirs
sortant k peine des tinebres du paganisme. Uls disposent de mnoyens de
sanctification autrement abondants.
L'auguste orateur renmarqua que le decret concernant les martyres de
Cambrai et de Valenciennes completait la d6monstration de ce qu'il
venait d'avancer. Les Filles de la Charite de Cambrai et les Ursulines
de Valenciennes ont, malgr6 la faiblesse de leur sexe, donne intrepidement leur sang pour I'absolue fidelit6 aux croyances catholiques. Nous
sommes done, 1k aussi, bien en face de secours menages an moment
opportun par la Providence divine aux enfants de Pl'glise. Si le temoiguage du sang n'est plus demande aux chretiens de nos jours, ils ont a
affronter les railleries des impies. Qu'its n'aient pas peur et qu'ils osent,
par exemple, consacrer leurs families au Sacrt Creur et entrer dans des
associations ouvertement catholiques.
Benoit XV termina en bUnissant specialement les postulateurs des deux
causes, les families religieuses honories par les deux decrets d'aujourd'hui, leur ministere et les nouveaux chr6tiens de l'Afrique.
Descendant de son tr6ne, le Saint-Pere vint echanger quelques mots
avec les cardinaux, fdicita gracieusement le cardinal Vincent Vannutelli
du succes des deux causes dont il dtait le ponent. I! s'arrCta aussi un
certain temps dans une conversation tres cordialeavec Mgr Touchet.
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Voici maintenant ledecret de tuto pour les seurs d'Arras:
CAMERACEN
BEATIFICATIONIS SEU DECLARATIONIS MARTYRII VENERABILIUM SERVARUM
DEI MARIAE MAGDALENAE FONTAINE ET TRIUM SOCIARUM EIUS, EX
INSTITUTO PUELLARUM CARITATIS S. VINCENTII A PAULO, NEC NON
MARJIA CLOTHILDIS ANGELAE A SANCTO FRANCISCO BORGIA ET DECEM
SOCIARUM EIUS, EX ORDINE MONIALIUM URSULINARUM
DE VALEN-

SCIENNES.
SUPER DUBIO

An,~iante approbatione martyrii el causae marlyrii, nec non dispensalione a signis seu miraculis, tulo procedi possit ad solemnem fraelatarum
Vetcra.)ilium Scvarum Dei Beatiftcationem?
SQuamvis, sive de ]Martyre, sive de Confessore agatur, unum idemque semper sit et esse debeat expendendae definiendaeque christianae
heroicitatis fundamentum, quippe quod in una situm est incensissima
erga. Deum caritate, ipsius tamen adstruendae et evincendae heroicitatis non unus idemque, utroque in casu, est modus, quemadmodum
ex iis colligere est, quae scite apteque hue spectantia tradit Benedictus XIV.
Scribit sane: In Martyribus, uti plurimum, sola mors est, in qua residet
heroicitar: in ca- quiL e una tan/a quandoque heroicitas continetr,
quanta in omnem vel iam ante "tadm, vd post agendam vitam poteral
e.tendi. In Confessoribus vero heroicitas non parte aliqua conlinetur, sed
totam respicit vitam, respirit obitum, et multiplex esse debet, mullisque
actibus et, habitibus exiensa (Lib. IIl, cap. xxx n. 8). Hisce idcirco
adhaerens huius sacri fori Magister sibique constans, declarat quidem
necessarium non esse, ~t in causis Martyrum virlutum et morum ratio

habeatur, sed non exiguae profecto frugis, quoties dabitur facultas,
eamdem existimat inquisitionem, prouti ilius pariter haec aperte significant verba: Ante attain quoque vitam Martyrum et virtutes ab ipsis exercitas, ante martyrium, pro feliie exitu cause, si robationes non desint,
eApedit exponere; reique ptatim rationem affert eamque ad persuadendum valde accommodatam; proxime namque subdit: licst enim nemo
possit de condigno (at dicitur) martyrium mereri, iuxta illud S. Petri
Chrysologi...: a Attendat auditor, attendal, ua intelligat martyrium non
conslare per meritum, sed venire per gratiam n; de congruo tamen martyrium crue.':um adiquis mrereipotest, si per longum usum martyrii incruenti cruento proluserit (bid., cap. xv, n. 17-18).
Iamvero superius descripto praeclaroque laudis genere quindecim
florere dicendae sunt Deo sacra Virgines, quarum martyrii veritas

nuper edito agnita et sancita fuit apostolico Decreto. Nam prioribus
quatuor eisque-a Caritate Puellis id sane obtigerat auspicato, ut eamdem

Atrebatensi in urbe religiosam incolerent domum, quam in vivis adhuc
agentes et operantes sanctus Vincentius a Paulo et eius dilecta discipula
vitaeque spiritualis filia, venerabilis Ludovica de Marillac, erigendam
curaverant. Inibi enim utriusque, Parentis nempe legiferi et amantissimae Matris genuinum nativumque hauserant spiritum Filiae benemerentissimae, eoque universa ipsarum agendi ratio et sancta praesertim
earum conversatio imbutam manifesto se praebuit planeque refertam.
Nil proinde mirum si hae Vincentianae Sorores omnium fere, quotquot
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t xspectationem. Immo, vel quum celeberrima illa, octavodecimo sacculo
iamn iam occiduo, furere coepit procella, quin de curis, solatiis, subsidiis egentibus aegrisque hominibus adhibendis et afferendis quidquam
remitterent, praefato potius praecipuoque suae professiouis munere
constantius et alacrius, medias inter omne genus rerum asperitates,
insistere pergebant et reapse perrexerunt, donec semel iterumque id
impositum eis fuit, quod, incolumi conscientia salvisque religionis iustitiaeque iuribys, se praestare non posse pro comperto habebant. Tune,
uti suum erat, ulla absque haesitatione abscisse recusarunt; eAque de
causa pessime habitae, in vincula detrusae, de una in aliam custodiam
Atrebatibus Cameracum translatae, cruciatus omnes exquisite invcntos,
ipsamque cruentam vitae iacturam summa constantia invictaque fortitudine sunt perpessae, quippe quae ad propositum sibi certamen
instructae parataeque accesserant domesticis prius incorruptae adolescentiae virtutibus et severa postmodum reiigiosae disciplinae custodia,
crebris quoque probata afflictationibus et aerumnis ita nempe, ut
memorian excitarent notae satis celebrataeque sententiae: Vidimus vix
martyres effici, nisi eos qui se ante affecerint martyria; aut yui a Deo
multis prius aerumnis sund exerciti el qudii raeparati atgue eruditi ad
mart rium illudque emeriti (Cornelius a Lapide, In Efist. ad Hebr.,
xuI,

I1).

Idipsum dicendum ac celebrandum de undecim sanctimonialibus ex
Ordine Ursulinarum. Hae siquidem, praeeunte auctoritate et exemplo
earum praeside Maria Clothilde Angela, quod, religionis ingressu, chritianae perfectionis animoie arripuerant iter, contentione summa summaque navitate prosequi subinde adnitebantur. Quumque praecipua
inter suae professionis officia exstaret illud, christiana catechesi et edu;atione erudiendi et informandi e populo praecipuo puellas; quumque
munus eiusmodi, quo sororibus ipsis laboriosius, eo universo hominum
convictui fructuosius, derelinquere impie versuteque iuberentur ab
hominibus nequam, seditioniaddictis, lesu Christi eiusque Ecclesiae osoribus, atrocissima quaeque, ad cruentam usque gloriosamque capitis
abscissionem, Ursulinae moniales perferre maluerunt, quam vel hitum
a vocatione, sua desciscere. Quae vero ipsarum Antistita Maria Cothildes Angela, in mortis conspectu, interrogantibus carnificibus responsa
dedit, digna utique eadem inveniuntur veterum martyrum lingua, confirmantque divina ilia pronissa : Dabitur enim vobis in ilXa hJra quid
loquamini (Matth., x, 19).

Equidem hic exiam, nec parvi momenti, causae locus, quum idoneae
paresque suppeterent probationes, suam in lucem erat proferendus,
idque in hac postrema iudiciali actione, sicut eiusdem ferebat natura,
aptam sibi nanciscebatur sedem. Quapropter in generalibus sacri huius
Ordinis comitiis, quae die secunda mensis decembris saperioris anni,
coram Sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV celebrata sunt,
proposito per Reverendissimum Cardinalem Vincentium Vannatelli,
causae Relatorea, Dubio : - An, stantc approbationemaririi el causae
martyrii, net non dispensatione a signis sea miraculis, lulo trocedi fossit
ad solemnem venrabtdium Famu'arum Dei MaNiae Magdaienae Fostaine
ac trium Sociarum tius, necnon Marine Clothldif Angelae a S. Francisco
Borgia et decem Soiarum eius Bealificationesm? - tum, Reverendissimi
Cardinales, turn Patres Consultores affirmativum suum ediderunt

suffragium.

Beatiasimus vero
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Sapientiae praesidium, sententiam sibi adhuc prorogandam duxit, quam
tamen, quum postmodum patefacere statuisset, hodiernam designavit
diem Dominicam. secundam in Quadragesima, eique adveniente, sacris
prius devotissime operatis, ad Vaticanas Aedes arcessiri voluit Rrcerendissimos Cardinales Antonium Vicp Episcopum Portuensem et
S. Rufiaae, sacrae rituum Congregationi

Praefectum, et Vincentium

Vannutelli, Episcopum Ostiensem et Praenestinum, Sacri Collegii
Decanum causaeque Relatorem, una cum. R. P. Angelo Alariani, Fidei
Promotore generali, meque insimul infraicripto Secretario, eisque
adstantibus, solemniter edixit: Tuo procedi fisse ad solemnem venerabilium Fanularau Dei Mariae Magdalena Fontaine ac Irium SoCiarum
eius, nee non Mariae Clothildis Angaels a S. Francisco Borgia et deeem
Sociarum eits Beatifiaiionea.
Hoc Decretum in rulgus edi, in acta sacrorum rituum Congregationis referri, litterasque anostolicas in forma Brevis de Beatificationis
solemnibus, ubi primum licuerit, in Basilica Vaticana celebrandis, expediri iussit, pridie kalendas mahtias anno UcMXX.

-- A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae.
S. R. C. Praef•ctus.

L. -S.

Alexander Verde, Secretarius.
(Traduc!ion faite par M. Parrang)

DECRKT CONCERNANT LA CAUSE CAMBRAISIEeNE DE B•EtATIFICATION OU
DE CONSTATATION DU MARTYRE DES VINIRABLES SERVANTES DE DIEU,

MARIE-MADELEINE FONTAINE ET SES TROIS CqMPAGNES DE L'ISSTITUT
ET DE
DES FILLBS DE LA CHARITt DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL,
MARIE-CLOTILDEx-ANGkLE DE S.INT-FRAN~OIS-BORGIA ET SES DIX
COMPAGNES DE L'ORDRE DES RELIGIEUSES UlSULINES DE VALESCIlENES.
Suir a question : La preuve dir martyre et de sa cause dant faite, et la
dispense des prodiges o.n miracles itant accrdie, peut-on procider en
sreti d la biatification solennelle desdites vinerables servantes de Dieu?
Quoique pour le martyr aussi bien que pour le confesseur c'est et ce
doit toujours atre ula seul et mame fondement par lequel il y a a examiner et ka.dfinir I'hroicite chretienne, fondement qui consiste dans
une charit6 tzisardente pour Dieu, cependant la maniere d'6tablir et de
prouver cette heroicite n'est pas la mame pour les deux cas, comme on
peut le conclure par ce que Benoit XIV nous enseigne avee elegance
et justesse a ce sujet.
I1 ecrit en effet : Tris souveni pour les martrs c'est dans la segl•mort
quz reside Phiroic:d, car en ele se trouve farfois une herokite lelle qu'elle
peat s'deendre B toute la vie dejd passe ou a eelle gui dait suivre encore.
Dans les confesseurs, as contraire, fheroicile n'est pas renfermie dans une
partie, mars elle s'ensd a toute la vie, y connprislamrt; elie doil Itre muiltiple el s'4endre A heaucufw d'actes et d'habitudes. (Lib. III, cap. xxI,
no 8.) Et s'appuyant sur cela, ce maitre du Droit sacre, conforme avec
lui-mnie, d6clare que dans les causes des martyrs, il n'est pas necessaire d'avoir la preuve des vertus et des mieurs; mais il estime cepen.
dant cette recherche d'une grande utiliti chaque.fois-qu'on en a la pos-
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sibilite, comme Ie signifient clairement ses autres paroles : Pour
theureuse issue de la cause des martyrs, quand les preuves me fot pas
di/aut,i est exIpdient d'exposer leur vie antirieure et lesverlus proalitdes
par eux avant lur martyre. Et aussit6t il en apporte une raison tres
appropriee en ajoutant: Qtoique personne ne puisse mriter le martyre
a de condigno ., suivant cette parole de saint Pierre Chrysologue : Le
martvre ne dipend pas du merite, mais est l'efet de la grdce u,cepeudant
quelqu'un peuf mriter* de congruo . lemartyre sanglast, si tar une longue
pratique du martvyr non sanglant, it s'est prpearg au martyre sanolant.
(Ibid., cap. Xv, n- 17-18.)

Ce qui vient d'etre dit s'applique -on doit Ie declarer-i cesquinze
religieuses dont le martyre a et6 reconnu et sanctionne vuritable par un
dectet apostolique recent. Certes, il en est ainsi, beuzeusement, pour les
quatre premieres, les Filles de la Cbarite qui ont habite kArras. la picuse /
maison erige autrefois, par saint Vincent de Paul et la vontrable Louise
de Marillac, sa chbre disciple et fille spirituelle.
La, en effet, ces soeurs si meritantes ont puise le veritable esprit primitif du sage instituteur et de leur mere tres aimee; aussi, leur conduite
s'en est montrie manifestement impregnee et tout k fait remplie. Rien
d'etonnant, des iors, que ces filles de Vincent aient r6alis6 en pen de
temps ce que presque tous les citoyens d'Arras attendaient d'elles. Bien
plus, quand, au d6clin du dix-huitieme sikcle, ce celibre ouragan commenca a faire fureur, non seulement elles n'abandonnerent rien des
soins, soulagements et aides donnrs aux pauvres et aux malades, mais,
au contraire, avec plus de constance et de soin, au milieu de toutes
especes de difficultes, elles continuirent a s'y appliquer et s'y appliquerent en effet, jusqu'a ce que, une premiere fois et de nouveau,on
leur imposat ce qu'elles jugerent ne pouvoir accomplirsans blesser la
conscience et aller contre les droits de la religion et de'la justice; Alors,
comme c'ltait leur devoir, sans aucune bhsitation elles refuserent de
diserter. Et pour cette raison elles furent fort maltraities, jetees dans
les fers, train•es de prison en prison, d'Arras a Cambrai; ellei endurerent toutes les tortures inventies avec soin, jusquA la perte sanglante
de la vie, et cela avec une souveraine constance et un courage iavitacible.'C'est qu'elles marcherent i ce combat disposies et preparees,
d'abord par les vertus familiales de leur jeunesse innocente, puis ensuite
par l'observation serieuse de la discipline religieuse, eprouvee par
de frequentes afflictions et adversit6s au point de rappeles le souvenir
de cette sentence celebre : A peine avon-snous vu arriver au matrtyr
d'autres que ceux qui se disposaient au marlyre, o u qui, aufaravaai, ent
ele exercs par Dieu de beaucoup de peines et comme pripares et /form
au martyre et Iont mirith. (Cornelius a Lapide, in Epist. ad Hebr.,
xiI, tl.)

La m6me chose est a dire et i prociamer des onze religieuses de
1'Ordre des Ursulires. A i'exemple de leur superieure Marie-ClotildeAngele, elles se sont efforcees dans la suite de continuer avec une souveraine application el un souveram empressement ce chemin de I. perfection chretienne dans lequel, a leur ectree en communaut6, elles
s'etaient engagees courageusement. Parmi les priacipanu emplois de
leur profession, atant celui d'enseigner et d'elever, par l'instruction et
Fi'ducation chretcenne les filles du peuple surtout, quand d'abandonner
cet office plus laborieux pour les sceurs, mais d'autant plus fructueux
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pour la socidti, leur fut command4 avec une habilete impie par des
bommes mchants, pleins de haine de Jesus-Christ et de son iglise,les
religieuses Ursulines prefererentsupporterlessouffrances les plusatroces
jusqu'& la decapitation cruelle, mais glorieuse, plut6t que de s'ecarter
d'une ligne de leur vocation. Et la reponse donnee aux bourre.ux par
leur superieure Marie-Clotilde-Angle en face de la mort, est digne du
langage des martyrsantiques etconfirme cette divine promesse: 11 vous
sera donna, d cette heure-ld, ce que vous aures d dire. (Matth., x, 19.)
Assurement cet aspect important de la cause, dont il y a des preuves
convenables, etait a mettre en luminie et avait sa place propre dans

ce dernier acte du proces. C'est pourquoi, dans la rdunion generale
tenue le 2 decembre dernier, devant le Saint-Pere Benoit XV, le
Reverendissime cardinal Vincent Vannutelli, rapporteur de la cause,
proposa cette question : La preuve du martyre et de sa cause dIant faite,
la dispense des prodiges oa miracles etant accordLe, peut-on procider en
sireted l a Beatification soennelle des vinerablesservantes de Dieu, MarieMadeleine Fontaine et de ses trois compagnes, ainsi que de Marie-ClotildeAngele de Saint-Francois-Borgiaet de ses dix compagnes? Tant les Reve-

rendissimes cardinaur que les Peres consulteurs repondirent d'un vote
affirmatif. Le Saint-Pere, toutefois, desireux d'implorer encore davan- *
tage le secours de la sagesse divine, diffdra de proclamer sa sentence.
Enfin, resolu de donner sa decision, il a design6 ce jour, deuxibme
dimanche du careme. Et apres avoir celebre tres d6votement le saint
sacrifice, il a fait convoquer au palais du Vatican les Revkrendissimes
cardinaux Antoine Vico, eveque de Porto et de Sainte-Rufine, prefet
de la Sacr6e Congregation des Rites, et Vincent Vannutelli, eveque
d'Ostie et de Palestrina, doyen du Sacir College et rapporteur de Ia
cause, ainsi que le R. P. Angelo Mariani, promoteur general de la
foi, et moi, secr6taire soussigne, et a d6crete solennellement en notre
presence : On pee• procider en saireti d la bdatificalion solennelle des
vindrables servantes de Diem, Marie-Madelemne Fontaine et de ses trois
compagnes, ainsi que 5; Marie-Clltilde-Angele de Sainl-Franfois-Borgiaet
de ses dix compagnes.

Puis il a ordonn6 la promulgation de ce d6cret, son insertion dans
les acres de la Congregation des sacres rites, et l'expedition des lettres
apostoliques en forme de bref pour la celebration, dans la basilique
vaticane, ds que ce sera possible, des solennitis de la beatification; ce
9a fevrier 93o0.
- A. Card. Vico,

Avque de Porto et Sainte

Ruftne,

Prifet de la S. C. des Rites,

L. f S.
Alexandre VZEDE, Secrdtaire.
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CAUSE D'ABBA GHEBRE MICIIAEL
ABYSSINEN

Beatiickalionis seu declarationis martyrii servi dci Abba Ghebre Michadis
saccrdotis cooplati in Congregatione Missionis S. Vinc'ntii a Paulo in
odium fidei, uti jertur, interempti.

Aethiopiae gentes, quas primis Ecclesiae saeculis divini verbi praecoaes, ex Aegypto advenientes, evangelizarunt, postea, everso potissimum imperio romano, paulatim segregaiae, ab ipsa vera fide et Ecclesiae unitate, eiusque capitis Romani Pontificis communione seiunctae
sunt. Aliquae quidem antiquae fidei legisque christianae observabant
vestigia, sed pluribus arianorum, montanistarunm, graecorum aliorumque dissidentium erroribus magna in parte commixta. Non defuerunt,
maxime saeculis xiv et xvi, missionarii ex Ordine Franciscali et e
Societate lesu, qui, apostolico zelo et salutari doctrina, regiones illas
excolere aggressi sunt. Attamen, alternis vicibus, propitia vel hostili
dominatione imperante, missionis africanae opus magis vel minus
attulit congruentes fructus. Schismaticorum enim opera, regumque
potentia, in catholicos, prasertim in missionarios, saepe saepius excitatum fuitodium et belium; multique Fidei assertores et vindices occubuerunt, quibus accensendi sunt illius regionis protomartyres Bb.
Agathangelus et Cassianus ex inclyto .capuccinorum Ordine. Postremis
autem terporibus Fidei catholicae propagationem renovaxunt sodales
illustres, tum ex eodem Ordine Franciscali, inter quos clarissimus
Guilelmus Massaia, postea S. R. E. Cardinalis, tur e Congregatione
Missionis s. Vincentii a Paulo, ex quibus apostolatus et sanctitatis
fama inclaruerunt Ven. lustinus de lacobis, episcopus Nilopolitanus et
Vicarius Apostolicus Abyssinen., eiusque praecipuus discipulus aethiops
et sacerdos Abba Ghehre Michael, de cuius vita et passione ad causam
beatificationis seu declarationis martyriiunieundam, brevi sermone narratur. In aethiopica regione Godjiam nuncupata, saeculo xviiin, anno
nempe 1788, apud oppidulum cui nomenrMerioulI Mariam, ortus est
Dei Famulus Michael Abba Ghebre. Ex historicis documentis et testium
depositionibus iuridice constat quod eius pater fuit Akilo, et ipse, tur
puer, turn adolescens, virtutis amore et scientiae studio effulsit. In loco
et tempore schismate et haeiesi contaminatis, MichaEl, licet in schismate natus et errorum tenebris, iuxta sectam Kevat, ad quam pertinebat, obscuratus, tamen, timens Deum, operibus et precibus Euin
sibi propitium reddere satagebat. Anceps dubiisque agitatus circa suae
vitae statum et religionem, magis incensus erat ad veritatem inquirendam et iustitiam sectandam. In quo discrimine versatus, omne studium
adhibuit ad assequendum quod optabat et, factus iam adultus, unam
Chrisri Fidem se profiteri ostendens, monasterium satis illustre
ingressus est et inter monachos adscitus. Quo suis autem verae doctrinae inquirendae satisfaceret votis, sodalium et superiorum consilio
adhaerens, celebre monasterium Debre-Motzo adivit, ea spe suffultus,
ut ex veterum librorum lectione et monachorum conversatione et doctrina instrueretur. Verum nec studiis nec expectationi respondit optatus
exitus. Neque melior exstitit scholasticus fructus sub duobus monachis
doctisque magistris Haleka Ouelde Sellasie atque Azadi Lamieb,
degentibus in urbe Gondar, ad quam Ipse, eadem spe fretus migra-
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verat. Itaque, de monasterio in monasterium, de magistris in magistros
transient, suas anxietates et dubia nec enodare nec deponere poterat.
Interim Michaelem, jeruditione et virtutel praeditum, plures adolescentuli existimabant et, annuentibus parentibus ad ilium confluebant,
ut Fide, litteris '•.nisque [moribus imbuerentur. Ex discipulis habuit
sibi carissimum ipsius regis filium loannem, eosque omnes affectu et
labore docuit et erudivit in illustri monasterio Gounde-Gounde, quo ad
finem sibi propositum consequendum se receperat. Contigit autem
quod Oubi6 rex Tigrensi regione potitus, unam eamdemque volens
suis subditis esse fidem et religionem, e medio sublata sectarum varietate, ad hoc opus suscipiendum et absolvendum legatos constituit,
inter quos ipse Michael, prudentia et zelo pollens, electus fuit. Paulo
post ad aethlopum littora appulit Ven. Dei Famulus lustinus de lacobis,
e Congregatione missionariorum sancti Vincentii a Paulo, qui, verho
et exemplo, illas regiones quaquaversus perlustrabat ad catholicam
religionem propagandam. Hic sacerdos europaeus a rege legatis praepositus, officium accepit sub conditionibus, nempe, post expletam legationem,cum ipsis legatis Romam adeundi; et catholici nominis communitatem et templum in illo regno constituendi. Voti compos factus, una
cum sociis in Aegyptum profectus est lustinus, qui, in ipso itinere,
novit MichaElem esse veritatis cupidum et bene dispositum ad veram
Fidem rectamque disciplinam a novo praeceptore percipiendam : de
quo idem Michael amicis dixerat : a Europaeum virum agnovi, qui
bonam religionem docet; huic attente exaudiam. * Legati quum pervenissent ad Petrum, Coptorum Patriarcham schismaticum, suam ibi
missionem diligenter expleverunt. Mox, lustino duce, Italiam per
Tyrrenum mare petierunt, et Romam ingressi,{hanc almam Urbem
civilitatis et religionis fama celebrem consalutarunt. luvat hic referre
quinam fuerunt, Iustino de lacobis praeside, praecipui huius legationis
et peregrinationis socii; videlicet : Alleka Aft6 Selassie, Abba Ghebre
Michael, Reusse Debre Oueldon, Amard Kenfou, Abba Scifou, Abba
Ghebre Selassi6, Deftera Desta, Deftera Ailou, Zacharias, etc. Legati
omnes, stupore capti et admirantes vetera et nova, profana et sacra
almae. Urbis monumenta et templa, inefiabile solatium et gaudium
experti sunt, magis auctum cum Pontifici Maximo Gregorio XVI se
demisse ac humiliter sistiterunt. Magnificum urbis Romae spectaculum,
solemnes functiones religiosae, viva et operosa civium Fides, quae,
inde a primordiis christianae religionis, teste Paulo, annuntiabatur in
universo mundo, et praesertim Romanai Pontificis, Christi in terris
Vicarii et Petro apostolorum principi successoris conspectus et eloquium, hoc totum ita illos foris intusque commovit, ut, divina opitulante gratia, ad veram Fidem plures converterentur, et si non omnes,
id humanis timoribus contigisse compertum est. In Aegyptum omnes
reversi, ibique relicto lustino sacerdote europaeo, legati rursus adeunt
Petrum Patriarcham et coram ipso eiusque clero de ver religions
strenue disputat Michael eo felici successu, ut a Patriarcha litteras
acciperet ad Episcopum schismaticum, vulgo Albuna, quibus universi
aethiopes ad abiurandas haereses et sectas, et ad pacem et communionem cum Aegyptiorum ecclesiacoptica vehementer excitabantur. Tunc
Maasauam urbem maritimo itinere omnes tenuerunt. Sed quum quidam
presbyteri schismatici mentem et mandatum. Michaelis novissent,
eidem insidias et necem moliuntur et parant, ut impedirent litterarum
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patriarchalium traditionenm, et optatam conversionem in unam Fidem
et communionem, cum sectarum detrimento et eversionea Frustra
tamen : nam Michael haec omnia declinavit, iter faciendo ad civitatem
Aduam, ubi lustinum de lacobis iibentissime revisit et alloquutus est.
IJde ad urbem Gondar rediit, ubi coram suis presbytetis Episcopus
sciismaticus Salama Michailem excepit, sed epistolas patriarchales
sibi traditas legere noluit, imo contempsit et seposuit; Deique Servum
contrit obtestantem graviter percuti atque in vincula et carcerem
coniici iussit; cognita deinde eius amicitia cum Rege, remissiori poena
ipsum excommunicatione et exilio mulctarit. Michael autem, patria
relicta, Aduam petiit, ibi cum lustino de lacobis de religione disserens, meruit a Deo accipere lumen Fidei et gratiae donum. Abiurata
enim haeresi, in gremium Romanae Ecclesiae ab ipso lustino susceptus
est; huiusque conversionis exemplum plures quoque aethiopes sequuti
sunt. Inde I.- et odio exarsit Episcopus haereticus contra catholicos et
missionarios, et Michaelem eiusque comitem Abba Tekie Gorghis
tormentis, catenis et durissimo carcere damnavit. Quod quum addiscisset lustinus, obsequentibus litteris ad regem Oubie missis, utriusque
viri libertatem postulavit et obtinuit. Tunc ambo, vinculis soluti et ad
libertatem restituti, descenderunt Alitienam et ab ipso lustino de
lacobis, qui Massauam secedere coactus, illic consecrationem episcopalem per manus Episcopi Massaia iam receperat, quique tune Alitienae morabatur. atque ab universe populo gratulatione ac laetitia
excepti .t ad templum deducti, gratias Deo optimo maximo turn passionis turn liberationis reddiderunt. Paulo post Michael, virtute et
merito dignus, ab eodem Episcopo Nilopolitano lustino, per omnes
et singulos Ordinum gradus promotus, sacerdotio est auctus, eiusque
adiutor et comes assiduus, etiam in Congregationem Missionis cooptatus, maxime adlaboravit in .ministerio verbi Dei, in sacris libris
amarico sezmone vulgandis ad popularium usum et utilitatem, indefessus ad conversionem civium et confutationem haereticorum, fulgens
catholicae doctrinae vindex et propugnator atque christianae virtutis
exemplar, Hoc decurrente tempore, Theodorus rex Abyssiniae, inito
foedere cum amico Salama episcopo, decretum edidit iussitque aethiopes
universos unam eamdemque Fidem profiteri oportere, sancita poena
mortis contradicentibus. Nova fidei formula, ab ipso schismatico episcopo composita et proclamata asserebat : a Christum Salvatorem in
ipsa sua humanitate esse Deum, atque uti hominem habere unam
eamdeihque scientiam Dei Patris et Spiritus Sancti. a Quare, instante
Salama, decreto regio lustinus europaeus in exilium pulsus est,
aethiopes vero catholici tormentis subiecti, nisi suam religionem desererent et propositam fidei formulam unice profiterentur Michael,
constanter respuens formulam haereticam firmiterque profitens catholicam suae Fidei confessionem, pluries tormentis cruciatus et flagellis
caesus, in horridum carcerem detrusus est, catenis onustus. Tandem
decimoquarto captivitaiis mncisc, !aboribua et vexationibus debiliiatus

et fractus,strenuus Christi Atleta spiritum Deo reddidit, exeunte mense
augusto, in caiendario aethiopum anno 1847 (i855), aetatis suae sexagesimo quarto. Eius corpus ab amico et comite Deftera Desta elatum et
sepultum prope domum cuiusdam Sedik Abroye, in provincia Owrd,
regni Gallensis, fertur fidelium pietate et frequentia aecnon quibusdam
signis et prodigiis fuisse statim illustratum. Super fama autem sancti-
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tatis et martyrii Servi Dei, ab eius obitu usquz ad haec tempora,
constructi sunt Processus Informativi, auctoritate ecclesiastica, Abyssioiae anno 9go4 et Eritreae annoago9, atque Romam ad Sacram Rituum
Congregationem delati, ex quibos superius descripta de vita et passione
Abba Ghebre Michaelis habentur desumpta. Quae quum ita sint,
instante Rmo Dno Raphaele Ricciardelli, Congregationis Missionis
procuratore generali et huius causae postulatore, servato iuris ordine,
attentisque litteris postulatoriis quorumdam Emorum S. R. E. Cardinalium, plurium Archiepiscoporum et Episcoporum, rogantibus etiam
Vicariis Apostolicis et Superioribus Abyssiniae, Eritreae aliorumque
missionum, praepositis generalibus Ordinum et Congregationum una
cum superiore generali et visitatoribus Congregationis missionis atque
antistita generali Puellarum caritatis S. Vincentii a Paulo aliisque
illustribus viris et mulieribus, infrascriptus Cardinalis Antonius Vico,
Episcopus Portuen. et S. Rufinae, loco et vice Emi et Rmi Dni Cardinalis Caietani Bisleti, eiusdem causae Ponentis seu Relatoris, in Ordinario sacrae Rituum Congregationis coetu, subsignata die ad Vaticanas
aedes coadunato, sequens dubium discutiendum proposuit: An signanda
sit Coamissio introductionis causae in casi et ad effectum de quo agitur?
Et Emi ac Rmi Patres sacris tuendisritibus praepositi, post relaticnem
ipsius Cardinalii proponentis, audito voce et scripto R. P. D. Angelo
Mariani, Fidei promotore generali, omnibus sedulo perpensis, rescribendum censuerunt : Affirative seu signandam esse Commissionem
introductionis causae, si Sanctissimo placuerit. Die 24 februarii 190o.
Facta postmodum Sanctissimo Domino nostro Benedicto Papae XV
per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas Sua Rescriptum eiusdem Saciae Congregationis ratum habens, propria manu signare dignata est Commissionem
Introductionis Causae beatificationis seu declarationis martyrii Servi.
Dei Abba Ghebre Michaelis, sacerdotis, cooptati in Congregationem
Missionis s. Vincentii a Paulo, die a5 eisdem mense et anno.
t A. Card. Vico, Ep. Portuen etS. Rufinae, S. R. C. Praeerelus.
Alexander VERDE, S. R. C. Secretarius.
L. t S.
(Traduction faite far M. Coulbeaux)
ABYSSINIE

Cause de la liatification on de la dclarahion du martyre du Serniteur de
Dieu Abba Gkebre-Michad, agrigi dans la Congrigation de la Mission
de saint Vincent de Paul, mis a morl en haine de la foi, comme il est
relat.
Les nations de 1'Ethiopie furent 6vangelisees dans les premiers si&cles
de 'fglise par des measaeers de la divine parole. venus d'egypte.
Puis, surtout aprcs la chute de J'Empire romain, elles se sont &cartOes peu k peu de la vriae foi et se sont s6paries de l'unit6 de I'glise
et de la communion du Pontife romain qui en est le chef. Elles observaient, il est vrai, quelques restes de la foi antique et de la loi chretienne, mais milang6s en grande partie de plusieurs ereurs des ariens,
des montanistes, des Grecs et d'autres dissidents.

-

?3o -

Des missionnaires ne manquerent pas, principalement au quatorzieme
et au seizieme siecle, soit de l'ordre des Franciscains, soit de la Societi
de Jesus, qui tentirent de cultiver ces regions, avec le ztle apostolique,
par l'instructi'n de la doctrine salutaire. Mais par suite d'alterr.atives
contraires qui se succderent selon 'influence des pouvoirs publics, tant6t favorables, tantAt hostiles, l'Leuvre de la Mission africaine n'a eu que
des rtsultats en nombre plus ou moins appreciable. En effet, les agissements des schismatiques et la tyrannie des rois out souvent excite la
haine et la guerre contre les catholiques et particulierement contre les
missionnair-, ; beaucoup de predicateurs et de defenseurs de la Ifoi ,en
ont &t6 les .,ctimes, parmi lesquels on [compte les premiers martyrs de
cette regiCii, les bienheureux Agathange et Cassien, de 1'ordre celIbre
des Capucins.
A uneiepoque plus rapprochee, la Propagation de la Foi a eu de
nouveaux ouvriers d'elite, soit du meme ordre de Saint-Francois, entre
autres le tres [celebre Guillaume Massaia qui fut plus tard cardinal de
S. E. R., soit de la Congregation de la Mission [de saint Vincent de
Paul; et parmi ceux-ci, ont 6td illustres par la renomm6e d'un apostolat et d'une saintet4 extraordinaire, le ven6rable Justin de Jacobis,
6veque de Niloplis et vicaire apostolique d'Abyssinie, et son principal
disciple ethiopien, le pretre, abba Ghebre-Michael, dont la vie et la
passion vont etre l'objet d'une breve 'narration, en vue de la cause de
sa beatification cu de la declaration de son martyre.
Le iServiteur de Dieu abba Ghebre-Michael est ne dans un village
nomm6 Mertoul&-Mariam, de la province d'Ethiopie appel&e Godjam,
au dix-huitieme siecle. a savoir en l'annee 1788.
II ressort authentquement des documents historiques et des depositions des tCmoins que son pare etait Akilo, et que lui-mfme, des son
enfance, puis en son adoiescence, se distingua par I'amour de la vertu
et P'etude de la science.
Le lieu et 1I'poque de sa naissanLe Rtaient contaminu
s par le schisme
et l'herisie, et par consdquent Michaei vint lau monde dans le schisme
et grandit sous les sombres tenubres de l'erreur, oi gisait la secte des
Kevat, &laquelle il appartenait. N eanmoins, sous Limpulsion de la crainte
de Dieu qui l'animait, ii s'appliquait, par ses actions et ses prieres, a se
rendre Dieu propice.
Dans l'ind6cision et P'agitation des doutes concernant 1'tat de vie et
la religion i embrasser, il ressentit en lui-meme, par-dessus tout, un
ardent d6sir de rechercher la verite et de suivre les voies de la justice.
Pendant qu'il demeurait dans cette determination, il mit tout son zile
k atteindre le but de ses desirs, et quand il fut adulte, montrant qu'il
voulait ne professer uniquement que la foi du Christ, il entra dans un
monastere assez renomme, et prit rang parmi les moines.
Dans le dessein de rechercher la vraie doctrine, objet de ses voeux
ardents, il prit conseil de ses compagnons et de ses superieurs, et sur
leur avis, il se rendit au cel.bre menastere de Debrdi-otsa, esperant de
trouver l&a s'instruire par la lecture des livres anciens et par les entretiens spirituels et la doctrine des religieux. Mais le succes qu'ii desirait
ae repondit, ni i ses 6tudes ni a son attente.
II ne retira pas plus de F-uit des legons de deux religieux et savantsmaitres Haleka Ouelde-Sellassie et Azadj Lamieh qui demeuraient
Gondar, oi il etait alle lui-mame soutenu par le meme espoir.

-

331 -

Ainsi doac, de ses visites de monastbre en monastere, de maitres &
d'autres maitres, il n'avait pu trouver ni la solution, ni la delivrance de
ses anxi6t6s et de ses doutes.
Au cours de ces per6grinations, plusieurs jeunes gens avaient pu apprecier en Michael un moine tres distingue par son erudition et sa vertu,
et avec le consentement de leurs parents, ils avaieut afflu aupres de
lui, afin de se penetrer, k son ecole, de la foi, des lettres et des bonnes
mteurs. Parmi ces disciples, il y en eut un qui lui fut trbs cher, Johannes,filsdu roi. II les instruisit tous avec beaucoup d'affection et d'application. 11 enseigna aussi dans l'illustre monastere de Gounde-Gounde,
oh il s'etait rendu afin de poursuivre toujours la seulc fin qu'il s'etait
proposee.
It advint alors que le prince Oubii, en possession de la royaut6 du
Tigre, voulant que ses sujets n'aient qu'une seule et meme foi et
religion, projeta de fiire disparaitre !es diverses sectes qui les divisaient.
Pour entreprendre et mener a bonne fin ce dessein, il constitua une
deputation et Michael fut choisi pour en faire partie, en consideration
de la prudence et du zble dont ii 6tait done.
Vers ce meme temps, le venerable Serviteur de Dieu, Justin de Jacqbis, de la Congregation de la Mission de saint Vincent de Paul, avait
pin4tri dans le littoral des Ethiopiens, et parcourait ces regions en tout
sens, pour y propager, par la parole et par l'exemple, la religion catholique. Or, Ie prince choisit ce pretre europeen pour assurer la protection de ces deput6s; et celui-ci accepta cette charge sous certaines conditions,a savoir : que la legation une fois accomplie, il conduirait les
deputes & Rome; et qu'il pourrait librement etablir, sous le nom de
catholique, une communaute et une 6glise dans ce royaume.
En possession des garanlies de ce double engagement, Justin partit
pour l'Egypte avec ses compagnons, et, au cours du voyage, il reconnut
que Michael etait avide de la verit6, et bien dispose6
recevoir de son
nouveau precepteur la vraie foi et la discipline legitime. Et, en effet,
Michael parlant k ses amis, s'exprima en ces termes h son sujet: * Je
reconnais en cet Europten un homme qui enseigne une bonne religion;
je 1'icouterai avec toute mon attention. *
Lorsque les d6putes furent arrives pres de Pierre, Patriarche schismatique des Coptes, ils s'y acquittbrent avec diligence de leur mission.
Bient6t apres, sous la conduite de Justin; ils gagnbrent l'Italie par
la mer M6diterranee, et, parvenus & Rome, ils saluerent ensemble cette
grande cite, c61ebre par la tenommde de la civilisation et de la religion.
11lest & propos de rappeler ici quels furent les principaux membres
de la deputation qui suivirent Justin de Jacobis, leur guide en ce
voyage : c'etaient 1'Alleka Apte-Sellassi6, abba Ghebri-Michael, ReesseDebre Oueldou, Amard-Kesifou, abba Seifou, abba Ghebre-Sellassid,
Deftera Desta, Deftera-Ailou, Zacharias, etc. Tous les d6put6s saisis de
stupewur aduliraient les monuments et les temples de la grande ville,
les anciens et les nouveaux, les profanes et les sacres, et ils en eprouveent une consolation et une joie ineffable, qui s'accrut bien plus
en:core quand ils assisterent avec une vendration pleine d'humilit6 &
I'andience du Souverain Pontife Gr6goire XVI. Le magnifique spectacle de Rome, les solennelles c6remonies religicuses et la foi vive et
pratique des habitants, laquelle s'est etendue de la, au t6moignage de
saint Paul, dbs les premieres origines de la religion chritienne, et a 6t
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annoncie dans le monde cntier; mais surtout I'aspect et le langage du
Pontife romain, vicaire du Christ sur terre et successeur de Pierre le
prince des ap6tres, tout cela les cmut extirieurement et intericurement
i tel point que, sous Pimpulsion de la grace, plusieurs se convertirent
i la vraie foi; et si ious ne le firent pas, ce ne fut, tres visiblement,
que par des craintes humaines.
De retour en fgypte, tous les deputes quitterent le pretre europeen,
Justin, et allerent de nouveau aupres du patriarche Pierre, et lA, en
face de lui et de son clerg4, Michael engagea avec force des discussions pour la vraie religion, et avec un succes si heureux qu'il obtint du
patriarche des leltres pour 1'veque schismatique vulgairement appeld
Pabouna, lesquelles contenaient dV instructions severes pour amener
tous les ethiopiens k abjurer les heresies de leurs diverses sectes et
rentrer dans la paix et la communion avec l'Eglise copte des Agyptiens.
Ils atteignirent tous ensemble par la voie maritime la ville de Massaoua.
Mais quelques pretres schismatiques ayant eu connaissance du
dessein et du mandat de Michael, ils resolurent de preparer des
embfiches pour le faire mourir et ainsi intercepter les lettres patriarcales,
empecher leur remise et leur effet, c'est-k-dire Ie retour a une mime
croyance et dans une m4me communion, au detriment des sectes et a
ieur destruction.
Vaines machinations toutefois, car Michael evita tous ces dangers en
prenant la route d'Adoua, oi il eut la joie de retrouver Justin de
Jacobis et de converser avec lui.
De 1l, il se rendit k la ville de Gondar, et 1l, en presence de ses
prieres, i'eveque schismatique Salama regut Michael, et les lettres lui
furent remises; mais il refusa d'en donner lecture et meme, avec des
marques de dedain, il les mit de c6t6. Bien plus, en ch&timent des
justes protestations du serviteur de Dieu, il ordonna de le frapper gravement et de le mettre aux fers et en prison. Puis, venant k savoir son
amiti6 avec le roi, il le rel&cha de la cruaute de cette peine et le con-

damnaa I'ostracisme de 'excommunication et au bannissement.

Michael quitta son pays et se r6fugia i Adoua. La, il disserta a fond

sur les questions de la religion avec Justin de Jacobis et merita de

recevoir de Dieu la lumiere de la foi et le don de la grace. II abjura

1'hCresie et fut admis par Justin lui-meme dans le giron de l'9glise

romaine.

L'exemple de cette conversion fut suivi par beaucoup d'autres tthiopiens.
Ces conversions causerent chez l'evque heretique une recrudescence de colere et de haine contre les catholiques et les missionnaires.
Par ses ordres, MichaEl et son compagnon Abba TekldeGhiorghis
furent tortures et condamnes aux chaines et i une prison tris lure.

Quand Justin eut apprit ces malversations, ii adressa au prince Oubi6

des lettres pressantes par lesquelles il sollicitait la liberte des deux pri-

sonniers, et il l'obtint. Alors, tous deux delies des chaines et rendus i la
libertd, descendirent a Alitiena.
Cependant, Justin de Jacobis, qui avait ete force de se retirer i
Massaoua, et y avait requ la consecration episcopale des mains de
,'evaque Massaia, demeurait alors i Alitiena. II cut ainsi Poccasion

-

333 -

d'accueillir les deux prisonniers delivres, et avec toute la population
locale, it ieur temoigna de vives marques de congratulations et de joie.

Processionnellement conduits a l'eglise, ils rendirent a Dieu trxs bon et
tres grand, les actions de graces, et de leurs glorieuses 6preuves, et de
leur delivrance.
Peu apres, ie meme Justin, eveque de Nilopolis, reconnaissant que
Michael, par sa vertu et son merite, en 6tait digne, 'eleva, par tons les
degres des ordres sacres, jusqu'au sacerdoce.
Apres son ordination sacerdotale, il devint son auxiliaire et son compagnon habituel; admis meme dans la Congr6gation de la Mission, il
s'appliqua avec ardeur au ministlre de la parole de Dieu, a la traduction des livres sacres en langue amarique, pour l'usage et l'utilite du
peuple; il fut infatigable k s'employer B la conversion des habitants et a
la refutation des heretiques; il se distingua avec eclat et succes dans la
defense de la doctrine catholique et fut un modble de la vertu chr&tienne.
Pendant ce temps, Theodore, devenu roi d'Abyssinie, s'etait lie par
vll'vque Salama; en consequence dc cet engageun pacte avec son ami
ment, il lanca un edit qui imposait h tous les Ithiopiens l'obligation de
professer une seule et mame foi, sous la sanction de la peine de mort
contre ceux qui feraient resistance. La nouvelle formule de foi composee et proclam6e par I'ev&que schismatique lui-meme, diclarait , que
le Christ sauveur est Dieu dans son humaniti mime, et que, comme
homme, ii a une senle et meme science que le Pere et le SaintEsprit a.
C'est pourquoi, sur les instances de Salama, un decret royal expulsa
du pays l'Europeen Justin, pendant que les catholiques ethiopiens
allaient subir les tourments, s'ils n'abandonnaient pas leur religion et
refusaient de professer uniquement la formule de foi propos6e.
Michael repoussant constamment la formule h6retique et professant
avec fermet6 la confession catholique de sa foi, fut, a plusieurs reprises,
livre aux tortures et d6chir6 par Ie supplice de la flagellation; puis,
charge de chaines, il fut jete dans un affreux cachot.
Finalement, Ie quatorzieme mois de sa captivite, extinue et bris6 par
les fatigues et les vexations, le tr-s courageux athlete du Christ rendit
son Ame i Dieu, vers la fin du mois d'aoit, en l'ann6e 847, selon le
calendrier 6thiopien (1855, cal. latin), en la soixante-quatriame annie
de son age. Son corps fut relev6 par son ami et compagnon, Ie deft6ra
Desta, et enseveli pres de la maison d'un certain Sddik-Abroy4, dans la
province de Ouare, region Galla.
L'on rapporte qu'il fut illustri aussitot par la pietd et le concours des
fidales, et aussi par certains signes extraordinaires et des prodiges.
Des procas informatifs au sujet de la renommee de saintete et de
martyre du serviteur de Dieu ont 6t effectuds par I'autoritd ecclisiastique, dans I'Abyssinie en 'annee x904, et dans l'Erythree en l'annde
1909, et ils ont ete apport6s a Rome B la Sacree Congregation des Rites.
C'est de ces documents qu'ont ete tiras les details ci-dessus d6crits sur
•t vie et la passion d'Abba Ghebre Michail.
. C'est pourquoi- sur les instances du Reverendissime seigneur Raphael
Ricciardelli, procureur general de la Congregation de la Mission et postulateur de cette cause - apres avoir observd l-es regles du droit - et en
consideration des lettres postulatoires de quelques Eminentissimes cardi-

-

334

-

naux dela sailte Eglise Romaine,de plusieurs archevlques et evaques,
sur la demande aussi des vicaires apostoliques et des supcrieurs des missions d'Abyssinie, d'Erythre et autres regions,des supprieurs gcniraux
d'urdres et de Congregations, conjointement avec Ie Superieur general
et les visiteurs de la congregation de la Mission, et la Superieure gindrale des Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul, et d'autres
illustres personnes des deux sexes, le soussigne cardinal Antoine Vice,
eveque de Porto et de Sainte-Rufine, aux lieu et place de I'mineatissime et Rtiverendissime seigneur cardinal Cajetan Bisleti, ponent et
rapporteur de In meme cause, dans I'assemblee ordinaire de la Congregation des Rites r6unie, au jour indiqud ci-dessous, dans le palais du
Vatican, a propos.i pour 8tre discutd, le doute suivant ; Y a-t-il lieu
de signer la commission d'introduction de la cause dans le-cas et hI'effet
dont il s'agit?
Et les Eminentissimes et Rev6rendissimes Peres preposes a la garde
des rites sacris, apres le rapport du m&me cardinal qui I'a propose entendu ce qu'a dit de vive voix et par crit, le R. P. Angelo
Mariani, promoteur general de la foi - toutes ces choses pesees avec
soin, out dtd d'avis de repondre : a Affirmativement, ii y a lieu de
signer la commission d'introduction de la cause, s'il plait h Sa Saintete.
Vingt-quatrieme jour de fivrier ig2o.
Aprds quoi, relation a 6te faite I notre tris saint seigneur Benoit XV
Pape, par le soussignd cardinal, prefet de la Sacrie Congregation des
Rites, et Sa Saintetd ratifiant le rescrit de la meme Sacr6e Congregation, a daigne signer de sa propre main la commission d'introduction
de la cause de beatification, on de la declaration du martyre du serviteur de Dieu, Abba Ghebre-Michail, pratre admis dans ia Congrdgation de la Mission de Saint-Vineent-de-Paul; ce 25 du mime moiset
de la m&me ann6e.
SA. Cardinal Vico, ev6que de Porto et de Sainte-Rufine,
Pri et de la S. C. des Rites.
L. -S.
Alexandre VERoE, secritairede la S. C. R.

CAUSE DE LA BIENHEUREUSE LOUISE DE MARILLAC Une saur a bien voulu nous donner le comtte rendu suiwant
de texhumation et de la reconnairsance da corps de la Bienheurcwe
Mardi de P&ques, 6 avril ig9o.
Son Eminence le cardinal arUevqque de Paris s'6tait
annonce pour
neuf heures et demie. Fidele h I'heure, comme toujours, il arrivait an
moment precis et se rendait a la sacristie avec Monsieur Notre Tres
Honord Pere, ces Messieurs de Saint-Lazare, Notre Tres Honoree Mere,
nos seurs officidres, ma sueur Chesnelong, directrice, et ma sceur Ribiollet, premiere secretaire, les quatre medecins et le commissaire.de police.
L.a, pendant une bonne demi-heure qui parut longue aux smurs rnunies
a la chapelle depuis neuf heures, eurent lieu les interrogations d'usage
et la prestation des serments.
S'adressant & Notre Tres Honorie Mere, Son Eminence lui dit:
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- Ma Tres Honoree Mere, savez-vous oh se trouvent les restes de votre
fondatrice? - Oui, Eminence; ils sont dans notre chapelle, dans un
tombeau creuse pres des marches du sanctuaire. - Avez-vous connaissance qu'ils en aient etd retires?- Eminence, je sais, par Le temoignage
des srurs qui out eu le bonheur d'assister a la premiere exhumation,
faite dans notre chapelle, que son cercueil a et6 ouvert le 29 mars
90o5, & fIoccasion du proc6s de b&atification. n
Cette deposition ecrite, lue et signee, Notre Tres Honoree Mere dut
la ratifier par serment. Ma soeur Chesuelong, directrice du stmuinaire,
ddposa i son tour et put certifier qu'elle avait assist6 a la reconnaissance
des restes de notre venerable Mere en g9o5.
Les ouvriers furent alors appels. M. Brunet, orfevre de la Communautj.et charg6 de l'ex6cution de la chisse de notre futrire bienheureuse, avait reclame comme un honneur et comme un droit de fournir
le personnel des travailleurs pour i'ouverture de la tombe. II vint avec
ses trois hommes auxquels avait etd adjoint M. Lacour, notre menuisier,
et apres une courte explication de Son Eminence sur le sens de cette
ceremonie, tous preterent sur I'evangile le serment d'usage.
A dix heures et quelques minutes, le cardinal fit son entree k la
chapelle, suivi du clerge, de la commission medicale, du commissaire
de police, de Notre Tres Honoree Mere et des seurs dejh nominees.
Dans la matinee, on y avait- tout dispos6 pour cette cerimonie. Les
premiers bancs de chaque c6td de la nef avaient tei enleves jusqu', la
demi-allie transversale. Devant les marches de la sainte table s'etendait un tapis carrt. Un fauteuil pour Son Eminence y 6tait place vis-kvis de la tombe. De chaque c6te, deux chaises : celle de droite pour
Mgr Fabrigues, vicaire apostolique du Tchely central, celle de gauche
pour Monsieur Notre Tres Honore Pere.
Une petite table fut plac6e devant le cardinal, une autre un peu k sa
gauche, pour son secrtaire, M. le chanoine Lanier, faisant fonction
de notaire.
Un rang de prie-Dieu et de chaises, remplacant, des deux c6tBs de
la tombe, les bancs retires, fur occupe par M. le chanoine Clement,
vicaire gtneral, MM. les assistants, notre respectable Pere directeur,
un certain nombre de missionnaires, les docteurs Brochin, Didier et
Lesourd de la Communaute, et le docteur Alibert de Saint-Lazare,
puis le commissaire de police.
Les missionnaires presents -avec Notre Tres Honore Phre et notre
iespectable Pere directeur ttalent: MM. Planson, Veneziani, Bettembourg, Robert, Narguet, Bogaert, Misermont, Caussanel, Mott, Daydi,
Coste, Parrang, Baros, Fayollat et Constant.
Notre Tres Honort Pere, nos sours officieres, nos trois smurs directrices, la premiere et la seconde secretaires etaient placies au premier
rang dts bancs, du c6ti de I'Evangile; puis quelques anciennes, officieres; derriere elles, quatre Dames de la Chariti: la pr6sidente,
Mme de Perthuis; la vice-prisidente, Mile de-Lasteyrie ; la secrttaire,
Mile Bazy; et la tr6soriere, Mme de la Chaise nte Chaptal. Les visitatrices et les seurs servantes venues pour la retraite et appartenatt &
nos provinces ttrangeres: Amerique Centrale, Argentine, Br6sil, Equateur, Etats-Uhis, Perou, Turquie et plusieurs sceurs servantes de Paris,
les premieres d'office de la Maison-Mere et quqlques soeurs de chaque
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office venaient ensuite. Les tribunes etaient combles. Celle des chanteuses etait reserve a utn groupe de sceurs du seminaire.
La seance s'ouvrit par une lecture en latin, bient6t interrompue pour
la lecture en francais de I'etat des ossements en 9goS, faite par M. Lanier, M. Alisermont se tenait aupres de lui, lui donnant I propos les
renseignements utiles.
Cette lecture terminde, Son Eminence a rappelM la sentence d'excommunicatio: portee contre quiconque deroberait, mEme pour un motif
de pietd, queique chose des ossements de la vinerable, ou contribuerait
a ce acte.
On a proc6d alors P'ouverture de la tombe. Les trois ouvriers de
M. Brunet oat enlevi les quatre pierres qui encadraient la plaque de
marbre, puis avec effort ont souleve celle-ci, laissant apercevoir l'int&rieur convert de platras vite ecartes, et comble par une 6paisse couche
de charbon. Les seaux et des pelles a main furent apportes rapidement,
et, avec precaution, deux ouvriers firent la besogne. Le frire Houpert
les aidait, emportant les seaux pleins et les rapportant vides.
Enfin, on sortit la caisse; une premiere enveloppe noire la protegeait, puis une seconde blanche oh le charbon avait, au-dessus, laisse
sa trace. Mais le voile blanc brodk d'une croix qui couvrait la partie
superieure etait intact.
La prtcieuse caisse fut deposee sur la table, devant Son Eminence,
oi 1'on verifia facilement les dimensions. Pour les sceaux, ce fut plus
laboriegx et MM. les secr6taires qui se chargeaient de ce soin durent
emprunter quelques cierges allumis aux sueurs qui se disposaient k former le cortige d'honneur a leur Mere.
Apres quoi, M.Brunet enleva les vis qui assujettissaient le couvercle
de la caisse. Pendant ce temps, le irere Houpert apportait un petit
brancard blanc avec quatre surplis. MM. Bogaert, Parrang, Fayollat
et Constant s'en rev-tirent pour porter le corps.
Puis Monseigneur, levant les yeux vers les chanteuses de la tribune,
demanda de psalmodier Yoffice des veuves. Cette partic du ceremonial
n'avait pas tdeprevue; il y eut done un moment d'attente. Enfin quelques voix psaimodierent les psaumes Dixie Dominus et Laudate purr
Dominum, pendant que la procession s'organisait pour la salle des
retraites; les sueurs, un cierge a la main, precedaient nos reliques si
cheres que suivaient les medecins, le clerg6, puis Son Eminence.
La salle de retraite avait un aspect inaccoutume. Quelques lauriers
voilaient I'autel. Tous lea banes entre celui des officiires et les deux
piliers avaient et6 supprimes, laissant libre un assez grand espace.
Devant ce bane, reserve aux visitatrices, trois fauteuils et quelques
chaises avaient ete places pour le cardinal, Mgr Fabrkgue et Monsieur
Notre Tres Honore Pere, Notre Tris Honoree Mire et nos sceursofficieres. Au milieu, une grande table aupres de laquelle se tenaient les
medecins. A leur portie, une petite table avec brosses, pinces, ciseaux, rouleaux de hi d'argent. Sons le portrait de saint Vincent, une table
avec des boites destinies a recevoir des pcrtions de reliques; sous eelui
de notre venerable Mere, d'inormes paquets d'ouate; toutes ces tables
etaient couvertes de nappes blanches; une autre plus petite avec un
tapis vert, et en a;ridre de Son Eminence, etait destinie au secretaire
charg6 de la ridaction du proces-verbal de !a seance.
Une cinquantaine de soeurs des divers offices, dont vingt du s6mi-
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naire, avaient ete nommines pour se tenir i la retraite, ayant en main
un cierge allume pour recevoir le corps de la future bienheureuse. Ce
groupe, renforc6 des seurs du cortege, se massa en demi-cercle depuis
l'autel jusqu'aux tables.
Alor commenca la reconnaissance des reliques. Les precieux ossements furent retires de la caisse, deposis sur la table' et rapidement
placies dans leur position naturelle. Pendant que les deux plus jeunes
docteurs, MM. Didier et Lesourd,reconstituaient le squelette, un certain
nombre de missionnaires se prit.rent au pieux desir des smurs, en
faisant toucher aux reliques, spicialement au crAne, chapelets,
medailles, images.
Apres avoir reconnu que l'etat des qssements repondait a la description de gxo5, ies docteurs en retirerent :
Pour Rome: i'omoplate gauche et quatre c6tes;
Pour Son Emin
ce z trois os dpnt une c6te;
Pour etre mis - reliquaires : l'omQplate droite, sept fragments et
dix-huit c6tesdeux fragments du sternum, ce qui restait des pieds et
deux perones.
Somme toute, le squelette gardait le crane, la colonne vertibrale,
le bassin, les bras et les jambes, moins les perones. Le crane surtout
attira l'attention; il nous a paru volumineux.
Tons les os ont etC assujettiset reli6s entre eux par des fils d'argent.
Puis le squelette-fut enveloppe membre par membre d'ouate maintenue par des bandes et habille d'un maillot de sole blanche; la t&te fut
enveloppde en partie dans un voile de soic blanche et le tout .ntourd
d'un ruban muni des sceaux de I'archeveche.
Les docteurs ayant termini leur mission, ke corps fut depose dans le
cercueii qui avait servi a transporter de Belgique celui de saint Vincent. Quatre missionnaires, comme la premiere fois revetus d'un sur,
plis, le chargerent de nouveau sur leurs epaules. Les seurs portant un
cierge allum le prc6dedrent i la chambre dite Saint-R4phael qui se
trouve au premier etage, entre 1'economat et la tribune des confessionnaux.
La, une table recouverte d'une nappe blanche attendait le precieux
dep6t qui doit y rester jusqu au moment oh il-sera plac6 dans sa chisse,
sous l'autel mame de la chapelle didiie & notre chire bienheareuse,
et oh ses filles pourront la venaier comme, i Sain.-Lazare, notre bienheureux Pere.
Pendant qu'k la retraite nos seurs de la sacristie recueillaient sur les
nappes blanches la prkcieuse poussiare tomb6e au cours de l'opration,
et que M. le chanoine Clement scellait le ruban de soie rouge qui
entourait les boites renfermant les reliques reservies, Son Eminence,
qui avait suivi avec intret les diff6rentes phases du travail des mede.
cins, s'acheminait avec Monsieur Notre Tras Honor6 Pere vers la
chambre de Saint-Raphael, pour donner un dernier salut aux restes
venires de la servante de Dieu et une dernire benediction i ses
filles. Et comme Notre Tras Honoree Mere le remerciait d'ayoir
affront6 la fatigue de cette longue seance, il repondit aimablement qu'il
terait a rester jusqu'k la fin d'une ceremonie pour lui tris consolante.
11 6tait midi orsque i'assemblie se sipara. GrAce & nos sceurp de la
sacristie et de 1'economat qui avaient si bien prevu et prepare le materiel, tout s'est tras bien passe.
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De tres grandes fetes, qui interessent I'Eglise catholique tout entiere,
mais surtout la France, vont atre c6elbries k Rome, du 9 an 16 mai de
la pr6sente annee, pour la beatification de la v6n6rable Louise de
Marillac, et la canonisation de la bieuheureuse Marguerite-Marie et de
la bienheureuse Jeanne d'Arc.
Le Pape Benoit XV, en honorant nos saintes, donne a notre patrie
une nouvelle preuve de son affection pour la fille ainde de I'eglise.
Souhaitons que le parlement francais, appreciant enfin la bienveillance
du Souverain Pontife et comprenant notre inter&t national, vote en
temps opportun L'envoi au Vatican d'un ambassadeur qui puisse representer officiellement la France i ces fetes sans pareilles.Vos cvaques y assisteront en grand nombre. Passionnes d'amour pour
Die, et pour leur grand pays, ils savent qu'il faut faire remonter a au
Christ qui aime les Francs a 'honneur de l'hroisme chrdtien sons
toutes ses formes, et le merite des victoires remportees dans les combats de la saintetd contre le pechi comme dans les guerres pour la
ddfense du droit et la sauvegarde des interets 16gitimes d'un peuple.
Ils se rendront i Rome, l'rme pleine de reconnaissance pour le Dieu

qui est admirable dans ses saints, et qui, par son Sacre Cocur, a aauve
la France repentante et d6voube.
Nous apporterons ces sentiments dans notre pelerinage a la Ville
Eternelle, et nous sommes stirs qu'ils seront partag4s par les p.lerins
de Cornouaille, de Leon et de Treguier qui nous feront cortege aupres
du Pape et par les fidles qui s'uniront dans leurs paroisses i nos emotions et a nos prieres.
C'est pour vous permettre k tous de vous y associer par l'esprit et
par le ctuur que Nous voulons vous rappeler brikvement 'histoire des
trois ames d'6lite qui vont 6tre ofertes solennellement aux hommages
des catholiques, et dont vous saver deji qu'elles sont les plus pures
gloires de la France.
La vtenrable Louise de Marillac etait de naissance illustre. Niece
d'un garde des sceaux et d'un marecfial de France sous le regne de
Louis XIII, marine a un secretaire des commandements de Marie de

Mtdicis, Antoine Le Gras, c'est quand elle fut veuve, i trente-qzatre
ans, en 1625, qu'elle entra dans l'histoire, par la porte de P'humilit6 et

de ia charite, en se ddvouant aux pauvres, aux malades, aux enfants,
sous la direction de saint Vincent de Paul. Elle fut avec lui la fonda-

trice des Filles de la Charit6, qui sont aujourd'hui plus de trente mille

dans le monde, partageesentre trois mille ktablissements dont la France
possede un millier. Notre diocese nen compte que trois, dont mn a
freboul, un a Morlaix, et le troisieme i Saint-Pol de Leon, oh nos
pretres agcs ou infirmes reqoivent les soins les plus devoues des religieuses qui y o.t *ti etablies par Mgr Lamarche.

Toutes ces saintes femmes portent 1'empreinte de P'ducation jadis
revue de saint Vincent et de Louise de Marillac. A vtai dire, d'ailleurs,

toutes les congregations populaires, hospitaliKres ou enseignantes, fon-
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-dles depuis le dix-septibme siecle, ont hirit~ quelque chose de Iesprit
de ces deux initiateurs et adopt6 plus ou moins leurs methodes de formation spirituelle et d'action charitable.
Mais la cour romaine, pour batifier la noble fondatrice, a envisage
sa saintet4 encore plus que son oeuvre. Le grand timoin de sa vie
interieure, qui I'a dirigee pendant quarante ans, saint Vincent luimeme, n'a trouve i lui reprocher que ses exces de zele au debut. II
n'avait pas song6 i faire d'elle une religieuse, mais une femme
d'oeuvres pratiquant dans le monde toutes les vertus de la religieuse. II
lui ft cqmprendre que la vie chretienne repose tout entiere sur la
recherche ardente et desinteressee du bien absolu, dans l'union avec
Dieu. Or, sans le detachement de soi, on ne peut pas se donner entiirement i Dieu, et, si I'on se refuse i Dieu, on ne saura jamais se bien
donner aux pauvres.
Void, d'aillenrs, comment il caracterisait sa vocation et celles de ses
filles.
a Une Fille de la Charite a besoin de plus de vertu que les religieuses les plus austeres. II n'y a point de reigion de filles qui ont tant
d'emplois qu'ellesen ont; car les Filles de la Charite out presque tous
les emplois des religieuses, avant premierement & travailler & leur
propre perfection, comme les religieuses Carmelites et. autres semblables; secondement, au soin des malades, comme les religieuses de
1'H6tel-Dieu de Paris et autres hospitalieres; troisiimement, a l'instuction des pauvres filles, comme les Ursulines.
SElles considereront... qu'elles sont beaucoup plus expos6es que les
religieuses cloitreeset griltees, n'ayant pour monastire que les maisons
des malades, pour cellules quelque pauvre chambre, pour chapelle
1'eglise paroissiae, pour cloitre les rues de la ville, pour cl6ture
l'obeissance, pour grille la crainte de Dieu, et pour voile la sainte
modestie : pour ces considerations, elles doivent avoir autant et plus de
vertu que si elles etaient professes dans un ordre religieux . a
C'est le merite de Louise de Marillac d'avoir donn .la premiere,
dans un milieu de files de vilage dont elle partageait toute la maniire
de vivre, I'exemple d'une perfection aussi haute que celle des cloitres,
et de 'avoir portEe, en son Ame comme dans •Pme de sa Congregation,
au degr6 le plus heroique, tout en gardant a ses filles, selon linspiration
de saint Vincent, a ce cachet de franchise et de gaiete, encore si visible
chez les soeurs de chariti d'aujourd'hui a.
Sa beatification n'edifiera pas seulement les saintes religieuses que
penitre encore si puissamment son esprit. Elle rejouira et encouragera.
toutes les femmes d'oeuvres qui se consacrent dans le monde a la pietd,
I la charit, k l'apostolat, a l'education, et aux diverses oeuvres de
misericorde corporelle on spirituelle.
MGm CHESNELONG, ARCUEVtQUE DE SESS
C'est A I'exercice de cette vertu que Louise de Marillac doit les honneurs. de Ia beatification. Peut-ntre beaucoup d'entre vous, Nos Tres Chers
Frares, ignoraient-ils encore jusqu'au nom de la nouvelle bienheureuse.
r. Cit6 dans RoaBacaHE, edition in-4", XIIP volume, p. 204-205.
2. Emmanuel Dr BROGLE : Vie de saint Vincent de Padl.
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Rien ne repond mieux qu'un tel effacement aux ambitions de cetteAme si profondement humble; mais I'heute est venue oh dolt Atre glorifide celle qui fonda. sous la direction de saint Vincent de Paul, la
Compagnie des Filles de la Charite. A quiconque n'est pas familiaris6
avec le detail de sa vie, ii est du moins loisible de connaitre la mire
par ses filles. Si vous avez vu la blanche cornette repandre dans la
mansarde du pauvre un rayon d'espoir et de joie, rallier autour d'elle
des orphelins heureux d'avoir retrouve une mere, se pencher sur un
brancard d'ambulance on un lit d'h6pital, si vous savez qu'a cette heure
trente-sept mille securs de cet ordre, disseminees dans le mon4e entier,
font benir, sur toutes les plages, avec la charite du Christ, Ie nom de la
France qui les envoie, si vous savez que cette admirable phalange,
devenue une immense armee, ne cesse d'enr6ler dans ses rangs des
jeunes tilles qui n'hesitent pas a sacrifier les plus exquises tendresses
du foyer, tes plus beaux rives d'avenir, pour se consacrer au service de
ceux qu'elles appellent a nos seigneurs et mattres les pauvres, x vous
pouvez juger par li ce que fut I'initiatrice de tous ces d6vouements.
II est juste d'en faire remonter la gloire juqu'k elle, car c'est i son
exemple que se formerent les premieres Filles de la Charite, et les
- bonnes seurs , d'aujourd'hui n'ont encore d'autre ideal que celui
dont Louise de Marillac fut Ie vivant modlle.
On ne compte plus les heroisines que le sien a inspires. Aussi, Louise
de Marillac ne recevra-t-elle point seule ies honneurs de la beatification : ie i3 juin, quatre de ses filles seront assocides a son triomphe, en
meme temps que onze Ursulines de Valenciennes, qui furent, comme les
quatre Filles de la Charite d'Arras, martyres de la Revolution.
MGi

L'AVEQUE

DE

SAINT-CLAUDV

La premiere de ces solennites, Nos Tres Chers Freres, aura pour but
de proclamer bienheureuse la venerable Louise de Marilac.
Selon ies thdoiogiens, la beatification est un acte par lequel l'Eglise
declare, par l'organe de son chef, le Pontife supreme, qu'une personne
decedde,'apres une vie pleine de mirite et de vertus, et a Plintercession
de laquelle ii faut attribuer plusieurs miracles, jouit dans le ciel de la
beatitude iternelle. Or, toutes les conditions requises se trouventadmirablement riunies dans la personne de la vendrable Louise de Marillac.
Nee en 1591. ella montra des sa jeunesse un grand amour pour les
pauvres. Son mariage avec M. Le Gras, secritaire de la reine Mariede
Medicis, ne diminua en rien son zele pour les exercices de la pi6td la
plus fervente et pour ies oeuvres de misericorde. Devenue veuve k
I'age de trente-quatre ans, elle renonca au monde et resolut de se consacrer toute entidre au soin des pauvres et des rmalades. Saint Vincent
de Paul qui etait son directeur. I'associa a ses projets charitables pour
le soulagement spirituel et corporel des malheureux; apris I'avoir
eprouvee pendant plusieurs annaes, il fonda avec elle cette compagnie
de vierges devenues si cdilires sous le nom de Filles de la Charite. La
vdndrable Louise fut leur premiere superieure, et se montra toujours
la a vaillanxe et docile cooptratrice a du grand Saint dont le nom est
synonyme de charit•. Ses files n'ont cesse de se multiplier : elles
forment aujourdhiui une magnifique legion de trente mille membres
qui portent le renom de la France sur toutes les plages de l'univers.
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Elle mourait en r66o, laissant apres elle le parfum diune vie trse sainte
et 1'exemple des plus sublimes vertus. De nombreux miracles out kti,
attribues a son intercession. D'abord declaree vendrable, elle va etre
enfin elevee sur les autels, et la France comptera une protectrice de
plus.
SoN EMINENCE LE CARDINAL ARCHEVEQUE DE PARIS
L'Eglise s'apprete i glorifier trois grandes Francaises.

Le dimanche 9 mai prochain, dans la basilique de Saint-Pierre de
Rome, la venerable Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la
Charit6, sera proclamee bienheureuse.
Le jeudi suivant, zi3 mai, en la fete de 1'Ascension, le Souverain
Pontife inscrira solennellement aulcatalogue des saints la bienheureuse
Marguerite-Maric, religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial,
choisie par Notre-Seigneur Jesus-Chiis. pour propager le culte de son
coeur sacre en France et dans le monde entier.
Enfin, le dimanche x6 mai, le m&me honneur sera decernml i a.
bienheureuse Jeanne d'Arc, la vierge de Domremy, la liibratrice de la
France, qui pourra des lors etre appelee en toute verit6 a la Sainte de
la Patrie a.
L'annonce de ces solennitis, que, dans une pensde de speciale bienveillance envers notre pays, le Saint-Pre a voulu rassembler en une
m&me semaine,;doit nous remplir de joie, de fierte et d'espoir. Nous
aurons personnellement, s'il plait i Dieu, le bonheur d'y assister, avec
un certain nombre de Nos pretres et de Nos fideles, et vous vous y
unirez tous, Nos Trbs Chers Freres, par le coeur et par la priere.
Nous I'avons dit dejk, ces trois figures personnifient merveilleusement les traits essentiels qui caracterisent Ila France, qui font sa gloire
devant les hommes et qui la recommandent aux misericordes et aux

benedictions de Dieu.
Jeanne d'Arc, c'est la vaillance pouss6e jusqu'h 1'heroisme, c'est le
patriotisme surnaturalis6 par la foi.
Marguerite-Marie, c'est l'amour ardent pour a le Christ qui aime les
Francs *, c'est le zele brilant pour le faire aimer.
Louise de Marillac, c'est la charite genereuse envers les hommes,
c'est la compassion secourable pour ceux qui souffrent, pour les pauvres,
pour les malades, pour les orphelins, pour toutes les dtresses.
Louise de Marillac appartient plus specialement a notre diocese par
sa naissance, par sa vie, par ses ceuvres, par sa mort et par son tombeau.

Nee B Paris, le ra aoit 1591, ele y passa son existence tout entiere.
Le 5 fevrier s6x3, en 1'1glise Saint-Gervais, elle epousait M. Le Gras
dont elle porta depuis lors le nom. Devenue veuve en i625, elle fut,
sans negliger ses devoirs maternels envers son fils, associee & saint
Vincent de Paul, d'abord dans; la f3ndation des confreries de chante,
puis dans celle des Filles de la CharitC. Bient6t elle se consacra tout
entiere B former et k diriger les premieres de ces admirables servantes
des pauvres, maintenant r6pandues dans tout l'univers, au nombre de
pres de trente mille, partout aimees et vindrees pour leur religieux
divouement. Rappelie & Dieu le x5 mars x66o, quelques mois avant
saint Vincent de. Paul, elle merita que celui-ci, dans une conference
celibre,rendit le plus beau temoignage & ses vertus et loult Ia purete
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de son ime, son humilite, son esprit de pauvrete, sa prudence, sa charite, son esprit interieur et son abandon a Dieu.
Ses restes fureut d'abord inhumes dans 1'eglise Saint-Laurent, pres de
laquelle elle avait achevd sa sainte vie. Au siecle suivant, les Filles de
la Charit, obtinrent de les transferer dans leur ,chapelle du faubourg
Saint-Denis; et quand, apres la Revolution, elles s'etahlirent, d'abord
rue du Vieux-Colombier, sur la paroisse Saint-Sulpice, puis dans leur
maison actuelle de la rue du Bac, elles y apporterent avec elles lear
trtsor. Ces ossements precieux reposent depuis 1824 d4ns le sanctuaire
oh la Vierge de la Medaille miraculeuse a daigne apparaitre. Nous les
y avcns reconnus, au nom du Saint-Siege, Ie mardi de PAques dernier,
et c'est la qu'apres la beatification, its seront exposes i la v6enration
publique.
*
Les 24, 25 et 26 juin, Nous celdbrerons, en 1'eglise Saint-Sulpice, un
Triduum solennel en I'honneur de la nouvelle bieuheureuse. Tout le
Paris catholique viendra, Nous en avons la confiance. I'honorer et lin.
voquer, comme un admirable modele de saintete et comme une grande
bienfaitrice de Ihumanite. Nous unirons k elle dans nos hommages ses
Filles martyres, les sceurs de CharitC d'Arras, mises a mort en haine de
la religion pendant la Revolution, qui doivent etre bdatifiees a leur tour
le 3juin.
La Croix publie t'article suivant:
. U.E AME QUI S'fTAIT ABAISSEE ET QUE L'GLISIg t*LkVE
LA BIENHEUREUSE LOUISE DE MARILLAC

Elle s'tait abaissie, oui; elle disait pendant qu'elle ttait sur terre:
SJe ne suis rien, mon
Pere n est tout. i De fait, son a Prre -,
P
M. Vincent, saint Vincent de Paul... a un nom qui en dit plus a lui tout
seul que tons les commentaires de tous les panegyriques n, le comte de
Broglie a pu ecrire : - Le louer, cest affaiblir l'impression qu'il produit. » Mais elle, la violette, toujours cachee, apres des sicles, 'Eglise,
qui est coutumiere de ce geste - comme son divin Maitre : it a exalte
les bumbles, - 'Eglise s'apprete . 1Flever; elle la proclame bienhenreuse; dans quelque temps, nous P'espirons, elle i'aureolera du nimbe
qui fait les saintes! Nous pourrons linvoquer. Nous l'invoquons dejk.
Bienheureuse Louise de Marillac, priez pour nous. Et comme la France
etait votre patrie, que vous l'airniez, que vous l'aimez toujours, priez
pour la France.
LES PREMIERES ANNEES

La bienheureuse Louise de Marillac naquit i Paris, le 12 aoftt 1591.
Elle appartenait a fillustre famille de Marillac, originaire d'Auvergne.
Elle avait deux oncles, dont 'un etait garde des sceaux et l'autre
marechal de France, tous deux, d'ailleurs, vouis i de retentissantes
disgrices, et qui moururent, celui-ci sur l'echafaud, celui-lt en prison.
Elle put ainsi, du meme coup d'ceil, voir, dans sa propre demeure, et
les giandeurs du monde et leur inconstance. Le porte disait, parlant
de la gloire humaine: a Et comme elte a Pl'clat du verre, elle en a la
fragiliti. * Elle vit bien que c'etait vrai. Alors tout de suite elle se
tourna vers Dieu. Nous lisons, dans le premier auteur qui ait 6crit sa
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Vie, des phrases comme celles-ci: a Elle fit, par sa piete, le charme des
religieuses Dominicaines, ses maitresses ; a la lecture des livres
serieux devint la plus ordinaire et la plus douce de ses occupations n ;
a elle 6tait habile en tout et meme en peinture; on voit encore aujour.
d'hui quelques tableaux de piedtpeints de sa main; elle n'eut pas ett
capable de travailler A d'autres a. Avec cela, Fa plus aimante des
enfants. Tellement que son pere - le bon Dieu avait repris de tres
bonne heure sa mere - declarait par testament a qu'elle avait fait sa
plus grande consolation dans le monde et qu'il croyait qu'elle lui avait
ete donnie pour son repos d'esprit dans les afflictions de la vie a.
Tous ses goitts la portaient vers la vie religieuse. Elle eat voulu
entrer chez a les Reverendes Meres Capucines a de Paris. Mais son
directeur, * qui etait du meme Institut a, l'en detourna. II lui dit: a Je
crois que Dieu a d'autres vues sur vous. a C'6tait vrai. Elle se laissa
faire. Plus tard, elle avouait: a J'ai eti conduite par des voies merveilleuses. a
LE MARIAGE

Son pere mcurut, alors qu'elUeavait a peine vingt-deux ans. Unique
heritiere d'une maison considerable, peu faite aux discussions temptrelles, pour gerer sa fortune, elle avait besoin d'un aide. Le ciel - son
biographe nous dit: il voulait faire de Louise un modele pour tousles
etats, - le ciel lui donna pour epoux Antoine Legras', n6 a Montferrand, secritaire des commandements de Marie de Medicis, dont la
famille, connue par l'amour des malheureux, avait fond& un hbpital
dans la ville du Puy. Mariie - on l'a dit et on n'a pas exagtre les
choses, - a de tous les biens qu'une personne pent faire en cet etat, il
n'en est pas un seul qu'elle ait neglige, et pas un qu'elle n'ait fait avec
la plus grande edification w.a Non seulement - nous citons toujours
- elle rendit k Dieu tous les devoirs que prescrit 'Evangile, et aux
pauvres tous les bons offices de la plus active charit6, mais elle satisfit
parfaitement a ce qu'elle devait a son dpoux et k sa famille. Dieu benit
son mariage par la naissance d'un fils, qu'elle eleva avec un soin particulier. D Donnons en outre ce detail qui montrera combien elle etait
maitresse de maison attentive, sachant se faire a toute h tous a, . ses
domestiques comme aux autres, et les edifiant: a I1 y en eut deux qui
furent si touchis de ses vertus qu'ils resolurent de quitter le monde.
L'un entra dans I'ordre des Minimes, et 'autre dans la Congregation
de Saint-Maurt dont la nouvelle reforme edifiait PEglise et rappelait
I'heureuse memoire des vertus d- ses premiers instituteurs. a
DANS

L'ATTENTI DES GRANDES

CHOSES

Douse ans passlrent. M. Legras quitta cette terre apres une longue
maladie supportee saintement; quand on est N'epoux d'une sainte, tout
naturellement on devient saint soi-mame. Sa veuve se donna tout k
Dieu. Elle dit: a N'est-il pas bien raisonnable que je sois tout a lui,
i. D'ofi le nom sous lequel elle est encore connue: Mile Legras. On
salt qu'h cette 6poque les appellations le Madame et de Mademoiselle
n'avaient pas le sens determine que l'usage leur donne aujourd'hui.
Mademoiselle etait le nom donne aux femmes dont le mari n'etait pas
noble. "
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apres avoir ett tant de temps au monde ? a Des lors, ce furent des
tretraites a fructueuses. u Je suis console, lui ecrivait I'Nveque de
Betley, que les exercices du recueillement et les retraites vous soient
si utiles et si savoureux a; des communions frdqueutes; des visites
assidues aux pauvres et aux malades, rmme aux plus rebutants, aux
lipreux et aux pestiferes, tant et si bien que l'attention de saint Vincent
de Paul, a P'homme le plus charitable qui fit en ce temps dans Ie
royaume a, se trouva excitee. Ils se virent. Ils se comprirent. Le Saint
dit a la bienheureuse - dbs lors sa dirigee fidele: a Ne craignez rien.
Le Maitre vent se servir de vous pour quelque chose qui regarde sa
gloire, etj'estime qu'il vous conservera pour cela. a
a Pour quelque chose qui regarde sa gloire a C'6taient les Filles de
la Charite, maintenant si populaires! Mais les ceuvres de Diea se font
lentement. M. Vincent, d'ailleurs, n'etait jamais presse - d'aucuns 'appelaient M. Lambin. - II disait: a Laissons agir le Tri•e.Haut, lequel
fait les choses quand on y pense le moins ., on bien encore: a Gardonsnous d'enjamber sur la conduite de la Providence. a Done, on attendit.
Prats toutefois a suivre u a pas de geant a, des que cette Providence
*
aurait ouvert les voies. Elle les ouvrit;
LES FILLES DE LA CHAmRITA

Saint Vincent de Paul avait ktabli, dans tous les lieux oi lui ou ses
religieux passaient, des a confreries de charit am,picutes associations
de femmes chritiennes qui se devouaient pour visiter et soigner les
malades des paioisses. II fallait entretenii leur zele, parfois le ressusciter. Louise de Marillac fut cbargee de cette mission et s'en acquitta a
merveille. Son biographe nous dit: a C'etait un astre dans un mouvement perpetuel qui, chaque jour, repandait ses lumibres et ses
influences. - Et celui qui l'avait envoy&e - son temoignage est precielu tant lui.meme etait actif, - , elle avait plus besoin de bride que
d'eperon -. Elle visita ainsi tous les environs de Paris et de nombreuses
communes des dioceses voisins, revue ici avec enthousiasme, 1l... le contraire. Mais peu lui importait, pourvu qu'elle fasse le bien. Elle le
faisait a composant son miel de tout, aussi bien de la ros&e qui tombe
sur I'absinthe que de celle qui tombe sur la rose a. Un jour qu'elle
avait ete chassee d'une h6tellerie, elle se montrait ravie; elle disait:
a Au sortir de cette chare maison. a
Cependant, des filles devouees commencerent i s'offrir gui, par amour
de Dieu, voulaient se consacrer entitrement au soin des maitdes
D'abord queloqus-,nes. Puai un grand nombre. Saint Vincent de Paul
les mit sous ia conduite de sa a dirigee a laquelle n'etrit jamais lasse
de bien faire. u Elles logtrent en sa maison et vecurent en commun. )
Signalons la date: le 29 novembre a633. Une grande oeuvre venait de
naitre.
Nous ne dirons pas ses d6veloppements. a Depuis ce jour, Louise a
vu sa Compagnie se multiplier de plus en plus, et la Providence a
augmentI le nombre de ses enfants a mesure qu'elle lui a prisenti de
nouvelles occasions de les employer. Elle en a donnd aux prisonsde
Paris; elle les a r6pandues dans les paroisses et dans les h6pitaux de
cette immense capitale. On lui en a demand6 pour les paroisses des
maisons royales; elle en a envoy6 dans les campagnes et dans les villes
de province, et mime jusque dans les royaumes 6trangers. Quand elle

-

3.4

-

mourut, elle avait soixante-sept maisons organisees. Elle en a maintenant plus de trois mille.
Nous n'insisterons pas non plus sur la maniere dont elle forma et
instruisit ses compagnes de la premiere heure. * Elle avait uue douceur
et une affabilit6 qui leur gagnaient le coeur. Elle dtait a elles toutes et
a chacune d'elles, & tous les moments du jour. Elle leur donnait une
pleine liberte de lui parler, sans faire jamais paraitre, par la plus ikgere
emotion, qu'elle en fit importunee, quoiqu'il fallt quitter ses prieres
ou ses autres emplois. Lorsque plusieurs filles lui venaient parler en
mame temps de diffdrenles affaires, elle leur repondait avec une tranquillit6 d'esprit toujours dgale, sans jamais leur rien dire pour les
presser de finir ou meme d'abreger, quoiqu'elle en fit quelquefois
incommodee. a o Toutes s'en retournaient toujours satisfaites, et
chacune d'elles se fiut crue la plus chirie, si elles n'avaient su qu'en
qualit4 de mere commune du troupeau elle aimait 6galement toutes les
brebis dont il 6tait compose.
Mais apres Notrf-Seigneur - c'est pour lui qu'elle faisait tout - et
ses filles, son grand amour: les pauvres! Comme elle les cherissait!
Sous quelque forme qu'ils lui apparaissent, enfants abandonnes,
malades, soldats blesses, mendiants, prisonniers, galkriens! tous etaient
ses a maitres 2 et ses . seigneurs P. Elle voulait qu'k tons on portAt
respect; que tous fussent, chez elle, les premiers servis; a on leur destinera le premier morceau de pain que l'on coupera pour le dejeuner et
le premier potage que l'on servira pour le diner a. Elle les recevait
elle-meme et ne dedaignait pas de leur laver les pieds. Quand elle
mourut, a meurtri&re d'elle-mame n, disait saint Vincent de Paul,
lequel d'ailleurs ajoutait : a II y a vingt ant deji qu'elle ne vivait plus
que par miracle m, cc fut dans les h6pitaux, dans les prisons, dans les
mansardes, . partout oh demeurait la misre a : un cri immense: a La
Mere est partie ! Dans la bourgeoisie aussi et dans la haute societe,
meme & la cour, on la pleura. Elle avait fait P'union des classes..
.dans la parfaite charitd.
**

Et maintenant? Nous icrivons aux jours qui suivent le Lir
mai. Les
passions sont dechainees. Des malfaiteurs publics s'excitent, profitant
des malheurs que la guerre a causis, A semer la haine parmi les
hommes. O bienheureuse Louise de Marillac, vous avez vu pire que
maintenant, apres des epidemies terribles, apres les horreurs de deux
guerres, guerre etrangere et guerre civile. Votre bonte a contribud &
tout calmer. Multipliez-la au milieu de nous, avec cette paix inalterable
dont vous jouissiez. La vertu ne manque pas aujourd'hui, sur notre
terre de France, non. Mais peut-etre un peu, parfois, la a manire a,
celle que vous aviez et que vos filles out gardee:

a le sou rre auk yeux
A la lbvre un mor graciena
La vertu meme en est plus belle,
Quand on

Rendez belle la vertu.
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CiEiEONIES DE LA

BEATIFICATION DE LOUISE
DE MARILLAC
A ROME

yDapres le journal IOsservalore Romano
(9 et
par M.

IParrang

to

mai) traduit

Hier dimanche, 9 inai, eut lieu, dans la basilique
vaticane, la ceremonie
solennelle de la beatification
de la vinirable servante de Dieu
Louise
de Marillac, cofondatrice des Filles de la CharitL.
Au fond de Fabside, des rangees nombreuses
de lampes lectriques
d'un effet vraiment surprenant eatourent
tes rayons qui servent de cadre
au tableau ol n admire la u gloire
, de la bienheureuse dans
un mimbe
de lumi~re.
Autour de l'abside, on a dress des tribunes
pour les families des souferains, pour 'ordre de Malte, pour
le corps diplomatique, pour la
famille du Pape, pour le patriciat
et la noblesse romaine, pour les
Filles de la Charito et pour les
enceintes sont reservses aux institutsPretres de la Mission. Diff6rentes
dhommes et de femmes, ou it des
personnes munies de billet special.
chantres.
Des delsx c6tes, les tribunes des
L'entr6 de Saint-Pierre est publique
et le service interieur est fait
par les carabiniers et les agents
de police italiens.
Les travaux dela decoration, rendus plus
difficiles
stances actuelles, ont
at•t dirigs, avec sa competence dans les circoncoutumiere, parle
commandeur Constantin Sneider, architecte
des sacres palais apostoliques, et excutrs
par les soins de Mgr
postalateurs des causes. Le m6me dcor, Di Bisogno, president des
sauf les modifications necessaires, servira pour les autres biatifications
et canonisations qui doiventse sulvre jusqu'au r3 juin.
Dals labside, sont disposees les places
pour les Emmentissimes car.
dinaux et les officiers de la Sacree Congregation
des Rites, pour le vene
rable Chapitre et le clerg du atian
l
deux loges de sainte Helene et de saluteet pour a postulation. Sous les
Veronique
sont deux tableaux
representan t deu des miracles approuves
pour la batification. Dans le
premier, on volt celui accordse
Joseph Heulet, ig e de dix-huit ans
ueri instantaonment,
d
le 9 mars x894, d'otite purulente, accompagnee et
de
perforation du tympan et d'autres phenomenes
d'ostite et de p6riostite
dans la rgion mastoidienne. Dans
I'autre toile, on retrouve le miracle
anrivo de
28 fivrier 19r1 en la personne de
la jeune Rose Carlo de
Fusano duns les Pouilles, iguerie d'ul•eres
fistuleux chroniques. Le
tableau du troisieme miracle est
placr sons le portique au-dessus
de l'entree principale du temple et reprdsente
la guerison de sOmur Marie
Ferrer, File de a Carite, lelvree de
son mal le 15 mars ago5.
ene autre toile tres bexle, montrant
la bienheureuse dans Ia gloire,
est suspendue i I'ext~rieur
de la basilique, sons la 'loge
au-dessus de
Pentr6e principale.
Toutes ces peintures out eti faites, avec
un seas artistique exquis
e
par le professeur Caroselli bien connu aRome.
u
La statue de saint Pierre est revetue
des'habits pontificaux, et tout
autour de la basilique sont suspendues
les antiques tentures de damas
rouge bordees de galons d'or.
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A dix heures precises prennent place, du c6te de I'Evangile, les.
Eminentissimes cardinaux des Rites : LL. EEm. Vico, pr6fet, Vannutelli, Boschi, Cagiano de Azevedo, Amette, Guisasola .y Meenedez,
Cagliero, Scapmelli di Leguigno, Ranuzzi de Bianchi, Bourne, Dubois,
Soldevila y Romero, Friihwirth, Bisleti, Billot, Gasquet et Marini. Le
venerable cardinal de Cabrieres, evique de Montpellier, se trouve egalement present dans la basilique.
Aprcs le chant de None, le reverend chapitre de Saint-Pierre ayant a
sa t(te le cardinal Merry del Val, archipretre de la basilique, se rend
processionnellement k sa place dans I'abside, cbte de 1'rpitre.
Aupres des sieges des prelats des Rites, prennent place les archeveques, eveques et consulteurs de cette Sacree Congregation.
Derriere les banes des cardinaux et du chapitre du Vatican sont
dejk de nombreux archeveques et eveques parmi lesquels on remarque
ceux de Vannes, d'Auch, de Constantine, de Toul, d'Autun, de Tarantaise, de Beauvais, de Gap, de Grenoble, de Lucon, de Saint-Flour,
*de Nancy, de Poitiers, de Lille, de Metz, de Quimper, de Digne, de
Perpignan, de Chilons, les coadjuteurs de Montpellier, de Nimes, de
Viviers, pour ne nommer que les Francais. A ajouter encore, Mgr Reynaud, Mgr Fabregues ainsi que plusieurs eveques des Missions Etrangeres de Paris, 1'Peeque de Quito, plusieurs 6veques et abbes des divers
rites orientaux et tant d'autresque, vu leur grand nombre, il serait trop
long de les nommer tous.
Dans les tribunes speciales : La sazur du Pape, marquise Julie della
Chiesa, veuve du comte Persico, avec son fils et sa femme. Une. dputation des Messieurs de la Mission et des Filles de la Charitd, notamment M. Verdier, Superieur general des Pr&tres de la Mission, avec
M M. Fontaine, Misermont, Alpi, Ricciardelli, la Mbre Maurice, Superieure g&nerale des Filles de la Charite, accompagnee d'un groupe tres
considerable de ces Filles de la Charite representant toutes les maisons
du monde, et, parmi elles, grand nombre vivant depuis plus de cinquante
ans dans l'Institut. Enfin, beaucoup de Pretres de la Mission, des pr6lats, des scurs, des religieux, des pretres ainsi que des laics des deux
sexes. Une large place surtout jest occupee par la colonie et les pilerins
francais.
Tout le monde tant place, le procureur general des pretres de la
Mission pres le Saint-Siege, M. Ricciardelli, accompagn6 de Mgr
Alexandre Verde, secretaire des Rites, s'avance vers 1'Eminentissime
prefet de cette Sacrie Congregation et, lui remettant le Bref apostolique
de beatification, le prie de vouloir bien en ordonnerla publication. M. Ric.
ciardelli remplace en cette circohstance le postulateur de la cause, Mgr
Raphael Virili, archeveque de Ptol6mais qui, tout a P'heure, doit chanter
la messe pontifcale. L'eminent cardinal prefet des Rites renvoie Mgr
Verde et le reprisentant du postulateur au cardinal Merry Del Val,
archipr.tre de Saint-Pierre, pour obtenir la permission de publier le
bref dans sa basilique.
Celui-ci acquiesce k son tour. Alors, du haut d'une petite estrade,
dressie & cette fin, le sous-archiviste du chapitre lit le bref apostolique
par lequel S. S. Benoit XV, apres avoir fait 1'eloge de la venerable,
declare l'inscrire au nombre des bienheureux.
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Aussit6t cette lecture achevee, devant la foule debout et vivement
emotionn6e, apparait A decouvert, dans lesplendide encadrement du
Bernin, le tableau jrepresentant la gloire de la nouvelle bienheureuse.
Immediatement aussi, on decouvre le tableau place dehors, au-dessus
de l'entree de la basilique, tandis que les cloches sonnant a toute vol6e
vont annoncer a la ville P'heureuse nouvelle de la bdatification accomplie,
A i'interieur du temple, Mgr Raphael Virili, archev&que de Ptolemais,
postulateur de la cause et chanoine de Saint-Pierre, entonne le TeDeua
qui est continue par les iovites et le peuple accouru nombreux. Apres
l'invocation, il chante I'oraison propre de la bienheureuse dont il
encense l'image. Puis, revetu des ornements sacres, assiste des chanoines de la partriarcale basilique, notamment de Mgr de Raymond
comme pratre assistant, il chante pontificalement la messe des saintes
femmes avec les oraisons propres.
Entre temps, on distribue les imageset la a Vie de la bienheureuse v.
C'est lachapelle Giulia, sous ia direction du distingu6 maestro, commandeur Boezi, qui, apris le Te Deum, accompagne la messe dans une
musique de choix.
Il est pres de midi quand la fonction liturgique se termine. La foule,.
en sortant de la basilique, forme une fois de plus ce spectacle merveilleux qu'on admire toujours dans les cdr6monies de Saint-Pierre.
LA VISITE

DU SAINT-PERE

L'APRES-MIDI

Les portes de Saint-Pierre, fermees apres la c6ermonic du w~s'nn, ne
se rouvrent, a partir de quinze heures, que pour ceux qui sont munis
d'un billet special, tandis que deji la foule jse presse nombreuse aux
portes. Pour les tribunes de l'abside, I'entr6e est du c6te de SainteMarthe; pour les enceintes des deux 'grands bras de la croix, elle ae
trouve a la grille de la (sacristie ; pour les enceintes de la nef centrale,
on entre par la porte au milieu de la fagade et enfin, avec les billets
ordinaires, on penetre par les portes laterales.
Le comte Vincent Macchi, cam6rier secret de cape et d'epee di
numero, dirige le service des tribunes, 1 la tete des cameriers secrets
et d'honneur, revktus de leur superbe costume de gala. Les membres
du Cercle de Saint-Pierre aident au placement. Le service de parade
est fait par la garde suisse et la garde palatine, tandis que le service
d'ordre est confie a la gendarmerie pontificale. L'escorte d'honneur de
la personne du Souverain Pontife est faite par sa garde noble. Tous ces
ccrps militaires sont en tenue de demi-gala.
Vers dix-sept heures, le Saint-Pere, portant la mozette et l'tole rouge
sur la soutane blanche, quitte ses appartements privks, et, passant pai
iescalier papal, traverse la premiere loge de Raphael, la salle daiParamcnii, la salle ducale, la salle royale, et une partie de A'escalier royal et
arrive enfin a la basilique par la chapelle du saint Sacrement, accompagnD de sa cour noble, tous en habits de c6rimonie, precede et suivi
par la garde suisse. A son entree dans la chapelle du saint Sacrement,
le Pape est reyu par le Chapitre de Saint-Pierre ayant I sa tete le cardinal Merry del Val, archipretre de l'insigne basilique. Apres une courte
priere an saint Sacrement, il se rend & la chapelle de la Pinta oh
l'attendent, en soutane rouge, les tminentissimes cardinaux : Vannutelli, doyen du Sacre College; De Lai, Vico, Granito Pignatelli di Bel-
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monte, Pompili, Boschi, Bacilieri, Lualdi, Gaspari, Luyon, Bourne,
Amette, 0' Connell, Almarax y Santos, de Rov6rie de Cabrieres, Van
Rossum, Guisasola y Menendez, Cagliero, Fruhwirth, Scapinelli di
Leguigno, Ranuzzi de Bianchi, Sbarretti, Dubois, Sili, Soldevila y
Romero, Billot, Lega, Gasquet, Marini et Giorgi.
Le Saint-Pire monte alors sur la Sedia gestatoria et ie cortege se
forme pour l'entrde dans la basilique : en tete, lea palafrenieri, puis
lea bAssolanti, les chapelains secrets, les cameriers d'honneur de cape et
d'6epe, les cameriers d'honneur ecclisiastiques, les cameriers secrets de
cape et d'epee, les Monsignors camnriers secrets participants, les
Monsignors aumOnier et sacriste, le marquis J. Sacchetti, fourrier
major, le maarquis F. Serlupi, graAd cuyer, enfin le Pape porte sur
les 6paules des faafrznieri et ayant & ses c6tes les massiers, les maitres
des ceremonies et sa garde noble. Suivent immediatement apres, le
majordome, le maitre de chambre, les commandants et les officiers
ainsi que les familiers secrets. Vient ensuite processionnellement le
Sacrd College. La garde suisse, la ballebarde a la main, entoure
et ferme le cortige. Les trompettes des gendarmes ont dedj annonc6
tout a l'heure 'arrivee du Saint-P&re dans la basilique; au moment
oh il sort de la chapelle de la Pieta, les trompettes d'argent, du hautdes grandes fenetres au-dessus de i'entree du temple,font retentir la belle
marche de Silveri;elle sera r6petee tout a I'heure pour la sortie du Pontife.
Cependant, tandis que la garde suisse, la garde palatine et les gendarmes presentent les armes et que I'immense foule accourue dans la
basilique s'incline respectueusement devant le Vicaire du Christ, le
cortege s'arance par la grande nef, passe devant la statue de saint
Pierre, contourne &droite l'autel papal et arrive dans I'abside h l'autel
rrigg pris de la chairede Saingt-Pierre. Le Saint-Pare quittealors la
Sedia gestatoria s'agenouille sur le faldistoire; un chapelain expose
le tris saint Sacrement que le Pape va encenser, pendant que la
chapelle Giuia chante 1'hymne. des saintes femmes qui est suivie de
I'oraison propre de la nouvelle bienheureuse. Durant le Tantum ergo le
Saint-Pere vade nouvean encenser 1'Hostie sainte,maisc'est MgrRaphael
Virili, archeveque de Ptolemais, postulateur de la cause de la bienheureuse Louise de Marillac et chanoine de Saint-Pierre, qui donne
ia benddiction du saint Sacrement.
La fonction achevec, voicique s'avancent M. Verdier,Supcrieur g6neral des Protres de la Mission; la Mere Maurice, Superieure generale
des Filles de la Charite, et M. Ricciardelli, au nom de la postulation,
pour offrir au Souverain Pontife uP riche reliquaire en bronze argent6
et dore, renfermant un fragment d'ossement de la bienheureuse. Le
reliquaire est plac6 sur une base de bronze dord, repr6sentant un livre
fermi, -- peut-tre les rigles de l'Institut, - et scelle par un 6reail
en couleors aux armoiries des Filles de la Charile; le livIe, a son tour,
est soutenu par deux figures agenouillees en bronze argente et au-dessus
du livre se volt le grand &crindore finement travail!i et surmont6 des
armes pontificales egalement en dmail colorie. Ce travail a &te executd
a Paris. Avec le reliquaire, on offre au Saint-Pare te traditionnel bouquet de fleurs artificielles, lea images et la a Vie de la bienheureuse a
richement reli&es en moire et maroquin blanc. Benoit XV, en agreaut
ces dons, s'entretient un moment avec ceux qui les offrent et leur donne
la benediction apostolique.

-

35o -

Distribution des images et de la Vie est 6galement faite aux £minentissimes cardinaux et aux tres nombreux archev-ques, eveques et prlats presents, ainsi qu'i la famille de Sa Saintet6, au corps diplomatique,
a la noblesse et autres invites.
La ceremonie s'acheve; lecortege se reforme dans le meme ordre,et,
repassant prbs de Pautel papal, mais du c6td oppose, reprend la nef
centrale jusqu'h la chapelle de la Pieta.
La, le Pape quitte la Sedia gcslataria, recoit les hommages du SacrtCollege et, accompagnE de sa cocr noble, rentre, par la chapelle du
saint Sacrement. au Palais du Vatican.
A cette ceremonie de I'apris-midi out assist6, outre la famille de Sa
Saintete, les rep.esentants de P'ordre de -alte, le corps diplomatique
accredite presje Saint-Siege, le patriciat et la noblesse romaine, les
representants et les deputations qui, ce matin, out ete presents a la
beatification, les pelerins frangais et une grande multitude de personnes, tant Italiens qu'etrangers, mais surtout des Fran.aisVers dix-neuf heures, les portes de Saint-Pierre s'ouvrent et, h la nuit,
les lumibres s'allument devant la facade de la basilique.
Sur la place, le bon ordre a ete assure par les gardes municipaux et
la police italienne en nombre respectable. Trams et voitures out eti
pris d'assaut matin et soir.
LF.JOUR DE LA B.ATIFICAtION A PARIS

Nous avons chante le Te Deum au salut ainsi que Phymne Fortcm
virili
peclore avec trois fois Oinvocation : Beata Ludovica, ora ro nobis.

On a ouvert la chasse de saint Vincent; notre saint Fondateur pxesidait
ainsi la fete et cela nous donnait une petite idWe de ce qui devait s6
passer dans le ciel. II nous semblait voirnotre bienheureux Prre entoure
de ses fils et de ses filtes aller presenter a la nouvelle bienheureuse
ses felicitations et celle's de la double famille. Pour rendre cette id&e
plus concrete, M. Planson qui remplace M. le Sup6ricur general absent
et M. Coury qui dirige la Maison-Mere en l'absence de I'assistant
eurent la pieuse pensee de convier les pretres, les etudiants, les seminaristes, les freres coadjuteurs de Saint-Lazare I se rendre i la Communaute pour y chanter un second Te Deum, y v6ndrer les reliques de
la nouvelle bienheureuse et fcliciter nos ch6res smurs de la.gloire de
leur MBre. La respectable su-ar assistante du reste avait pris les
devants en nous invitant a cette reuuion touchante. La statue de Louise
de Marillacitait exposie dans le choeur. M. Planson avait prialablement fait une conference sur la. bienheureuse. La ceremonie se termina
par un cantique en l'honneur de Louise de Marillac. De retout I la
Maison-Mere, ceux d'entre nous qui sont alles & a salle de xrcreation
ont pu voir un autel surmont6 du tableau de la bienheureuse et orne
de guirlandes et de fleurs. Ajoutons que M. Merolla a fait le portrait
de la bienheureuse en extase dans la gloire. C'est un tableau de i mrtre
de haut sur 60 cenrimetres de large; des photographies de ce tableau
se trouvent a ie'conomat de la Communaute. Le meme confrere a mis
toute la Vie de la bienheureuse en quarante-clichs pour.projections.
M. Dellerba a compose des chants pour la beatifcation de Louise de
Marillac. Ils sont en dep6t k l'Economat, rue du Bac, i4o, Paris, at a
Notre-Dame du Pouy, Dax ILandes).
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES
1. Lafosse(Georges), pr&tre, d6cid le 5 janvier 1920,
X Dax; 58 ans d' ge, 38 de vocationo
2. Romon (Emile), pretre, d6c6d6 le 13 janvier 1920,
a la Maison-Mere; 58, 32.

3. Madrid (Jean), pr&tre, d6c6d6 le o1janvier 1920, a
Madrid; 77, 54.
(Maximilien), coadjuteur,
3 janvier 1920, a Cracovie; 57, 28.

4. Falkowski

d6c6d6 le

5. Indurain (Edouard), pretre, d6cide le 18 janvier
1920, a Madrid; 61, 37.
6. Vitullo (Michel), pr&tre, dc6dde le 27 janvier 1920,
a Sienne; 52, 35.
7. Whelan (Jacques), pr6tre, decede en juin 1919, a
Chicago; 39, 18.
8. Antill (Francois), pretre, d&ced le i" f6vrier 1920,
a Kansas-City; 62, 41.
9. Armengaud (Henri), coadjuteur, d6ced le 6 f6vrier
1920, a Dax; 61, 34lo. Serpagli (Louis), pr6tre, dcede le 3 fevrier 1920,
a Florence; 70, 4811. Alcade (Valkre), pr&tre, decde le 28 janvier 1920,
a Las Rehoyas; 3o, 12.
12. Castellano (Gabriel), pr&tre, d&c6d6 le;7 fevrier
192o, a Naples; 69, 51..
13. Gibiard (Antoine), pr&tre, d&c6d& le 26 fevrier
1920, A la Maison-Mere; 78, 54:

14. Glogowski (Georges), pretre, decedd le 29 fevrier
1920, a Erie (Etats-Unis); 48, 28.
15. Pages (Xavier), coadjuteur, d6ced6 en mars 1920,

a Rio de Janeiro; 59, 34.

16. Thieres (Joachim), pr6tre, d6ckde en mars 1920,
A Kiang-pe; 48, 12.
r7. Teng (Simeon), pretre, d6cede en mars 1920, a
Teng-Kia-pou; 71, 47.
18. Allahverdi (Paul), coadjuteur, dkcede le 23 mars
1920, A la Maison-M.re; 8o, 42.
NOS CHERES S(EURS
Marie Vincent, dicidde a la Maison Sainte-Clotilde,

a Paris,

76 ans d'dge, 56 de vocation.
Francoise Crabe, H6pital de Saint-Gilles; 73, Sr.
Manuela Trenado, Hopital d'Agreda (Espagne); 26, 2.
Ad&le Grivot, Maison Saint-Ptienne-du-Munt, a Paris; 8, 59.
Ida Bazzi, Maison Centrale de Sienne; 68, 42.
Antoinette Vizzani, Asile des Alien6s de Sienne; 79; 58.
Marie Inard, H6pital d'Angers; 70, 49Marie Pallard, H6pital d'Auch; 74, 55.
Irma Richaud, Maison Principale, I Paris; 62, 42.
Teresa Denis, Hospice de Jaen (Espagne); 45, 24.
Carlota Cacho, Maison Saint-Nicolas deValdemoro; 76, 58.
Eug6nie Cochet, Asile Saint-Vincent de Lyon ; 26, 8 mois.
Maria Doler, Misericorde de Ljubljana (Yougoslavie); 23, 1.
An'na Zagar, H6pital de Krsko (Yougoslavie); 34, i.
Antoinette Gutierrez. Maison Centrale de Turin; 18, 7.
Jeanne Pes. Maison Centrale de Turin; 48, 22.
Euginie Capdevielle, Maison de Chariti du Berceau-de-SaintVincent; 63. 38.

Louise Leoz, Ecole de la Milagrosa (Espagne); 26, 3.
Maria Borraz, Maison de Saragosse (Espagne); 53, 3r.
Maria Trabal, Hospice des Enfants-Trouv6s de Madrid; 73,5o.
Juana Arratibel, H6pital gendral de Valencia (Espagne);3r, 2.
Saturnina Beltran, H6pital de Talavera (Espagne); 69, So.
Dolores Clariana, Hospice. des Enfants-Trouv6s de Cadiz
(Espagne); 73, 53.
Filomena Buxc, Hospice de Tolede (Espagne); 76, 54.
Marie Durieu, Maison de Charit6 de Chateau-lkveque;64,44.
Alphonsine Jourdan, Maison de Charitd de Clichy; 76, 53.
Anita CavalLri, Maison Centrale de Sienne; 21, 2.
Sophie Najeýtti, Maison de Charit4 de Saint-Did; St, 58. .
Marie Schmidt, Maison Centrale de Culm; 75, 57.
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Marie Philipp, Infirmerie de Bystawek (Pologne) 72, So.
Doroth6e Rogaczewska, Orphelinat de Zduny (Pologne);77, 58.
Sophie Surmacka, Maison Centrale de Varsovie; 37, i3.
Bronislas Mikucka, Maison Centrale de Varsovie; 44, 19.
Sotera Gil, Asile Saint-Manuel de Malaga; 73, 53.
Casimir Romanowska, Hospice des Enfants de Varsovie; 25, 5.
lmilie Libaudiere, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 89, 60.
Marie Valence, Hapital de Montlucon; 76 , 6o.
Josephine Favier, Maison de Charit6 de Chateau-l'lveque;
54,-25.
Felicit4 Dominici, Maison de Chariti de Clichy;68, 35.
Maria Nicolas, Maison des Recollets, a Metz; 31, 9.
Francoise Piernik, H6pital de Sanok (Pologne); 40, 16.
Anne Farran, H6pital Saint-Joseph de Philadelphie; 73, 52.
Juana Sainz, Hospice des Enfants-TrouvCs de Murcia (Espagne); 88, 65.
Maria Diaz, Hospice des Enfants-Trouvys de Madrid (Espagne); 22, 2.
Toribia Izaguirre, Hospice de la Charit6 de Santander (Espagne); 66,39.
Claudia Alvarez, Asile de Archidona (Espagne) ;.2, 29.
Faustina Vela, H6pital Saint-Roch de Buenos-Ayres; 68, 32.
Teresa Mancini, Maison Centrale de Naples; 68, 41.
Jos6phine Orsp, Orphelinat de Castelfidardo (Italie); 79, 51.
Henriette Coppieters, Orphelinat de Seraing (Belgique); 52,
30.
Anne Mathis, Maison Principale, a Panis; 84, 6o.
Jeanne Groslier, Maison Principale, a Paris; 73, 54.
Carmela Pirozzi, Maison Centrale de Naples; 24, 6.
Marie Garnier des Garets, Maison Sainte-Genevieve, a Reims;
83, 54.
Louise Carratura, Maison Saint-Vincent de Palerme; 78, 55.
Jeanne Rousseau, Maison de Charite de Montolieu; 65,43.
Alix Aymard, Maison Saint-Ambroise, a Paris; 78; 55.
Jeanne Duret, H6pital de la Serena (Chili); 94, 72.
Claudine Gallet, Hospice Comtesse, A Lille; 77, 46.

Marie Roversat, Maison Sainte-Agonie de Santiago; 89, 65.
Augustine Thomas, Maison de Charitd de Montolieu; 49, 28.
Catherine Leddy, Asile des Aliends de ia'Nouvelle-Orlians;
85, 64.
F rancisca Bovk, Hospice de Gerona (Espagne); 86, 66.
Juliana Machinena, Hospice de Salamanca (Espagne); 34, lo.
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Natalia de Siles, Bienfaisance d'IHuelva (Espagne); 56, r-.
Hipolita Arranz, Bientaisance d'Alicante (Espagne);40, :S.
Isabel de Larrinaga, Asile Mercedes de Madrid; 81, 57.
Candida Canamaque, Maison San Diego de Valdemoro ; 72, 43.
Micaela Amonderain, Maison San Diego de Valdemoro; 78,
54.
t
Trinidad Carulla, H6pital Sainte-Marie de Ruerto (Espagne);
84, 64.
Valeriana Alvarez, Asile de Carrejo (Espagne); 35, 16.
Marie Loquct, Maison Principale, a Paris; 70, 45.
Marie Ocampo, H6pital de Trujillo (Perou); 75, 53.
Maria Palma, Orphelinat de Noto (Italie); 76, 48.
Jeanne Lavigne, Maison de Charite de Saint-Brieuc; 74, 56.
Sainte Baineux, Asile Saint-Vincent de Lyon; 72, 45.
Reice Clappe. H6pital de Versailles, 86, 59.
Nathalie Colpaert, Ecole d'Hdvcrld (Belgique); 82, 53.
Clotilde Zangrillo, Hopital d'Arezzo jItalie);3 9 , 13.
Catherine Rolfo, Asile des Enfants-Abandonnis de Turin; 35,
i5
Anne Batbie, Maison de Charit6 du Berceau-de-Saint-Vincent
So, 57.
Maria Arganini, Astle des Ali6ens de Naples; 77,41.
Marcela Valle. H6pital de Lugo (t-spagne); 68, 48.
Francisca Bueno, Maison Centrale de Madrid; 83, 61.
Martina Cardaso, Asile Mercedes de Madrid; 27, 4.
Therese Hayden, Asile de Barbacena (Brisil); 72, 5o.
Madeleine Soulet, H6pital g6neral de Montpellier;81, 52.
Julie Geines, H6pital de Lauzerte; 87, 56.
Victoire Rostain, H6pital de Montlugon; 88, 6o.
Anne Illiac, Maison de CharitE de Montolieu; 75, 51.
Eug6nie Francis, Maison Centrale d'Emmittsburg; 23, 3.
ElIonore Belnot, Maison de Charit4 de ChAteau-l'Ev&tueL.
82, 53.

Catherine Stasiio. H6pital g6neral de Lwow (Pologney;45, 24.

Anna Kowaaiska, H6pital de Czerwvoaogrod (Pologne); 4, 33
Marie Thevenin, Maison Principale, a Paris; 84,62.
Marie Cartault. Ouvroir des Jeunes Economes, a Paris ;8S,
58i
Marie Tronilitt, Hospice de la Grave, a Touloutse; 79, 60.
Maria Dalz-, Bienfaisance de Orihuela (Espagne); 74, 4S.
Cristina Espeide, H6pital de Valencia (Espagne); 27, 5.
Leonor Pelliccr. MisCricotde de Cartagena (Espagne); 4S, 2M
Philomene Gomez, H6pital de Jerez (Espagne);71, 45.
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Maria Treneo, Maternit6 de Madrid .Espagne); 64, 46.
Josefa Armangon, Asile de Barcelone; 28, 3.
Maria Sanchez, Maison Centrale de Madrid; 72, 48.
Isabelle Delort, H6pital de Pau; 34, I .
Josephine Blanc, Maison Saint-Joseph do Dison; 46, 28.
Marie Fayt, Providence d'Ans; 82, 60.
Pauline Rigaud, Maison Saint-Joseph d'ArcXieil; 83, 61.
Philomine Kisielenska, Hdpital de Varsovie; 74, 5o.
Boleslas Horodynzska, Providence de Varsovie; 43, i5.
Maria Grael), Ecole de Cadiz (Espagne); 75, 54.
Carolina Velasquez, Convalescence de Santurce (Espagne);
33, 13.
Prudencia Gil, Ecole de Zargoza (Espagne); 73, 48.
Claire Vignancour, Maison Principale, a Paris; 75, 42.
Maria Caro, H6pital de Lorea (Espagne); 78, 49.
Ramona Ormazabal, II6pital de Santander (Espagne); 70, 52.
Rafaela Garcia, Convalescence de Murcia (Espagne); 25, 5.
Adele Pianazza, Filature de Ponte Lambro (Italie); 48, 24.
Nicolette Pinasco, Maison Centrale de Turin;68, 37.
Marie Vial, H6pital Saint-Vincent de Piking; 53, 3 i.
Marie Canali, Maison Saint-Joachim de Rome; 49, 29.
Anne Thomas, Asile des Vieillards de Nogent-les-Vierges, 83,
62.

Emilie Gautier-Mille, Maison de Charit6 de Clichy; 85, 59.
Anna Szczepanska, Maison de Charit6 de Maryampol (Pologne); 67, 4o.
Aune Mathieu, Maison de Charite d'Agen; 78, 55.
Therise Champeaux, iospice d'Ensival (Belgique); So, 27.

Maria Olivaris, Hospice de Conception (Chili); 71, 41.
Marie Conhert, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 73, 52.
Marthe Maero, Maison Centrale de Turin; 27, 4.
Carmela Carminati, Asile de Cagliari (Italie); 39, .8.
Madeleine Tuninetto, Maison Saint-Joseph de Grugliasco;
76, 52.
Marie Pellegrini, H6pital d'Avellino (Italic); 75,54.

Denault, Maison de Charite de Montolieu; 86, 66.
Fabre, Maison de Charite de Laon; 75, 53.
Maria Dekleva, HSpital de Celje (Ypugoslavie); 27, 7.
Maria Bostele, Misiricorde de Ljubljana(Yougoslavie) ;44,20.
Helene Sotinc, Mis6ricorde de Ljubljana (Yougoslavic);68 47.
Valen:ina Oswald, Misdricorde de Ljubljana (Yougoslavie);

62, 46.
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Mercedes Barbe, Asile de Barbastro (Espagne); 74, 53.
Toribia Villanueva, Asile des Alienus de Valencia (Espagne);
3i,6.

Francisca Mugica, Bienfaisance de Vergara (Espagne ; 27, 3.
Policarpa Calluo, H6pital de Guadalajara (Espagne); 54, 39.
Domitila Bodria. Asile de Saragosse (Espagne); 38, 22.
Marianne Sicolo, Creche du Testache, a Rome; 27,7.
Marie Tourrel, Maison de la Mddaille,h Yao-Tcheou (Chine);
66, 45.

Teresa-Vila, Asile des Alienis de Leganks (Espagne); 76, 54.
Narcisia Garcia, Maison de I'Amparo, i Saragosse (Espagne),
67, 52.

Antonia Costa. H6pital de Tolbde (Espagne); 35, i5.
Elisabeth Henry, Maison Principale, A Paris; 70, 46.
Henriette Danhiez, Maison Centrale de Sienne; So, 55.
Giuseppa Mattioli, H6pital militaire de Bologne (Italie); 73,
43.
Marie Delaunay, H6pital d'Indianapolis (Etats-Unis); 58, 22.
Alexandrine Boinet, H6pital d'Ussel; 80, 58.
Marie Viala, H6pital'gdneral de Montpellier; 54, 31.
Edmde MWzieres, Grande Mis-ricorde de Marseille; 90, 7o.
Elise Dumolin, H6pital de Saint-Barr'hlemy de Limai(Prou);
57, 27.

Jeanne Pompuy, Hbpital Santa Ana de Lima (Perou); 73,50.
Angele Maestri, Maison Centrale de Turin; 29, 6.
Maria Sussarello, Maison Centrale de Turin; 25, 3 mois.
Claudine Cha-selay, Maison de Chariti de Broumania;8, h2.
Ladislas Ryback, H6pital de Sroda 1Pologne); 39, 3
Jeanne Teysseyre, H6pital de Popayan (Colombie); 67, 4
Lea Foucher, Maison de Charit6 deCannes;34, 6.
Noemie d'Hetr~aumont, Maison de Charite du Coteau; 84, 63.
Marie Dumas, Maison de Charitd de Chateau-lTveque;.29,6.
Philomnee Gofit, Maison de Charit6 Saint-Mauront,
Mar5eille; 57. 32.
Josephine Niculas, Maison de Charit- de Rive-de-Gier;8S, 60.
Clara Mampe, Asile de Vienne ,Autriche); 62,39..
Marie K.afika, Incurabies de Saint-Polten-(Autriche); 42, 2o.
AgnDs Schus:er, H6pital gendral de Graz (Autriche); 5s, 34.
Emilia Ver,.rini, Asile de l'Union de Montevideo; 36, 12.
Marie Viguie;, Ma;son Saint-Joseph de Limoges; 84, 64.
Jeanne Saviguci, H6pital de la Grand'Combe; 73, 48.
Marie Bresnan, Ecole de Baltimore; 62, 43.
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Marie Mandet, Maison de Charit6 de-Saint-Orens; 72, 46.
Madeleine Coget, Maison Principale, h Paris; 3i, 2 mois.
Anne de Barros, Providence de Bruxelles; 75, 47.
Maria Gambaro, Ouvroir d'Alessio (Belgique); 69, 40.
Julie Zunino, Institut des Sourds-Muets, a Genes (Italie);
3o, 7.
Antoinette Pessione, Maison Saint-Joseph de Grugliasco
(Italie); 56, 33.
Josephine Mattana, Maison Centrale de Turin; 61, 39.
Marie Martini, Maison Centrale de Turin; 40. 8.
Agnbs Galeazzi, Maison Centrale de Turin; 22, 6 mois.
Maria Bassani, Maison Centrale de Turin; 22, 3.
Marie Pastou, Hospice d'Ance; 3i, 5.
Jeanne Clavelloux, Maison de Charite de Grenoble; 46, 23.
Marie Raydelet, Hospice des Enfants, a Bordeaux; 43, 23.
Marie LUpine, H6pital militaire de Rio de Janeiro; 70, 49.
Marie Lefebvre, Providence de Bahia; 86, 64.
Antoinette Lhenry, Maison de Charite de Clichy; 82, 54.
Philippe Ormieres, Hospice d'Aversa (Italie); 86, 66.
Maria Mancini, Maison Centrale de Naples; 87, 62.
Maria Ferro, JH6pital de Siguenza (Espagne); 2r, 3.
Victoria Urrutia, H6pital de Marchena (Espagne); 70, 43.
Juliana Saiz, H6pital militaire de Carabanchel (Espagne);7r,
44-

Antonia Bobe, H6pital de Gerone (Espagne); 87, 66.
Gregoria Arrizabalaza, H6pital de Bermeo iEspagne); 24, 3.
Juana Goyeneche, Asile de Matamoros (Espagne); 52, 33.
Edwige Wierzbicka, Maison Centrale-de Varsovie; 3o, i .
Antonia Di Francesco, Hospice de Latiano (Italie); 26, 2.
Bronislas Giersberg, Maison Centrale de Culm; 75, 54.
Josefa Angulo, H6pitalgin&ral de Madrid; 57, 34.
Concepcion'Astruy, Bienfaisance de Valencia; 6o, 33.
Eloisa Gallýzzo, Maison Centrale de Madrid; 73, 31.
Dominica Goni, H6pital militaire de Carabanchel (Espagne);
70, 40.

Catherine Roesi, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
75, 55.
Marie Manet, Maison.de Charit6 de Clamart; 71, 51.

Sarah O'Reilly, H6pital de la Providence, a Washington ;71,
41.

Antoinette Avel, H6pital du Deux-de-Mai, a Lima; 85,61.
Marie Kysela, Prison de Lankowitz (Autriche); 77, 52.
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Jeanne Cerisier, Maison de Charit6 d'Epinay-sur-Senart; 60,
39.

Catherine Massol, Maijon Centrale de Madrid; 76, 59.
Marie Crolard, Asile Saint-Jean-de-Dieu de Malaga; 8z, 58.
Lucie Delavanne, Hospice de Gimont; 68, 44.
Antoinette Tomaszenska, H6pital general de Stanistawow
;Pologne); 43, 19.
Dominica Quiles, Maison Saint-Vincent de Barcelone; 57, 37.
Marie Damothe, Maison de Charite d'Herblay; 8z, 6o.
Henriette Philippc, Maison Saint-Martin de Troyes; So, 53.
Clmentine Guiraudenc, Asile Saint-Luc de Pau; 72, 4r.
Anna Geoni, Maison Centrale de Turin; 31, 9.
Marie Fournier, Hospice des Enfants, a Bordeaux; 36, 14.
Alphonsine Ruellan, Maison de Charit6 de Clichy: 75, 53.
Marie Leonard, Providence d'Ans (Belgique); 72, 5o.
GiuseppinaSavini. Institut d'Ancona (Italie); 62, 34.
Anna Farrington, Hbpital de'Milwaukde (Etats-Unis); 58,38.
Sarah Conv.ay, Ecole de Santa Barbara (Etats-Unis); 75, 53.
Agnes Hou, Maison Centrale de Shang-Hai (Chine); 49 29.
Maria Cerda, H6pital de Conception (Chili); 4, lo.
Jeanne Giraud, Misdricorde de Nimes; 27, 3.
Francisca Santoro, Maison Centrale de Naples; 58,3o.
Germaine Babin, H6pital Saint-Joseph, a Paris; 21, 9 mois.
Caroline Borzone, Maison Centralede Turin; 75, 54.
Marie Le Borgne, H6pitai d'Angers; 55, 3i.
Cilina Merle, H6tel-Dieu de Castres, 56, 30.
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PARTIE OFFICIELLE
BREF DE BEATIFICATION
DE LOUISE DE MARILLAC, VEUVE LE GRAS
COPONDATRICE
DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITt
(Texte latin)

BENEDICTUS PP. XV
Ad perpetuam rei memoriam
Religiosas inter familiasquaslongo saeculorum cursu
Deus excitare visus est, non modo pro Ecclesiae suae
praesidio atque ornamento, sed etiam pro humanae
societatis aedificatione atque utilitate, praecipuum
profecto locum obtinet celeberrima illa puellarum
Sodalitas, quibus a Caritate factum est nomen. Et re
quidem vera ad triginta septem millia numerantur
huius societatis sorores eaeque in omnes catholici orbis
regiones mirifice diffusae, in conlegiis, orphanotrophiis, brephotrophiis, nosocomiis, carceribus, et in
castris etiam inter pugnantes milites christianae caritatis officiis funguntur, admirationem omnium sibi
merito vindicantes. Quem ad modum contigit nonnul-,
lis aliis religiosarum mulierum institutis, Benedictinis
nempe, Clarissis et monialibus a Visitatione, quae
praeter fundatores suos Benedictum, Franciscum
Assisiensem et Franciscum Salesium, confundatricibus
respectivis gloriantur, videlicet Scholastica, Clara et
loanna de Chantal, ita bini recurrunt etiam huic fragiferae Societati institutores.
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Ex his alter fuit insignis sanctimonia vir, cuius
nominis nullum par elogium, Vincentius a Paulo; alter
praeclara eius discipula vitaeque spiritualis filia, operum consors et socia laborum, venerabilis Dei Famula
Ludovica de Marillac, vidua Le Gras. Parisiis orta.
die XII mensis augusti, an. MDLXXXXI ex Ludovico de
Marillac et Margarita Le Camus, piis ac nobilibus
parentibus, diligenterquidem mentem bonarum artium
et philosophiae studiis excoluit, sed multo diligentius
animum pietatis flore et virtutum omnium custode pudicitia. Etsi venustissimae ac summo in loco natae
puellae Regia quoque aula pateret, a corrupti tamea
saeculi oblectamentis adeo abstinuit, ut in monialium
Capulatarum asceterio se Deo devovere cooptaveritAlia tamen de Ancilla sua praeordinaverat Omnipotens. Patre enim orbata, auctore consilii confessarioilliusque dicto audiens, an. MDCXIII nupsit AntonioLe Gras, nobili viro, filiumque edidit unicum, Michailem Antonium, quem ad bonos mores accuratissimeinstituit. In coniugali statu plus quam duodecim per
annos optime se gessit ac prudentissime, et domestici
quoque eius praeclaram matris familiasvirtutemexperti
sunt. Quum diuturno et gravi morbo perculsus decubait Antonius, assidens lectulo mitissima uxor, morosi
atque iracundi viri obiurgationes et convicia humiliter
pertulit : patientia vicit pervicaciam et pietate sua,
obtinuit ut christiano et quidem placidissimo exits
vitam concluderet, Coniugii vinculis soluta, rursamque
venerabilis Dei Famula libertatem adepta, viduitatis
votum nuncupavit et quod semper ipsi cordi faerat,
pauperum calamitatibus sublevandis totam se addixit;
seque ultro commisit in disciplinam divi Vincentii a
Paulo, qui tunc temporis caritatis segetem uberrimam
metiebatur. Apostolicus hic vir, ut nulla sine levaminm
necessitas, nulla sine auxilio egestas, nulla sine solatioq
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maneret miseria, notissima'instituerat cdritatis Sodalitia, quae Parisiis et extra brevi multiplicata, opportuna omnimodis malis remedia comparabant. Horum
coetuum quasi spiritus vivificans Dei famula fuit, quae,
magistri vestigiis insistens, in illius virtutum imitationem adeo exarsit, at non modo magno eidem praesidio fuerit, sed eum in exantlandis laboribus pene
aequiparaverit. Non itinerum asperitas, non caeli inclefnentia, non cibi potusque defectus, non tennis valetudo ab assidua caritatis operum exercitatione Dei
Famulam avertere potuerunt. At per duplicem matrimonii ct viduitatis statum cunctas edocta hominum
miserias, ut sodalitia caritatis proposito fini responderent plenius, cogitare coepit de institutione religiosae Congregationis puellarum et mulierum, quae
naturalis familiae vinculis nequaquam obligatae, sed.
clausurae legibus non obstrictae, certis tamen sub
regulis, in mediis illis ipsis miseriis versarentur, quas
-adlevandas essent vocatae. Animum venerabilis Dei
ancilla divo Vincentio aperuit, qui, rei novitate per-culsus, utpote quia per illud temporis, quotquot erant
moniales,cunctas inclusas coenobii septis manere oportebat ex Synodi Tridentini expressa lege, et mulierum
-ordo extra claustra vagantium ne concipiebatur quidem, diu anceps immoratus est, caeleste lumen fervida
prece implorans. Verum quum Sanctus vir propositae
institutionis opportunitatem novit, futurosque uberrimos fructus in Domino praesensit. lctro commisit
Ludovicae ut fundamenta pararet huius novae Societatis Filiarum Caritatis, regulasque exararet. Qua prmdentia has leges tulerit, qua diligentia venerabilis
Dei Famula ineuntis Societatis incremento prospexerit, id argui facile potest ex mirahda instituti eiusdem diffusione. Ut Filiae Caritatis pauperum servae
essent, iisque omnibus praesto essent oficiis, studio
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atque amore pari praecepit. Ut turn domi, turn in
nosocomiis assisterent infirmis, derelictos vel orbatos
parentibus infantes alerent, senes aetate imbecillos
sustentarent, detentos in vinculis publicis solarentur,
consuluit. Voluit denique ut hae mites non minus quam
fortes puellae nullos detrectarent labores, nulla pericula, sed, urgente caritate Christi, mortem ipsam
oppetere paratae, non damnatorum remigio convicia,
non contagia morborum, non ignearum ballistarum ictus paverent. Exeunte anno reparatae salutis
MDCXXXVIII ad simplicia paupertatis, castitatis et obedientiae vota emittenda venerabilis Dei Famula admissa est; eademque una cum primis quatuor sororibus, die Beatae Mariae Virginis Deiparae Annuntiationi sacro, anno MDCXXXXII renovavit. Quod vitae
reliquum ei fuit totum impendit in religiosa familia,
quam instituerat, firmanda atque amplificanda. Continuo novae domus apertae, novae fundationes habitae
et, adhuc vivente legifera matre Ludovica, non modo
in universas Galliae provincias, sed in Poloniam
quoque Caritatis Filiae migrarunt. Ad extremos usque
mortalis aevi dies, quamvis saepe adversa valetudine
uteretur, Congregationi praefuit actuose, consueta
opera numquam praetermisit, alumnasque suas verbo
atque exemplo ad pietatis studia informavit. Tandem,
cum annum ageret aetatis suae sexagesimum nonum,
mense februario anno MDCLX morbo graviter conflictata
et mortem sibi imminentem sentiens, misit qui amantissimum Patrem S. Vincentium advocaret. Sed sanctus vir, octuagenario maior et senio morboque confectus, cum ne gradum quidem facere posset, ea verba
protulit,.quae tur Magistri, tum discipulae singularem
virtutem produnt : « Dic Ludovicae : quod ad te attinet, nunc abi; mox te sequar in caelum ,. Idibus
Martiis Sacra per Viaticum recreata Synaxi,infirmorum
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oleo communita, postquam Serva Dei collacrimantibus filiabus suis, quae circum aderant, benedixit
easque ad regulas religiose servandas hortata fuit,
sanctissimo fine in Domino obdormivit. Sex circiter
per menses praeclarae suae discipulae vitaeque spiritualis filiae superstes fuit S. Vincentius. Hic in duabus quas ante novae Praesidis electionem habuit concionibus, coram Societatis Caritatis puellis defunctae
Matris Ludovicae, prouti Sanctorum est, exercitas
virtutes concelebravit; nihilominus sibi religioni duxit
caute eas esse monendas, quanta de famula Dei Ludovica foret hominum opinio, nullam tamen erga
ipsam publici et ecclesiastici cultus exhiberi posse
significationem. Uti par erat, sancti Patris monitis
plane obsequentes usque sese praebuerunt a Caritate
puellae et bina per saecula in propriis tantum aedibus,
humilitatis spiritu ductae, piissimae fundatricis memoriam seivarunt et coluerunt. Sed, aucta iugiter fama
sanctitatis et miraculorum splendore accedente, Lutetiae Parisiorum, unde Dei famula biscentum viginti
ante annos ad caelites convolaverat, super eiusdem
fama sanctitatis, virtutum et miraculorum auctoritate
Ordinaria processus conditus est et, probationibus
legitime sumptis, a Leone XIII rec. me. Decessore
Nostro die x mensis iunii anno MDCCCLXXXXV Intro-

ductionis Causae decretum editum. Postea de virtutibus in gradum heroicum exercitis agitari quaestio
coepta est, ceterisque ad normam iuris exactis, Decessor Noster s. m. Pius PP. X die XIX mensis iulii
anno MDCCCCXI venerabilis Dei famulae Ludovicae de
Marillac virtutes heroicum attigisse culmen sollemni
decreto sanxit. Continuo inita est actio de miraculis
quae, Dei famula deprecante, patrata divinitus ferebantur. Nosque, die Ix mensis martii superioris anni
MCMXIX, edito decreto, de tribus miraculis enunciatae
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Dei famulae intercessione patratis, suprema Nostra
auctoritate constare declaravimus. Ad haec cam, pro
indole probationum, quibus haec Causa fulciebatur,
duplicarinecesse fuerit miraculorum numerum, utquod
humano deerat divino compensaretur iudicio, quumque
de tribus tantum miraculis constare non ita pridem
fuisset pronuntiatum, hoc unum, quod officiebat,
obstaculum, Nos de medio auferre, interposita Apostolica auctoritate, maturavimus. Decessorum itaque
Nostrorum exempla sequuti, qui eadem usi sunt indul-

gentia in Causis Fundatorum religiosorum Ordinum
vel Familiarum, dispensationem super quarto miraculo ultro largiti sumus. Quum igitur de virtutibus
heroicis ac de triplici miraculo iam esset probatum
iudicium, illud supererat ut Patres rogarentur, num

venerabilis Dei famula tuto foret inter Beatos caelites
recensenda. Quod praestitit Ven. Frater Noster Vincentius Vannutelli, S. R. E. Cardinalis, Episcopus
Ostiensis ac Praenestinus, Sacri Conlegii Decanus et
*Causae Relator, in generali conventu coram Nobis in
Vaticanis aedibus habito die xvII mensis iunii anni
superioris; omnesque, turn Cardinales Sacris tuendis
Ritibus praepositi, tur qui aderantPatres Consultores,
unanimi suffragio affirmative responderunt. Nos vero
Nostram aperire mentem distulimus in tanti momenti
re, donec ferventi prece a Patre luminum subsidium
posceremus. Quod cum impense fecissemus, tandem
Dominica post Pentecosten quarta, idest pridie nonas
iulias eiusdem anni MCMXIX, Eicharistico Sacro rite
prius litato, accitis ad Vaticanas aedes Veherabilibus
Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus Antonio Vico,
Episcopo Portuensi ac S. Rufinae, Sacrorum Rituum
Congregationi Praefecto, et Vincentio Vannutelli,
Episcopo Ostiensi ac Praenestino, Sacri Conlegii
Decano Causaeque Relatore, nec non dilectis filiis
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Angelo Mariani, Fidei Promotore Generali, atque
Alexandro Verde, Sacrorum Rituum Congregationis
Secretario, iisdemque adstantibus, tuto procedi posse
decrevimus ad venerabilis Servae Dei Ludovicae de
Marillac, viduae Le Gras, Societatis Puellarum Caritatis confundatricis, sollemnem Beatificationem. Equidem non sine provido sapientique Dei consilio cont-igisse arbritramur, ut hac nostra aetate, qua teterrimum in universa Europa exarsit bellum, cuius insanus
furor praesertim Galliae provincias vastavit dirissime,
haec filia Catholicae Galliae et praenobilis illius nationis ornamentum ac decus, hacc caritatis mutuiqueinter
homines amoris apostola ad supremos Altarium honores evehatur. Quae cum ita sint, supplicationibus.
quoque permoti tur Congregationis Missionum, quae
institutore gaudet Vincentio a Paulo, tum universae
Societatis Puellarum Caritatis, Apostolica Nostra.
Auctoritate, praesentium Literarum vi, facultatemr
facimus, ut venerabilis ancilla Dei Ludovica de Maril-,
lac vidua Le Gras Beatae nomine in posterum nuncupetur, eiusque lypsana sive reliquiae, non tamen in
sollemnibus supplicationibus deferendae, publicae
fidelium venerationi proponantur, et imagines radiis
decorentur. Praeterea eadem auctoritate Nostra coacedimus, ut de illarecitetur quotannis officium et Missa
de communi nec Virginum nec Martyrum cum orationibus propriis per Nos- approbatis, iuxta Rubricas
Missalis et Breviarii Romani. Hanc vero Officii recitationem et Missae celebrationem dumtaxat concedimus in Civitate atque Archidioecesi Parisiensi, necnon
in omnibus templis et religiosis domibus ad Congregationem Missionis et-ad Societatem Puellarum:Caritatis, ubique terrarum pertinentibus, vel in quibius
iidem Missionarii et Puellae Caritatis inserviunt, ab
omnibus Christi fidelibus qui horas canonicas recitae
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teneantur, et, quod ad Missas attinet, ab omnibus
Sacerdotibus, tam saecularibus quam regularibus, ad
Ecclesias confluentibus in quibus festum, die decimo
quinto mensis martii quotannis agendum, celebratur.
Denique concedimus, ut sollemnia Beatificationis venerabilis Dei Famulae Ludovicae de Marilac viduae
Le Gras, in templis supradictis Societatis Missionis et
Congregationis Puellarum a Caritate necnon in Archidioecesi Parisiensi, celebrentur, cum Officio et Missis duplicis maioris ritus; quod quidem ieri praecipimus, die per Ordinarium praefiniendo, intra primum
annum postquam eadem sollemnia in Basilica Vaticana per Nos celebrata fuerint. Non obstantibus Con-

stitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ac Decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut harum Literarum exemplis,
etiam impressis, dummodo manu Secretarii Congregationis a Sacris Ritibus tuendis subscripta sint, et sigillo
Praefecti munita, eadem prorsus ides in disceptationibus etiamiudicialibus habeatur, quae Nostrae voluntatis significationi, hisce Literis ostensis, haberetur.
Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die IX maii MCMXX, Pontificatus Nostri anno
sexto.
P. Card. GASPARRI,
a Secretis Status
(Traduction)

BENOiT XV, PAPE,
Pour perpttuelle mkmoire.

Parmi les families religieuses instituies par Dieu au
cours des siecles, non seulement pour le bien et 1'ornement de son Iglise, mais aussi pour 1'.dification et
l'utilit6 de la societ& humaine, assurkment la tres
illustre societi des Filles de la Charit6 occupe une
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place de choix. Cette communaut6 compte, en effet,
jusqu' 37o000 sceurs; r6pandues d'une facon merveilleuse dans toutes les parties du monde catholique,
dans les Acoles, les orphelinats, les hospices pour les
enfants trouv6s, les h6pitaux, les prisons, et meme
dans les camps au milieu des soldats, elles remplissent
les offices de la charite chretienne, forcant a juste
titre l'admiration de tous. De m&me que pour quelques
autres instituts de religieuses, pour les B6endictines,
les Clarisses et les Visitandines qui, en plus de leurs
fondateurs saint Benoit, saint Francois d'Assiseet saint
Francois de Sales, se glorifient d'avoir pour cofondatrices sainte Scholastique, sainte Claire etsainteJeanne
de Chantal, de m&me cette utile soci6t6 eut deux fondateurs; l'un fut cet homme d'insigne saintet6 dont le
nom est au-dessus de tout 61oge, Vincent de Paul;
l'autre, son illustre discipie, sa fille spirituelle, associee
a ses ceuvres et a ses labeurs, la venerable servante de
Dieu, Louise de Marillac, veuve Le Gras.
N6e a Paris le 12 aofit 1591, de Louis de Marillac
et de Marguerite Le Camus, parents pieux et nobles,
elle cultiva avec soin son esprit par l'etude des beauxarts et de la philosophie; elle formpa beaucoup plus
encore son ame par l'application a la piet6 et k la modestie, gardienne de toutes les vertus. Belle et de
noble origine, la jeune fille pouvait avoir ses entrees
a la Cour; cependant, elle s'abstint si bien des plaisirs
du siecle corrompu qu'elle voulut se consacrer a Dieu
et entrer dans le couvent des Religieuses Capucines.
Mais le Tout-Puissant avait d'autres desseins sursa servante. Apres la mort de son pre, elle suivit le, conseil
de son confesseur et 6pousa, en 1613, le gentilhomme
Antoine Le Gras, dont elle eut un fils, Michel-Antoine,
qu'elle 61eva avec grand soin dans les bonnes moeurs.
Pendant plus de douze ans, elle fut pour son mari
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une 6pouse excellente et prudente, pour les domestiques de sa maison une remarquable mere de famille.
Quand son 6poux s'alita, atteint d'une longue et grave
maladie, elle l'assista avec grande douceur, supportant
avec humilit6 les reproches et les recriminations du
malade devenu chagrin et irritable: la patience de
Louise vainquit la resistance d'Antoine et, par sa pietd,
elle obtint pour lui une mort chr6tienne et tres douce.
Les liens de son mariage rompus, et redevenue libre,
la v6enrable servante de Dieu fit voeu de viduite et
s'adonna entibrement a ce qui fat toujours le d6sir de
son coeur, c'est-a-dire au soulagement des souffrances
des pauvres; elle se mit sons la direction de saint Vincent de Paul, qui r6coltait alors une ample moisson de
charit6. Cet homme apostolique ne voulant laisser
aucune n6cessiti sans soulagement, aucune detresse
sans secours, aucune misere sans consolation, avait
institur les tres celebres Confreries de la Charit6 qui,
se multipliant tres vite & Paris et en province, procuraient aux maux de la societ les rembdes les plus
opportuns. La servante de Dieu devint comme l'Ame
de ces assemblees; elle marcha sur les pas du maitre,
elle s'enflamma tellement du desir d'imiter ses vertus
que non seulement elle lui fut d'un grand secours, mais
qa'elle l'6gala presque dans ses immenses travaux. Ni
les difficult6s des voyages, ni les rigueurs des saisons,
nile manque de nourriture, ni les maladies frequentes
de la servante de Dieu, ne purent jamais la d6tourner
de. l'exercice continuel de la charit. Et comme son
double etat de mariage et de viduit6 lui avait fait connaitre toutes les misires humaines, elle voulut que les
Confieries.de la CharitA y remediassent aussi parfaitement que possible; dans ce but, elle songea A l'institution d'une congregation religieuse de filles et de
femmes qui, d6gag6es des obligations envers leur
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famille, astreintes a certaines regles, mais nullement
enchainbes par les lois de la cl6ture, vivraient au milieu
meme de ces misbres qu'elles seraient appelees a soulager. La servante de Dieu fit connaitre son dessein a
saint Vincent qui, frappe de la nouveaut6 du projet,
demeura longtemps incertain (alors, en effet, toutes
les religieuses, d'aprbs la loi expresse du concile de
Trente, devaient rester enfermies dans leur couvent;
on ne concevait pas &cette ipoque un ordre de femmes
vivant sans cl6ture). Le saint implora par de ferventes
prieres les lumieres d'en haut; bient6t il reconnut l'opportunit6 de l'institution propos6e, et le Seigneur lui
fit prevoir les fruits abondants qu'elle devait produire;
alors il chargea Louise de preparer les fondements de
cette nouvelle soci6et des Filles de la Charite et d'en
tracer les regles. La merveilleuse diffusion de cet
institut fait voir avec quelle prudence la venerable servante de Dieu en a r6dig6 les lois, avec quel soin elle
a veilli sur son accroissement. Elle recommande, avec
un zele ardent, & ses Filles de la Charite d'etre les
servantes des pauvres et de les assister par tous les
services possibles. Elle a soin que les sceurs assistent
les malades aussi bien chez eux que dans les h6pitaux,
6lvent les enfants trouv6s et les orph'elins, soutiennent
les vieillards affaiblis par 1'ge, soulagent les prisonniers. Elle veut que ses filles, non moins douces que
fortes, ne reculent devant aucune peine, aucun danger,mais que, pressies par la charit6 du Christ, ellessoient
pretes a endurer la'mort m&me, sans craindre ni les
insultes des galeriens, ni la contagion des. pidemies,
ni les dangers des batailles.
Sur la fin de l'annie 1638, la venerable servante -de
Dieu est autoris6e iafaire les vceux simples ide pauvrete,
de chastet6 -et d'obeissance; elle les renouvelle avec
les quatre premieres seurs, le jour de 1'Annonciation
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de l'ann&e 1642. A partir de ce moment, elle ne songe
qu'i affermir et d6velopper la famille religieuse qu'elle
a fondke. Continuellement, de nouvelles maisons sont
ouvertes, de nouvelles fondations s'6tablissent et, du
vivant m&me de la fondatrice, les Filles de la Charit6
se trouvent non seulement dans toutes les provinces
de France, mais meme en Pologne. Jusqu'an dernier
moment de sa vie, quoique souvent malade, elle dirige
activement sa Compagnie, elle en remplit toutes les
euvres et, de parole et d'exemple, elle forme ses filles
A la piit6.
Enfin, arriv6e A sa soixante-neuvieme ann&e, en
fivrier 166o, gravement atteinte par la maladie et
sentant sa mort imminente, elle fait appeler saint Vincent, son v6ndri phre. Mais le saint, plus qu'octog6naire, cass6 par I'rge et la maladie, ne pouvant plus
marcher, prononce ces paroles, qui t6moignent de la
vertu singulibre, tant du maitre que de celle qu'il a
dirig6e : a Dites a Louise : allez en avant; bient6t je
vous suivrai au ciel > ; et le 15 mars, rejouie par le saint
Viatique, fortifi&e par l'onction des malades, apres
avoir b6ni ses filles qui pleurent autour de son lit et
les avoir exhort6es a garder religieusement leur regle,
la servante de Dieu s'endort saintement dans le Seigneur.
Saint Vincent survicut environ six mois a son illustre
disciple et fille spirituelle; et, en deux conferences
qu'il fit avant I'election d'une nouvelle superieure, il
loua, devant les Filles de la Charite, comme on rappelle les exemples des saints, les vertus pratiqu6es par
leur d6funte mere Louise. Toutefois, il les avertit
prudemment que, nonobstant I'opinion qu'elles avaient
sur la servante de Dieu, elles ne pouvaient cependant
lui rendre aucun culte public et ecclisiastique. Les
Filles de la Charit6 se montrbrent, jusqu'a ce jour,
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pleinement obeissantes, comme il convenait, aux avis
de leur Pere et, pendant deux siecles, conduites par
l'esprit d'humilitC, elles ne rendirent qu'un culte privi
a la m6moire de leur tris pieuse fondatrice.
Mais la r6putation de saintetd croissant toujours
et 1'6clat des miracles s'y ajoutant, on fit a Paris (d'oi
la servante de Dieu s'6tait envolie an ciel deux cent
vingt ans aupar-vant), le procks de l'Ordinaire sur la
reputation de paintet6, des vertus et des miracles; et,
les preuves ayant 6tC ligitimement etablies, le d6cret
de l'introduction de la cause fut sign le io juin 1895
par Notre prdeicesseur Leon XIII, de pieuse m6moire.
On examina ensuite la question de I'hroicit6 des
vertus,-et, tout ayant 6t6 achev6 suivant les regles du
Droit, NQtre pred6cesseur Pie X, de sainte m6moire,
d6clara, le 19 juillet 1911, par un decret solennel, que
la vendrable servante de Dieu, Louise de Marillac,
avait pratiqu6 les vertus a un degrE h6roique.
On commenca de suite 1'6tude des miracles attribuds a l'intercession de la servante de Dieu. Et Nousmeme, le -9 mars de 'an dernier 1919. Nous avons
declare, de Notre supreme autoritt, que la preuve 6tait
faite de trois miracles opdr6s par l'intercession de
ladite servante de Dieu. Mais comme, parmi les preuves
sur lesquelles repose cette cause, il est requis que le
nombre des miracles soit doubl6, afin que ce qui
manque au jugement de l'homme soit compens6 par le
jugement de Dieu; comme, d'autre part, trois miracles
seulement avaient 6te r&cemment prouv6s, pour supprimer le seul obstacle qui restait, Nous avons dispense
du quatribme miracle par Notre Autorit6 apostolique,
suivant en cela les exemples de Nos predecesseurs,
qui ont uss de la m&me indulgence dans les causes des
fondateurs d'ordres ou de families religieuses.
Le jugement sur I'hdroicit6 des vertus et sur les trois
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miracles 6tant done approuvi, il restait a demander
aux Peres Consulteurs si on pouvait, en toute sfirete,
inscrire la v6nerable servante de Dieu parmi les.
Bienheureux du ciel. C'est ce que fit Notre Venrnable
Frere Vincent Vannutelli, Cardinal de la sainte Eglise
romaine, 6veque d'Ostie et de Palestrina, doyen du
Sacr6-CollUge et rapporteur de la cause, dans l'assemblee generale tenue au Vatican, en Notre prsen"ce,
1, 17 jiF, de I'annee pass6e. Tous les.Rev6rendissimes
Cardinaux de la Sacr6e Congregation des Rites et tous
les Peres Consulteurs pr6sents r6pondirent a l'unanimite par un vote affirmatif. Nous cependant, dans une
affaire de si haute importance, Nous avons diff&r6 de
prononcer Notre jugement, voulant auparavant implorer, par de ferventes prieres, l'assistance du Pere
des lumieres. C'est ce que Nous avons fait avec soin;
enfin, le quatrieme dimanche apres la Pentec6te, le
6 juillet 1919, apres avoir offert religieusement le sacrifice de la messe et convoque au palais du Vatican NosVnenrables Freres les Cardinaux de la sainte tglise,
Antoine Vico, eveque de Porto et de Sainte-Rufine,
pr6fet de la Sacr6e Congr6gation des Rites, et Vincent
Vannutelli, 6veque d'Ostie et de Palestrina, doyen du
Sacr&-Coll6ge et rapporteur de la Cause, ainsi que
Nos chers fils Angelo Mariani, promoteur g6neral de
la Foi, et Alexandre Verde, secretaire de la Congr6gation des Rites, Nous avons declare, en leur pr6sence,
qu'on peut proc6der, en toute sfiret6, ala beatification
solennelle de la ven6rable servante de Dieu, Louise de
Marillac, veuve Le Gras, cofondatrice de la Compagnie des Filles de la Charit6.
Ce n'est pas sans un sage dessein de la Providence
de Dieu, qu'a notre epoque oit I'Europe eati&r. asouffert d'une guerre dont la rage furieuse a surtout d6vastk
cruellement les provinces francaises, cette fille de a.
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France catholique, ornement et gloire de sa noble
patrie, ap6tre de la charit6 et de l'amour mutuel entre
les hommes, soit elevee aux honneurs supremes des
-antels.
En consequence, cedant aux supplications tant de la
Congregation de la Mission qui se rejouit d'avoir saint
Vincent de Paul comme fondateur que dela soci6et des
Fi:!es de !aChariti,. en vertu de Notre Autorit6 apostolique et par 1'effet des pr6sentes lettres, Nous permetlons que la venerable servante de Dieu, Louise de
Marillac, veuve Le Gras, recoive d6sormais le nom de
Bienheureuse; que son corps on ses reliques soient
-exposes en public a la v6enration des fid~les, mais non
point portes dans les supplications solennelles, et que
ses images soient orn6es de rayons. En outre, en vertu
*de Notre Autorit6 apostolique, Nous conc6dons qu'en
son honneur on dise chaque ann6e l'ofice et la messe de
commumd nec Virginum nec martyrum, avec les oraisons
propres approuv6es par Nous, selon les rubriques du
Missel et du Br6viaire romains. Mais cette recitation
*de l'office et cette c6elbration de la messe sont conc6*dees seulement pour la ville et I'archidiocese de Paris,
ainsi que pour toutes les 6glises et maisons religieuses
du monde entier appartenant a la Congregation de la
Mission et ' la Compagnie des Filles de la Charit6 ou
dans lesquelles les Missionnaires et les Filles de la Charite -remplissent leurs fonctions. Cette concession s'applique a tous ceux qui sont tenus de reciter les heures
canoniales; et, en ce qui concerne la messe, Notre permission s'6tend a tous les pretres, tant s6culiers que
reguliers, qui se rendront dans les 6glises oa se c616brera la f&te, fixee an 15 mars.
SErin, Nous accordons que les solennit6s de la Biatiication de la venerable servante de Dieu, Louise de
Marillac, veuve Le Gras, soient cilbbries dans les
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gglises susdites de la Congregation de la Mission et
de la Compagnie des Filles de la CharitY, ainsi que
dans Farchidiocese de Paris, avec l'office et la messe
du rite double-majeur, au jour qui sera disigni par
l'Ordinaire, dans le courant de l'annie qui suit les
solennitbs de la Basilique vaticane. Nonobstant les
Constitutions et Ordonnances apostoliques, ainsi que
cules d6crets de non-culte et toutes autvre chosc..
traires. Et Nous voulons qu'aux exemplaires meme imprims des pr6sentes lettres, pourvu qu'ils soient signis
de la main du secr6taire de la Congregation des Rites
et munis du sceau du pr6fet, on ajoute, dans les discussions meme judiciaires, absolument la meme foi
qu'a ces pr6sentes lettres, expression de Notre volont6Donn6 i Rome, pros Saint-Pierre, sous l'anneau du
Pecheur, le g mai 1920, la sixieme annie de Notre
Pontificat.
P. Card. GASPARRI,
Secretaire d'Eltat.

BREF DE BEATIFICATION
DES SCEURS MARIE-MADELEINE FONTAINE
ET SES TROIS COMPAGNIS DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(Texte

latin)

BENEDICTUS PP. XV
Ad perpetuam rei memoriam
Martyrum rigata sanguine vel ab ipsis suis primordiis Ecclesia Dei, exhibere postea ad nostra usque
tempora nunquam destitit miranda exempla fortitudinis. Id evenit etiam in immani illa impiaque seditione quae, saeculo xvli iam ad finem vergente, Gal-

-

377 -

liam universam per nefas exagitavit, avitamque illius
praenobilis regionis fidem penitus exstinguere molitS
est. Etenim, ea grassante seditione, ad sempiternum
Ecclesiae decus renovatae quidem sunt martyrum
coronae et palmae, et sacrae Deo virgines, veterum
fidei adsertorum facinora aemulatae, atrocissima
quaeque pro Christo pati ipsamque cruentam vitae
iacturam facere non dubitarunt. - Has inter, quindecuii accensentur Virgines, quarum pziores quatuor
ad Societatem pertinent Puellarum a Caritate, nimirum sorores Maria Magdalena Fontaine, Maria Francisca Lanel, Teresia Fantou et loannaG6rard; undecim
vero religiosae ex Ordine sunt Monialium Ursulinarum, eaeque nomen habent Maria Clotildes a sancto
Francisco Borgia, Maria Scholastica a sancto lacobo,
Anna losephina, Maria Ursula a sancto Bernardino,
Maria Aloisia a sancto Francisco Assisiensi, Maria
Laurentia a sancto Stanislao, Maria Augustina a sacro
Corde lesu, Maria Natalia a sancto Aloisio, Anna
Maria, Maria Francisca et Maria Cordula a sancto
Dominico. Harum primae quatuor in civitate Cameracensi, alterae vero Valencenis in catholicae fidei
odium capitis damnatae, alacri libentique animo supplicium perpessae sunt. Quamvis cum de martyribus
agatur , sola mors sit in qua residet heroicitas ,
ideoque necessarium non sit i vitam ante actam inquirere n, expedit tamen paucis verbis et slimmatim quasi
delibare vitam harum christianarum heroidum, ut ex
operibus fides earumagnoscatur. Quod attinet ad quatuor Puellas a Caritate, illis id sane obtigerat ex auspicato, ut Atrebatensi in urbe eamdem illam religiosam domum incolerent, quam in vivis adhuc agentes
et operantes sanctus Vincentius a Paulo et eius dilecta
discipula vitaeque spiritualis filia Lodovica de Maril-

lac erigendam curaverant. Piae communitati praeerat
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Maria Magdalena Fontaine, quae, adhuc adolescentula in Institutum Puellarum Caritatis cooptata, eos
fecerat in virtute progressus ut domui regendae fuerit
praeposita, quo in munere singularem prudentiam cum
religiosa regularum observantia sociatam ostendisse

constat. Imminente enim teterrima procella, sodales
iuniores, magis periculo obnoxias, ad proprias familias iussit remeare vel ad exteras nationes confugere;
ipsa cum tribus probatis sororibus mansit Atrebati.
Haelaborum et gloriosaepassionis sociae fuerunt Maria
Francisca Lanel, Maria Teresa Fantou et loanna
G&rard, omnes in Gallia ortae et Instituti Caritatis
benemerentissimae Eliae, quae, non minus atque
Antistita, tam legiferi Patris Vincentii a Paulo, quam
Ordinis confundatricis Lodovicae genuinum nativumque hauserant spiritum. Et sane, licet inter civiles
tunultus et pericula impendentia, nihil ipsae remisere
de curis ac solatiis quae egenis atque aegrotis adhibere
consueverant, immo constantius et alacrius inter omne
genus asperitates in hoc-praecipuo ipsarum professionis munere insistere perrexerunt. Monitae ut propriae
saluti consulerent atque in tutiorem locum se reciperent, ne pauperes desererent, constanter recusarunt :

donec semel iterumque id impositum eis fuit, quod,

incolumi conscientia salvisque religionis iuribus se
praestare non posse pro comperto habebant. Adactae
ad iusiurandtim quod libertatis et aequalitatis vocabatur, impavidae virgines flecti nescio pectore illud
detractarunt, ideoque in vincula coniectae, in publicos
carceres detrusae sunt. Cameracensem in civitatem
traductae, dum in custodia degunt in levamen et solatium concaptivorum caritatis apostolatum exercent. In
indicium raptae ac de iuramento praestando denuo
atque instanter rogatae, veteram martyrum constantiam praeseferentes, denegarunt iugiter; eaque de
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causa capite damnantur. Continuo de his supplicium
sumptum. Euntes ad mortem Rosarium et Laudes Virginis recitabant, et, quasi triumphum agerent, caelesti
iucunditate perfusae, hymnum c Ave, maris stella n
concinebant. Altera post alteram securi percussae, ad
caelestis Sponsi complexum convolarunt; ultima letale
pegma conscendit Antistita Maria Magdalena Fontaine. Haec, antequam securi submitteret caput,
insigne protulit vaticinium; nempe se suasque sodales
ultimas fore hostias patibuli, nuntiavit adstanti populo; et vaticinium probavit eventus. Religiosae enim
ipsae sorores, novissimae revera fuerunt dirissimae
illius insectationis victimae in urbe Cameracensi.
Extremum hoc puellarum Caritatis supplicium consummatum est die xxvI mensis iunii anno MDCCXCIV.
- Quod si mentem convertamus ad Virgines Ursuli-

nas, quae, eadem seditione debacchante, Valencenis
martyrium fecerunt, hand minus insignia christianae
virtutis et constantiae exempla inveniemus. Clotildes
losepha Paillot, septem ac viginti annos nata, quum
Ursulinarum Valencenis asceterium ingressa est, in
religione nomen assumpsit Mariae Clotildis Angelae
a sancto Francisco Borgia, et regulare vitae genus
exorsa, tantam consororum aestimationem fiduciamque
sibi conciliavit brevi, ut ad Sodalitatem moderandam
eligeretur. Prodibum mnemoriae est commissi sibi muneris partes ipsam angelica dulcedine implevisse,
simulque adeo virtutum laude praestitisse, ut non
mode omnibis esset carissima, sed etiam tamquam
exemplum respiceretur. Prudentia cum animi lenitate
sociata praecipue enituit, effecitque ut in sua religiosa
familia regularis observantia adamussim servaretur.
Neque minus excelluit in puellis iastituendis, quarua
plures ab ea educatae, vel rectissimam vitae rationem,
servarunt, vel Deo virgineum florem voyerunt. Maria
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Margarita losepha Leroux, cum asceterium ingressa
est, Mariae Scholasticae a sancto lacobo nomen
assumpsit et pietatis studio non minus quam literarum
laude et manuum labore praestitit. Huius germana
soror Anna losepha Leroux, etsi vota nuncupavit religiosa in Conventu Urbanistarum a sancta Clara, iure
tamen inter Ursulinas virgines in odium fidei interfectas recensetur. Everso enim Clarissarum Coenobio,
Valencenas venit, ut, Ursulinarum veste induta, gloriosam pro fide mortem oppeteret. Hyacintha Augustina Gabriella Bourla, cui religionis nomen inditum
fuit Mariae Ursulae a sancto Bernardino, ita semper
se gessit, ut angelus in terris videretur ob singulare
potissimum puritatis et humilitatis studium. Maria
Genovefa losepha Ducrez, in religione vocata Maria
Aloisia a sancto Francisco Assisiensi, nitidum regula- .
ris vitae exemplar habita usque fuit. Ioanna Regina
Prin, scilicet in religione Maria [Laurentina a sancto
Stanislao, licet infirma valetudine devexata, nec caritatis fervorem imminuit, neque aliquid unquam de suis
officiis praetermisit. Sollers ludi magistra, piae puellarum institutioni diligentissime vacavit. MariaMagdalena losepha Dejardin, quam in religione Mariam Augustinam a sacroCorde Iesu appellabant, Ursulinarum
vestem, quam sumpserat, ad mortem usque fideliter
servavit, neque illam voluit demittere cum nefaria lex
suppressionis claustrorum edita est. Ingenio fuit fervido, martyriique desiderio adeo exarsit, ut vel brevissima cxspectatio nimis longa ei visa sit. Maria
Aloisia losepha Vanot, in religione vocata Maria
Natalia a sancto Aloisio, in regularum perfectissima
observantia vitam transegit, et familiarum, quae pueros ipsi committebant instituendos, benevolentiam
atque existimationem promeruit, ob studiosissimam
curam qua eorumdem educationi advigilabat. Maria
A
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Augustina Erraux, in religione Anna Maria, incensissima in Deum caritate enituit, alumnosque suos ad
amorem Domini verbo excitavit atque exemplo. Maria
Lievina Lacroix, cui nomen in religione fuit Mariae
Franciscae, ad perfcctiorem vitam divinitus vocata,
primum inter Birgittinas moniales emissis votis cooptata est; dein, monasticis Ordinibus eversis, Valenceniensibus Ursulinis sese adiunxit, easque ad gloriosam usque mortem sequuta est. Denique loanna
Aloisia Barri, in coenobio Maria Cordula a sancto
Dominico nuncupata, tamquam soror conversa inter
Ursulinas adlecta, antistitam dilectissimam sororesque
suas ne relinqueret, voluit cum illis pretiosam mortem obire. Hae decem sorores, etiam ipsae omnes in
Gallia natae, sub disciplina Antistitae Mariae Clotildis Angelae a sancto Francisco Borgia, in Asceterio a
sancta Ursula civitatis Valencenarum, quod religionis
ingressu animose arripuerant christianae perfectionis
iter, contentione summa, summaque alacritate prosequi nitebantur. Inter praecipua ipsarum professionis
officia illud erat, ut christiana catechesi atque educatione erudirent et informarent pueros e populo ac
praesertim puellas. Munus buiusmodi, quo sororibus
ipsis laboriosius et universo hominum convictui fructuosius, vix vesana illa conflagravit seditio eo magis
Christi nominis osorum iram in sacras Deo virgines
excitavit. Quare primum in odium fidei e claustris
deturbatae et in exilium pulsae, cum, recuperata ab
Austriacis copiis urbe Valencenarum, quasi ad optatum portum, ad suum asceterium Ursulinae virgines
remeassent, paucos post menses, expugnata a factiosis

Reipublicae turmis civitate, pulsisque Austriacis,
denuo in impiorum manus religiosae sorores ceciderunt. Una cum Antistita in carcerem coniectae sub
falso emigrationis praetextu, capite damnantur. Ipsa-
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rum Antistita Maria Clotildes Angela, interrita ia
conspectu mortis, interrogantibus iudicibus, responsa
dedit digna martyre prisco : nimirum usa est illa
lingua qua veteres fidei adsertores utebantur, secundum divinam illam promissionem : a Dabitur enim
vobis in illa hora quid loquamini > (Matth., x. 19).
Primae ad supplicium adductae sunt quinque Moniales,
nempe Maria Natalia Vanot, Maria Laurentina Prin,

Maria Ursula Bourla, Maria Aloisia Ducrez et Maria
Augustina Dejardin, quae, psalmum cc Miserere ,
recitantes, patibulum adscenderunt. Quo desiderio
martyrii palmam inhiarent ex hoc argui potest, quod
soror Dejardin celeri pede gradus pegmatis conscendere connisa est, ut socias anteiret in morte; sed consororis questu et carnificis iussu ad servandum ordinem adstricta est. Hae quinque virgines die xvI mensis octobris anno MDCCXCIV martyrium fecerunt. Aliae
quinque supererant una cum Antistita Maria Clotilde
Paillot sorores, videlicet losephina Leroux, Maria
Leroux, Francisca Lacroix, Anna Maria Erraux et
Maria Cordula Barr6. Hae, paucos post dies, idest
die vicesimo tertio eiusdem mensis et anni, capite
piectendae traduntur carnifici; et, ne profana manus
sacras Deo virgines foedaret, propriis manibus absciderunt comas, nudaruntque colla securi percutienda.
A'pia Antistita confirmatae ad mortem pro Christo
sancte oppetendam ac dulci spe erectae ad expectatas
caelestis Sponsi nuptias convolandi, Ambrosianum
hymnum et Litanias Virginis concinentes, ad patibnlum processerunt, adstante populo ipsisque tortoribus
tantam fortitudinem demirantibus. Divini Salvatoris
exemplum sequutae, qui in Calvariae vertice iam Cruci
defixus ignovit interfectoribus suis, antequam caput
obtruncandum traderent carnifici, illius manus osculari non horruerunt. Brevi interemptae, cum palma
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victoriae priori sociarum agmini adiunctae sunt. -

Post pretiosam hanc piarum virginum in conspectu
Domini mortem, quae, ut ait sanctus Cyprianus, ( emit
immortalitatem pretio sanguinis et accepit coronam
de consummatione virtutis

i, invaluit in populum

fama martyrii. Ursulinarum virginum non minus quam
Puellarum a Caritate caedes etiam a gravibus rerum
gestarum scriptoribus verum ac formale martyrium
appellata est, ipsaeque tamquam Christi martyres in
odium fidei peremptae haberi coeptae sunt ac recoli.
Quare de Beatorum Martyrum honoribus ipsis tribuendis Causa agitari coepta est penes Sacrorum Rituum

Congregationem et in Curia Cameracensis Dioecesis,
cuius intra fines duplex virginum agmen coronam
obtinuerat; processus ordinarii adornati sunt, omnibusque rei momentis mature perpensis, r. m. Pius
Pp. X, Decessor Noster, die xxix mensis maii anno
McMvII introductionis Causae decretum obsignavit.
Continuo proposita quaestio est de martyrio, martyriique causa, et cum post quadruplicem disceptationem constiterit quindecim harum piarum virginum
internecionem apprime evenisse in odium christiani
nominis et solam fidem fuisse illius causam, Nos, sollemni decreto pridie nonas iulias anno MCMXIX edito,
de martyrio.et causa martyrii venerabilium famularum
Dei Mariae Magdalenae Fontaine et trium Sociarum
eius, nec non Mariae Clotildis Angelae a sancto Francisco Borgia et decem Sociarum eius constare declaravimus. Illud quidem obtigit ex auspicato, ut hoc
decretum declarationis martyrii quatuor Puellarum
Caritatis illo ipso die in lucem prodiret, quo aliad
promulgabatur decretum de Beatorum caelitum honoribus Instituti Puellarum Caritatisconf undatrici, venerabili ancillae Dei Lodovicae de Marillac, tuto tribuendis. Super signis sive miraculis dispensatum esto

-. 384 Cum igitur de martyrio constaret, illud supererat, at
Sacrorum Rituum Cardinales et Consultores rogarentur an, stante approbatione martyrii martyriique
causae, nec non dispensatione a signis seu miraculis,
tuto procedi posse censerent ad sollemnem earundem
Servarum Dei Beatificationem. Hoc praestitit Venerabilis Frater Noster Vincentius Cardinalis Vannutelli,
Episcopus Ostiensis et Praenestinus, Sacri Conlegii
Decanus, Causae Relator, in generalibus Comitiis coram Nobis in Vaticanis aedibus habitis die secundo
mensis decembris, anni superioris; omnesque turn
Reverendissimi Cardinales, tur qui aderant Patres
Consultores unanimi consensu ( affirmative , responderunt. Nos tamen in tanti momenti re Nostram aperire mentem distulimus, donec a Patre luminum caelestis sapientiae auxilium impetraremus. [Quod cum
impensis precibus fecissemus, tandem pridie kalendas
martias vertentis anni, nempe secunda Dominica Quadragesimae, Eucharistico Sacro rite litato, accitis
adstantibusque VV. FF. NN. Antonio S. R. E. Cardinali Vico, Episcopo Portuensi et sanctae Rufinae,
Ss. Rituum Congregationi Praefecto, et Vincentio
S. R. E. Cardinali Vannutelli, Episcopo Ostiensi et
Praenestino, Sacri Conlegii Decano et Causae Relatore, una cum dilectis filiis Angelo Mariani, Fidei
Promotore generali, nec non Alexandro Verde, eiusdem Ss.Rituum Congregationis Secretario, sollemniter
ediximus tuto procedi posse ad sollemnem enunciatarum famularum Dei Beatificationem. Quae cum ita
sint, Nos, precibus etiam permoti tur Missionariorum
sancti Vincentii a Paulo et Puellarum a Caritate, turn
universae Congregationis Monialium a sancta Ursula,
Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium vi, facultatem facimus ut venerabiles ancillae Dei Maria Magdalena Fontaine ac tres Sociae eius, nempe Maria
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Francisca Lanel, Francisca Fantou et loanna G6rard
e Congregatione Puellarum Caritatis, nec non Maria
Clotildes Angela a sancto Francisco Borgia ac decem
ipsius Sociae, videlicet Maria Scholastica a Sancto
lacobo, Anna losephina, Maria Ursula a sancto-Bernardino, Maria Aloisia a sancto Francisco Assisiensi,
Maria Laurentia a sancto Stanislao, Maria Augustina
a sacro Corde Iesu, Maria Natalia a sancto Aloisio,
Anna Maria, Maria Francisca et Maria Cordula a
sancto Dominico, sanctimoniales a sancta Ursula,
Beatae in posterum appellentur, earumque corpora et
relliquiae, non tamen in sollemnibus supplicationibus
deferendae, publicae fidelium venerationi proponantur atque imagines radiis decorentur. Insuper eadem
auctoritate Nostra concedimus, ut de illis recitetur
Officiuma et Missa de Communi Martyrum iuxta rubricas Missalis et Breviarii Romani. Eiusmodi vero Officii recitationem et Missae celebrationem fieri dumtaxat concedimus, ad beatas Puellas a Caritate quod
attinet, in dioecesibus Cameracensi et. Atrebatensi
itemque in iis ubi ipsae natae sunt, nec non in omnibus templis ac domibus ubique terrarum sitis, quae
pertineant ad Missionarios Vincentianos et Puellas a
Caritate, atque etiam in locis ubi eaedem virgines sua
munera impleant; quod vero ad beatas Moniales a
Sancta Ursula, in dioecesi Cameracensi et domibus ac
templis Monialium a S. Ursula, ab omnibus fidelibus
tam saecularibus, quam regularibus, qui horas canonicas recitare teneantur; et quod ad Missas attinet, a
Sacerdotibus confluentibus ad templa in quibus Beatarum ipsarum festum celebretur. Denique largimur,
ut sollemnia Beatificationis earundem famularum Dei
peragantur cum Officio et Missa duplicis maioris ritus,
idque fieri concedimus in praedictis dioecesibus et
in templis seu oratoriis quae nominavimus, die per
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Ordinariumdesignando, intra annum postquam eadem
sollemnia in Patriarchali Basilica Vaticana fuerint
celebrata. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis nec non Decretis de non cult.
editis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumes
autem ut harum Litterarum exemplis, etiam impressis,
dummodo manu Secretarii Sacrorum Rituum Congregationis subscripta et Praefecti sigillo munita sint, in
disceptationibus etiam iudicialibus eadem prorsus
fides adhibeatur, quae Nostrae voluntatis significationi his ostensis Litteris haberetur.
Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die xill mensis iunii anno MCMXX, Pontificatus
Nostri anno sexto,
P. Card. GASPARRI;
a Secretis Status.
(Traduction)

BENOIT XV, PAPE,
Pour perpituelle mimoire.

L'Iglise de Dieu, arros6e du sang desmartyrs d&s
ses commencements, n'a jamais cess6 dans la suite et
jusqu'i nos jours, de produire des exemples merveilleux de courage. Cela est arrive aussi pendant cette
revolution terrible et impie qui, au diclin du dix-huitikme sikcle, troubla de fagon inique la France entiire,et chercha a d6truire complbtement la foi h6r6ditaire
de ce tzbs noble pays. En effet, pendant que cette
revolution faisait rage, des couronnes et des palmes
de martyrs ont 6t6 de nouveau cueillies pour l'immortelle gloire de l'1glise; des vierges consacr6es a
Dieu, imitant a 1'envi les actes. des antiques defenseurs de la foi, n'ont pas h6sit6 a souffrir pour le
Christ les tourments les plus affreux jusqu'a la mort
sanglante.
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De ce nombre sont ces quinze vierges dont les
quatre premieres appartiennent a la Compagnie des
Filles de la Charit6, savoir: les sceurs Marie-Madeleine Fontaine, Marie-Francoise Lanel, Thir6se Fantou et Jeanne G6rard, tandis que les onze religieuses
sont de l'ordre des Moniales de Sainte-Ursule et ont
pour noms: Marie-Clotilde de Saint-Frangois-Borgia,
Marie Scholastique de Saint-Jacques, Marie-Josephine, Marie-Ursule de Saint-Bernardin, Marie-Louise
de Saint-Frangois-d'Assise, Marie-Laurence de SaintStanislas, Marie-Augustine du SacrC-Cceur de Jesus,
Marie-Natalie de Saint-Louis, Anne-Marie, MarieFrancoise et Marie-Cordule de Saint-Dominique.
Condamn6es a mort en haine de la foi, elles ont
souffert g6n6reusement et volontiers le dernier supplice, les quatre premieres a Cambrai et les autres i
Valenciennes.

Quoique pour les martyrs, la mort seule constitue
l'heroicit6 et que, par consequent, il ne soit pas n&cessaire de s'enquirir de leur existence anterieure, il
convient cependant, en pen de mots, et sommairement,
d'effleurer en quelque sorte toute la vie de ces
h6roines chr&tiennes, afin que, par leurs oeuvres, leur
foi soit connue.
Pour ce qui regarde les quatre Filles de la Charit6,
elles ont eu le bonheur d'habiter, a Arras, la religieuse
maison que, de leur vivant, avaient brig&e saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, sa chire disciple
et fille spirituelle. A la t&te de la pieuse Communaut6
6tait Marie-Madeleine Fontaine. Jeune encore, elle
avait et6 reque dans 1'Institut des Filles de la CharitC,
oh elle fit de tels progres dans la vertu qu'elle fut
charg6e de la direction de la maison, office dans
lequel on la voit montrer une singulibre prudence avec
une religieuse observance des rggles. Au commence-
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ment de cette sombre tourmente, en effet, elle fit
rentrer dans leur famille, ou se rdfugier a 1'6tranger,
ses jeunes compagnes plus exposdes aux dangers;
mais pour elle-meme, elle resta a Arras avec trois
seurs eprouv~es. Ces compagnes de ses travaux et de
son glorieux supplice sont : Marie-Fransoise Land,
Marie-Thirese Fantou et Jeanne Gerard, toutes n6es
en France, et membres de l'Institut si meritant des
Filles de la Charite. Comme leur supirieure, ellesse
sont nourries du v6ritable esprit primitif de leur saint
Instituteur Vincent de Paul et de la cofondatrice de
l'Ordre, Louise de Marillac. Aussi, en pleine revolution
et an milieu de dangers menamants, elles n'abandonnerent rien des soins et soulagements qu'elles avaient
l'habitude de procurer aux indigents et aux malades,
mais meme avec plus de constance et d'application;
parmi toutes sortes de difficult6s, elles continudrent i
s'adonner a ce principal office de leur vocation.
Averties de pourvoir a leur propre salut et de se
mettre en sfrete, elles s'y refuserent constamment pour
ne pas abandonner les pauvres; et cela jusqu'i ce que,
une premi&re fois, et de nouveau, on voulut leur imposer ce qu'elles jugerent ne pouvoir faire, sans blesser la conscience et sans aller contre les droits de la
religion. Contraintes de pr&ter le serment appel6 de
libert6 et d'6galit6, les courageuses vierges, d'un
coeur invincible, le refuserent et, a cause de cela,
furent arr&tes et d6tenues dans les prisons publiques.
Transf6r6es dans la ville de Cambrai, prisonniires
elles-memes, elles exercent 1'apostolat de la charit6
pour le soulagement et la consolation de leurs cod6tenus. Traduites en jugement et invitees de nouveau
et avec instance a preter le serment, elles suivirent la
constance des martyrs antiques et refus&rent sans
cesse, et, pour cette raison,furent condamnees A mort.
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Et aussit6t on leur fait subir le supplice. C'est en
r6citant le chapelet et les louanges de la Vierge
qu'elles vont au tripas comme a un triomphe, inondees
d'un c6leste bonheur et en chantant 1'Ave Malis Stella.
Frapp6es l'une apres I'autre par le couperet, elles s'envolent se reunir au celeste Epoux; la superieure
Marie-Madeleine Fontaine gravit la derniire les
degris de l'Nchafaud meurtrier. Mais avant de presenter sa tete a la hache, elle prof6ra une prophetie
remarquable, annoncant au peuple assembl qu'elle et
ses compagnes 6taient les dernieres victimes de la
guillotine; l'6venement confrma la prediction. A
Cambrai, en effet, les seurs furent les dernieres victimes de cette cruelle persecution. C'est le 26 juin 1794,
que fut consomme ce dernier supplice des Filles de la
Charit6.
Que si nous appliquons notre esprit aux religieuses
Ursulines, qui, dans le d6chainement de cette m&me
revolution, subirent le martyre a Valenciennes, nous
trouverons des exemples non moins insignes de
vertu et de constance chr6tiennes. Clotilde-Josephe
Paillot avait vingt-sept ans, quand elle entra au couvent des Ursulines; a Valenciennes; elle regut, en
religion, le nom de Marie-Clotilde-Angele de SaintFrancois-Borgia et bient6t se concilia une telle estime
et une telle' confiance parini ses compagnes, qu'elle
fut dlue superieure de la Communaute. La tradition
rapporte qu'elle remplit les fonctions de son office
avec une douceur ang6lique et une vertu 6minente
qui, non seulement la rendaient chore a toutes, mais
encore la'faisaient regarder comme un module. La
prudence alli6e avec la douceur brilla surtout et fit
que, dans sa famille religieuse, I'observance r6guliere
etait parfaitement gardee. Elle n'excellait pas moins
dans la direction des jeunes filles. Plusieurs de ses
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4l6ves ont pers6vir6 dans le chemin de la vertu; quelques-unes ont consacr6 i Dieu la fleur de leur virginiti.
Marie-Marguerite-Joseph Lerodx, a son entree as
convent, prit le nom de Marie-Scholastique de SaintJacques et se distingua par sa piit6 non moins que par
son habilet6 dans les lettres et le travail des mains.
Sa propre sceur, Anne-Joseph Leroux, quoique
ayant prononci ses voeux de religion dans le couvent
des Urbanistes de Sainte-C"';re, est cependant comptie
i juste titre parmi les religieuses Ursulines immoles
en haine de la foi. En effet, son monastere des Clarisses ayant eti aboli, elle s'en vint & Valenciennes
pour aller mourir glorieuse pour la foi sous I'habit des
Ursulines.
Hyacinthe-Augustine-Gabrielle Bourla, a qui fut
*donn6 en religion le nom de Marie-Ursule de SaintBernardin, se comporta toujours de maniere a paraitre
un ange sur la terre, surtout a cause de sa singulihr
puret, et humilit&.
Marie-Genevieve-JosephDucrez, appekle en religion
Marie-Louise de Saint-Francois-d'Assise, fut toujours
un exemple de vie r6gulibre.
Jeanne-Reine Prin, en religion Marie-Laurentine
de Saint-Stanislas, quoique d'une petite sante, ne
diminua point laferveur de sa charit. et n'omit jamais
rien de ses devoirs. Maitresse de classe habile, elle
s'appliquait avec le plus grand soin a la pieuse formation des jeunes filles.
Marie-Madeleine-Joseph Dbjardin, qu'on appelait
en religion Marie-Augustine du Sacr&-Coeur de Jesus,
garda fidilement jusqu'i la mort son habit d'Ursuline
et ne voulut point le quitter quand fut promulgu6e la
loi impie de la suppression des convents. D'un caracthre fervent, elle brilait tellement du d6sir du martyre
que la plus petite attente lui paraissait longue.
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Marie-Louise-Joseph Vanot, appel6e en religion
Marie-Natalie de Saint-Louis, passa sa vie dans la
plus stricte observance des rggles et m6rita l'attachement et l'estime des families, pour les services qu'elle
leur avait rendus dans l'education de leurs enfants.
Marie-Augustine Erraux, en religion Anne-Marie,
brilait d'amour pour Dieu et excitait de parole et
d'exemple ces sentiments dans ses 616ves.
Marie-Li6vine Lacroix, qui avait pour nom en religion Marie-Frap~oise, attire a la vie parfaite par l'appel d'en haut, emit d'abord les saints vceux parmi les
Religieuses de Sainte-Brigitte, puis,apres la suppression des ordres monastiques, se riunit aux Ursulines
de Valenciennes et les suivit jusqu'au tr6pas glorieuxEnfin, Jeanne-Louise Barri, appelee en communaut6
Marie-Cordule de Saint-Dominique, recae parmi les
Ursulines comme sceur converse, ne se s6para point
de sa chlre supbrieure et de ses seurs et voulut avec
elles subir la mort precieuse.
Sous le gouvernement de la superieure Marie-Clotilde-Angele de Saint-Francois-Borgia, dans ce couvent
de Sainte-Ursule a Valenciennes, ces dix religieuses,
elles aussi toutes n6es sur la terre de France, se sont
efforc6es de poursuivre, avec une serieuse application
et un tres grand empressement, ce chemin de la perfection chr6tienne dans lequel, a lear entree en communaute, elles s'etaient engag6es courageusement.
Parmi les principaux emplois de leur vocation 6tait
celui de l'instruction et de l'education chr6tienne des
enfants du peuple, surtout des jeunes filles. Et plus
cet office 6tait laborieux pour les sceurs et fructueux
pour la societ6, plus cette revolution en d6lire excita
d&s son commencement la colkre des ennemis du Christ
contre les vierges consacr6es A Dieu.
D'abord chass6es du monastere, en haine de la foi,
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elles furent oblig6es de s'exiler; mais, aprs la prise
de Valenciennes par 1'armie autrichienne,les Ursulines
rentr&rent dans leur convent comme dans le port souhait6. Cependant, peu de mois apres, la ville ayant 6t6
r6duite par les troupes de la Ripublique et les Autrichiens refoulIs, les seurs tombirent de oouveau dans
les mains des impies. Et sons le faux pr6texte d'6migration, elles sont jeties en prison avec leur superieure,
ct condamn6es a mort. Aux interrogations des juges,
la sup6rieure Marie-Clotilde-Angele, intr6pide en face
de la mort, donne des rdponses dignes des premiers
martyrs, se servant du langage dont usaient les
antiques d6fenseurs. de ]a foi, suivant cette divine
promesse : III vous sera donrl, & cette keure-la, ce que
vous devres dire. ) (Matth., x, ig.)
- Cinq religieuses sont d'abord conduites an supplice,
savoir : Marie-Nathalie Vanot, Marie-Laurentine Prin,
Marie-Ursule Bourla, Marie-Louise Ducrez 'et MarieAugustine D6jardin; c'est en r&citant le Miserere
qu'elles montent a l'echafaud. De quelle impatience
elles aspiraient au martyre, on le voit par le fait de
sour Dijardin faisant de grands efforts pour gravir
d'un pas rapide les degres de la guillotine afin de
devancer ses compagnes dans la mort; mais sur la
rclamation de sa seur et I'ordre du bourreau, elle est
obligie d'attendre son tour. C'est le 17 octobre 1794
que ces cinq vierges ont consomm6 leur martyre.
Cinq autres seurs survivaient avec la sup&rieure
Marie-Clotilde Paillot,savoir Jos6phine Leroux,Marie
Leroux, Francoise Lacroix, Anne-Marie Erraux et
Marie-Cordule Barr&. Peu de jours aprbs, c'est-a-dire
le 23 du meme mois et de la m&me ann6e, elles sont
livrbes au bourreau pour avoir la t&te tranchie. Et
afin qu'aucune main profane ne vienne souiller les
vierges du Seigneur, de leurs propres mains, elles se
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coupent les cheveux pour d6nuder le cou que la hache
doit frapper. Encourag6es par leur pieuse sup6rieure
a endurer saintement la mort pour le Christ, et ranim6es par la douce esp6rance de voler aux noces desiries
de I']poux c6leste, elles s'avancent vers la guillotine
en chantant le Te Deum et les Litanies de la Vierge,
i 1'admiration du peuple et des bourreaux stup6faits
de tant de courage. A l'imitation du divin Sauveur qui,
clou6 sur la croix, sur le sommet du Calvaire,pardonne
a ceux qui le font mourir,nos martyres, avant de pr6senter la tate au bourreau, n'ont pas horreur de lui
baiser les mains. Un instant apres, dicapities, elles
ont rejoint avec la palme de la victoire le premier
groupe de leurs compagnes.
Apris cette mort pr6cieuse devant le Seigneur des
pieuses vierges, laquelle, au dire de saint Cyprien,
« achte l'immortalit6 au prix du sang et recoit la couronne de la consommation de la vertu ,, la reputation
du martyre s'est affermie dans le penple. La mort violente des Ursulines aussi bien que celle des Filles de
la CharitA a 6t6 signalbe par des historiens graves
comme un martyre vrai et formel, et ces soeurs ont et
regardees et honorkes comme des martyres du Christ,
tu6es en haine de la foi.
C'est pourquoi la question de leur accorder ies honneurs des martyrs a commenc6 aetre agitie pris de la
sacr6e Congr6gation des Rites et dans la curie du
diocese de Cambrai dans les limites duquel ce double
groupe de vierges a obtenu la couronne. Les proc-s de
F'ordinaire ont &t6 pr6pares ettoutes choses mirement
pes6es, notre pr6d6cesseur le Pape Pie X, de pieuse
mimoire, a sign6 le d6cret d'Introduction de la cause
le 29mai 19o7. Sans retard a 6te propos6e la question
du martyre et de la cause du martyre, et comme apris
une quadruple-discussion il est rest6 etabli que ces
*7
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quinze pieuses vierges ont &t6 ex6cutees principalement en haine du nom chr6tien et que la seule foi ea
a &t la cause, Nous, par un d6cret solennel du 6juillet 1919, nous avons d6clar6 que la preuve ktait faite
du martyre et de la cause du martyre des v6enrables
servantes de Dieu Marie-Madeleine Fontaine et ses
trois compagnes, ainsi que de Marie-Clotilde-Angele
de Saint-Francois-Borgia et ses dix compagnes.
11 se trouva heureusement que ce d6cret de la d6claration du martyre de quatre Filles de la CharitA parut
le meme jour que fut promulgui un autre dicret attestant qu'on pouvait proc6der, en sfret6, . la b6atification de la cofondatrjce de l'Institut des Files de la
Charit6, la v6n6rable servante de Dieu Louise de
Marillac.
II fut donni dispense pour les prodiges ou miracles.
La preuve du martyre 6tant 6tablie, il restait a.
demander aux cardinaux et aux consulteurs des Rites.
sacr6s, si, 6tant approuves le martyre et la cause dumartyre, et la dispense des prodiges ou miracles 6tant
accordee, ils 6taient d'avis qu'on pouvait proc6der en
siiret6 a la beatification solennelle de ces servantes de
Dieu. C'est ce que fit Notre venerable frere Vincent
cardinal Vannutelli, 6veque d'Ostie et de Palestrina,
doyen du Sacr6-College et rapporteur de la cause, dansl'assembl6e g6nbrale tenue au Vatican, en Notre pr&sence, le 2 d&cembre de l'ann&e passee. Tous les Reverendissimes Cardinaux et tous les Pares consulteurs
presents repondirent i l'unanimit6 par un vote affirmatif. Nous, cependant, dans une affaire de telle importance, Nous avons difffir de prononcer notre jugement, voulant auparavant implorer l'assistance cileste
da Pire des lumieres. C'est ce que nous avons fait par
d'instantes prieres et enfin, le deuxieme dimanche de:
careme, 29 f6vrier de la pr6sente ann6e, apres avoir
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ýoffert religieusement le sacrifice eucharistique, en
presence de nos venerables freres les cardinaux de la
sainte gglise romaine, Antoine Vico, 4veque de Porto
et de Sainte-Rufine, pr6fet de la Congr6gation des
Rites sacres, et Vincent Vannutelli, &vqued'Ostie et
de Palestrina, doyen du Sacre-College et rapporteur de
la cause, ainsi que de nos chers fils Angelo Mariani,
promoteur g6ndral de la Foi, et Alexandre Verde,
secr6taire de cette Congregation des Rites, nous avons
-d6clare solennellement qu'on pent proc6der, en suiret6,
A la b6atification solennelle desdites servantes de
Dieu.
En consequence, Nous rendant aux pridres tant des
Missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul et des Filles
de la Charit6, que de toute la Congregation des Religieuses de Sainte-Ursule, en vertu de Notre autorite
apostolique, par l'effet des pr6sentes lettres, nous permettons que les v6nerables servantes de Dieu MarieMadeleine Fontaine et ses trois compagnes, savoir :
Marie-Francoise Lanel, Francoise Fantou et Jeanne
G6rard de la Compagnie des Filles de la CharitC, aussi
bien que Marie-Clotilde-Angele de Saint-FrancoisBorgia et ses dix compagnes, savoir : Marie-Scholastique de Saint-Jacques, Anne-Jos6phine, Marie-Ursule
-de Saint-Bernardin, Marie-Louise de Saint-Francoisd'Assise, Marie-Laurence de Saint-Stanislas, MarieAugustine du Sacr6-Cceur de Jesus, Marie-Natalie de
Saint-Louis, Anne-Marie, Marie-Francoise et MarieCordule de Saint-Dominique, religienses de SainteUrsule, regoivent d6sormais le nom de bienheureuses
-et que leurs corps et reliques, sans pouvoir 6tre portis
dans les supplications solennelles, soient cependant
exposes en public, a la ve6nration des fidles et que
leurs images soient ornmes de rayons. En outre, en
vertu encore de Notre autorite apostolique, nous con-
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c6dons qu'en leur honneur on dise l'office et la messe
de Communi martyrum suivant les rubriques du missel
et du briviaire romain; mais cette r6citation de l'office
et cette cel~bration de la messe sont conc6dies seulement:
Pour ce qui regarde les bienheureuses Filles de la
Charit6, aux dioceses de Cambrai et d'Arras, ainsi
qu'aux dioceses dans lesquels elles sont n6es, et i
toutes les 6glises et maisons du monde entier qui
appartiennent aux missionnaires de Saint-Vincent-dePaul et aux Filles de la Charite et aussi dans les lieux
oh ces sceurs remplissent leurs fonctions;
Et pour ce qui regarde les:bienheureuses religieuses
de Sainte-Ursule, cette concession est accord6e an
diocese de Cambrai, et aux maisons et eglises des
Religieuses de Sainte-Ursule. Cette permission s'applique a tous les fiddles s6culiers ou r6guliers qui sont
tenus de r6citer les heures canoniales; pour ce qui
concerne la messe, la concession s'6tend aux pretres
qui se rendront dans les 6glises oit se c6~lbrera la f&te
de ces bienheureuses.
Enfin, Nous accordons que les solennit6s de la Batification de ces servantes de Dieu soient c6l6br6es
dans lesdits dioceses et 6glises on oratoires que nous
venons de nommer, avec l'office et la messe du rite
double-majeur, au jour qui sera d6signi parl'ordinaire,
dans le courant de l'annee qui suivra la c6•1bration de
ces memes solennitbs dans la patriarcale Basilique
vaticane. Nonobstant les constitutions et ordonnances
apostoliques, ainsi que les d6crets de nox cdlte et toutes,
autres choses contraires.
Et Nous voulons qu'aux exemplaires mime imprim6s des presentes lettres, pourvu qu'ils soient sign6s
de la main du secr6taire de la Congregation des Rites
et munis du sceau du prifet, on ajoute,meme dans les
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discussions judiciaires, absolument la meme foi qu'l
ces pr6sentes lettres, expression de Notre volontb.
Donn6 & Rome, prbs Saint-Pierre, sous 1'anneau du
Pecheur, le 13 juin 1920, sixibme aanne de notre Pontificat.
P. Card. GASPARRI,
secrdtaired'Itat.

MESSES DES NOUVELLES BIENHEUREUSES
z5

MARS

LA B. LOUISE DE MARILLAC
COTONDATRICE DES FILLES DZ LA CHARMT

A LA MESSE. -

INTRoiT, Job, xxx, aS; Ixxx,

JE pleurais sur celui qui 6tait
afflig6 et mon ame etait compatissante envers le pauvre;
car la compassion a grandiavec
moi des mon enfance, et est
sortie avec moi du sein de ma
mere. Ps. Heureux celui qui a
1'intelligence de lindigent et
du pauvre: an jour mauvais,
le Seigneur le "dflivrera. jr.
Gloire au Phre.
ORAISON.

0 Dieu, source et

rdcompense de la charite, qui
avez suscite dans votre Eglise
une famille nouvelle et avez
voulu lui donner pour Msre la
Bienheureuse Louise, faites,
nous vous en prions, qu'exerrant les u-uvres de charite, nous
meritions d'en recueillir au ciel
les fruits promis. Par N. S.
J.C.
EPITRE. Partage ton pain avec
celui qui a faim et fais entrer
dans ta maison les pauvres et
ceux qui n'ont pas d'asile:
lorsque tu verras un homme nu,
couvre-le et ne meprise pas ta
propre chair. Alors ta lumibre
eclatera comme l'aurore et ta

18.

FLEBsA
tus

super eum qui afflic
erat, et compatiebatur
anima mea pauperi: quia ab infantia mea crevit mecum miseratio, et de utero matris meae
egressa est mecum. Ps. XL, 1.
Beatus qui intelligit super egenum et pauperem: in die mala
liberabit eum Dominus. t. Gloria Patri.
O"ATIo. Deus, caritatis auctor
et praemium, qui novam in Ecclesia tua familiam suscita-ti,
ejusque matrem beatam Ludovicam esse voluisti: da, quaesumus; ut, caritatis opera exercentes, promissam in caelis mercedem assequi mereamur. Per,
Dominum.

Lectio

ISAIAE

PROPHETAR.

LVUI, 7-iz. Frange esurienti panem tuum et egenos vagosque
induc in domum tuam: cum videris nudm operi eum, et carnem tuam ne despexeris. Tune
crumpet

quasi

mane

lumen

tuum, et sanitas tua citius orietur, et anteibit faciem tuam jus-

.....

,...~
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-sante revienara Dientot; ta justice marchera devant toi, et la
gloire du Seigneur te prot6.gera. Alors tu invoqueras et le
eigneur t'exaucera ;tu crieras,
et il dira: Me voici. Si tu
eloignes la chaine du milieu
de toi, si tu cesses d'etendre le
-doigt et de dire ce qui n'est
pas utile, si tu repands ton ame
sur 1'affam6, et si tu rassasies
1'ame affligie, ta lumiere se
,lvera dans les t6nebres, et tes
tenbbres feront comme le
plein midi. Le Seigneur te donnera toujours le repos; il remplira ton ame de splendeurs,
-et il delivrera tes os; et tu deviendras comme un jardin
arrosi et comme une fontaine
-dont les eaux ne tarissent pas.
GRADUEL. Cache ton aum6ne
-dans le sein du pauvre, et elle
priera pour toi, afin de te delivrer de tout mal.
Mange ton pain avec les
pauvres et avec ceux qui ont

faim, et convre de tes vetements ceux qui sont nus.
Alleluia, alleluia. Ta priere
-a 6t6 exaucde et Dieu s'est souvenu de tes aum6nes. Allluia.

uua tua, et glona uominl coliget te. Tune invocabis et Domi.
nus exaudiet: clamabis, et dicet:
Ecce adsum; si abstuleris de
medio tui catenam, et desieris
extendere digitum, et loqui quod
non prodest, cum effuderis esurientt animam tuam, et animam
afflictam repleveris, orietur in
tenebris lux tua, et tenebrae
tuae erunt sicutmeridies. Et requiem tibi dabit Dominus semper, et implebit splendoribus
animam tuam, et ossa tua liberabit, et eris quasi hortus irri.
guns, et sicut fons aquarum, cujus non deficient aquae.

GRADUALE. Eccli., xxIX, iS,
Conclude eleemosynam in corde
pauperis, et haec pro te exorabit
Tob., Iv, 17.
ab omni malot..
Panem tuum cum esurientibus
et egenis comede, et de vesti
wentus tuis nudos tege.
Alleluia, alleluia t Act., x,
3z. Exaudita est oratin tua, et
eleemosynae tuae commenmontae sunt in conspectu Dei. Alleluia.

Apris la Septuagisime, on
-omet Alleluia avec le j. suivant

Post Septuagesimam, ohissi
Alleluia, ,t Versu seguenti, dicitur :
Tractus. Job., xxix. xx. Aumis
audiens beatifcabltme, et oculus
videns testimonium reddebat
mihi. t. Ibid., 12. Eo quud liberassem pauperem vociferantea,
et pupillum cui non esset adju
tor t..bid., i3. Benedictio penturi super me veniebat, et car
viduae consolata sum.

Au temps pascal, on omet le
Graduel
·
et on dit ce qui suit:
Allluia, alliluia. *. Ta priere

Tempore Pascali omitiitf
Graduale, et efus loco dicilur:
Alleluia, alleluia. t. Act.,
31. Exaudita est oratio tua, ct
eleemosynae tuae commemorn
tae sunt in conspectu Dei. Alleluia. . Ibid., Ix, 36. Hae erat
plena operibus bonis et eleemosynis quas faciebat. Alleluia.

.et on dit ce Trait. L'oreille qui
m'ecoutait me proclamait bienheureux, et 'ceil qui me voyait
merendaittdmoignage. i. Parce
que j'avais delivr le pauvre
,qui criait et l'orphelin prive de
secours. k La b6nediction de
celui qui allait pirir venait
sur moi, et je consolais le cceur
de la veuve.

-a 6t6 exaucde, et Dieu s'est
souvenu de tes aum6nes. Alleluia. j. Elle 6tait riche en
boenes oeuvres et faisait beaucoup d'aum6nes. Alleluia.

{* Sequentia sANCTI EVANGEUII
secundum Matthaeum.
Matth., xxv, 31-4o.
Is ilUo tempore: Dixit Jesus
discipulis suis: Cum venrit Filius hominis in majestate sua, 't
omnes angeli cum co, tune sede.
bit super sedem majestatis suae:
et congregabuntur ante eum
omnes gentes, et separabit eos
ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hoedis: et statuet
quidem oves a dextris suis, hoedos autem a sinistris. Tune dicet
rex his, qui a dextris ejus erunt:
Venite, benedicti Patris mei,
possidete paratum vobis regnum
a constitutione mundi. Esurivi
enim, et dedistis mihi manducare: sitivi, et dedistis mihi bibere: hospes exam, et collegistis me: nudus, et cooperuistis
me: infirmuis, et visitastis me:
in carcere eram, et venistis ad
me. Tuncrespondebunt eijusti,
dicentes: Domine, quando te vidimus esurientem, et pavimus
te: sitientem, et dedimus tibi
potum? Quando autem te vidimus hospitem, et collegimus te:
ant nudum, et coopernimus te
ant quando te vidimus infirmum
autin carcere, et venimus ad te?
Et respondens rex, dicet illis:
Amen dico vobis quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.

OFFERTOnIUM. Act.,

,,4

Ora-

3g99 EVANGILE

selon S. MathiesXXV, 31-40.

En ce temps-li, JEsus dit &
ses disciples: Quand le Fits dcPHomme viendra dans sa Majeste, environne de tons les
Anges, il s'assiera sur le trOnede sa gloire. Devant lui seront
rassemblees toutes les nations.
II siparera les uns d'avec les
autres, comme le berger s6pare
les brebis d'avec les boucs. A
sa droite, il placera les brebis;.
a sa gauche, lesboucs. Alors leRoi s'adressant a ceux qui seront a sa droite: Venez, leur
dira-t-il, venez, les binis demon Pere; possedez le Royanme qui vous a t6e pr6pare dbs.
1'origine du monde! Car j'ai eufaim, et vous m'avez donnd &
manger; j'ai eu soif, et vous
m'avez donn6 h boire; j'6taissans asileet vous m'avez recueilli; sans vetements,

et

vous

m'avez vetu; malade, et vous
m'avez visiti; en prison, et
vous ktes venus & moi. Seigneur,lui rpondrontlesjustes:
Quand nous est-il arriv6 de
vous voir ayant faim et de vousavoir nourri ? ayant soif et de
vous avoir desalter6? de vousvoir sans asile et de vous avoir
recueilli ? sans vetements, et de
vous avoir v6tu? Et quand
nous est-il arrive de vous voir
malade ou en prison et de vousavoir visite ? Et le Roi leur repondra: Env6rit je vous ledis:
chaque fois que vous l'avez fait
aun de ces petits, qui sont mes
freres, c'est & moi-meme quevous I'avez fait.
OFFERTOIRE. Tes prieres et

tiones tuae et eleemosynae tuae
ascenderunt in memoriam in
conspectu Domini.

tes aum6nes soot monties devant Dien comme un m6mo-

SECRETA. Respice, Domine,
oblationes nostras in honorem
beatae Ludovicae tibi reverenter
exhbitas; et per ejus interces.

SBCRTrE. Jetez, Seigneur, un
regard favorable sur ces presents que nous vous offrons en
l'honneur de la Bienheureuse

sinnem nns in nnmnihu
Si-nem no m ow ibu

vitae see.
vitae

rial.

.
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Louise, et faites que, par son
intercession, nous marchions
dans les divers sentiers della
vie A l'abri de tous les dangers
et constamment fidhles a la
pratique de toutes les vertus.
Par J. C. N. S.
COMMUNION. Elargis I'espace
de ta tente : allonge les cordages qui la retiennent... car
tu te repandras a droite et a
gauche et ta postrite prendra
possession des nations.
PosTcoMMUNION. Par l'intercession de la Bienheureuse
Louise, faites, Seigneur, que
notre pi&t6 recoive de cette
nourriture celeste un continuel
secours afin que nous puissions
manifesterexterieurement dans
nos oeuvres la foi divine que
nousconservonsavec soindans
notre cceur. Par J. C. N. S.

mitis facias et a periculis tutos
et ad virtutes jugiter expeditos.
Per Dominum.

CoMMUnv I. Isai., liv. 2-3. Dilata locum tentorii tui : longos
fac funiculos tuos; ad dexteram
enim et ad laevam penetrabis:
et semen tuum gentes hereditwbit.
PosTcoMMUN~o. Devotio no.
stra, Domine, intercedente beata.
Ludovica, continuum e refectione caelesti sumatauxilium;ut
divinam fidem, quam intus foremus"in corde, etiam foris exhi.
beamus in opere. Per Dominum.

AUX VtPRES
Comme au Commun des Saintes Femmes. Antienne: Dum essn
Rex,etc. Pss. Dixit Dominus... Laudate ueri... Laetatus sum...Nisi Dominus... Lauda Jerusalem... comme aux Vepres de la sainte Vierge.
Oraison : Deus caritatis auctor el praemium... comme I la Messe.

27 JUIN
BIENHEUREUSES

LES
MARIE-MADELEINE

FONTAINE
ET SES TROIS COMPAGNES
VIERGES ET MARTYRES DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITi
A LA MESSE. -

L

INTROIT, Ps. cxvii, 95-96.

ES mchants m'attendent
pour me faire pdrir :je suis
attentif a vos enseignements,
Seigneur: j'ai vu des bornes a
tout ce qui est parfait; votre
commandement n'a point de
limites. Ps. Bienheureux ceux

Me expectaverunt peccatores.

ut perderent me: testimo-

nia tua, Domine, intellexi: omnis consummationis vidi tinem:
latum mandatum tuum nimis.
Ps, ibid. x Beati immaculati in
via : qui ambulant in lege Do
mini. t. Gloria Patri.
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401 qui sont irr6prochabls6 en leur
vote, qui marchent selon la loi
du Seigneur. Gloire au
Pere.

ORATIo. Deus, qui beatarum
virginum tuarum, Mariae Magdalenae ejusque Sociarum, eimiam in sublevandis pauperibus
caritatem martyrii gloria coronare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, ipsis intercedentbus,
tua nos quoque caritate firmatos, a te adversitas nulla sejungat. Per Dominum.

Lectio libri Sapientiae, LI,
13-17. Domine Deus mcus, exaltasti super terram habitationem
meam, et pro morte defluente
deprecata sum. Invocavi Dominum Patrem Domini mei, ut non
derelinquat me in die tribulationis meae, et in tempore superborum sine adjutorio. Laudabo
nomen tuum assidue, et collaudabo illud in confessione, et
exaudita est oratio mea. Et liberasti me de perditione, et eripuLsti me de tempore iniquo.
Propterea confitebor, et laudem
dicam tibi, Do.nine Deus noster.

GEADUALE, Ps. XLV, 6. Adjuvabit eam Deus vultu suo: Deu
in medio ejus, non commovebitue. P. Ibid., 5. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei:
sanctificavit tabernaculum suum
Altissimus.
Alleluia, alleluia. •. Haec est
virgo sapiens, et una de numero
prudentum. Alleluia.

Sequentia sascri EVANGELII
sec. Matthaeum. Cap., xIII.
Inillotempore: DixitJesusdiscipulis suis parabolam hanc: Si-

ORAISON. O Dieu, qui avez
daigna couronner de la gloire
du martyre la charit6 admirable de vos bienheureuses vierges
Marie-Madeleine et ses compagnes pour le soulagement
des pauvres, faites, nous vous
en prions, qu'affermis nous
aussi dans la charite par leur
intercession, aucune adversit6
ne puissenous separer de vous.
Par J. C. N. S.
EPiTRE. Sagesse. Eccli., LI,
i3-i7. Seigneur mon Dieu, vous
avez exalte ma imaison sur la
terre, et je vous ai conjure de
me d6livrer de la mort. J'ai invoque le Seigneur, Pere de
mon Seigneur, afin qu'il ne me
laisse point sans secours au
jour de mon affliction et pendant le rigne des superbes. Je
louerai sans cesse votre Nom
et je le glorifierai dans mes actions de graces, parce que vous
avez exaucd ma priere, que
vous m'avez ddlivrde de la perdition et tirde du pdril au temps
de l'injustice. C'est pourquoi
je vous glorifierai et je chanterai vos louanges, 6 Seigneur
notre Dieu.
GRADUEL. Ps. XLV, 6. Le Seigneur la prot6gera de son regard : Dieu est en eile, elle
ne sera pas ebranle. jt. Un
fleuve, en son cours impdtueux, r6jouit la cite de Dieu:
le Trbs Haut a sanctifid son tabernacle.
All6luia, all61. j. Celle-ci est
une Vierge sage, et l'une des
vierges prudentes. Alleluia.
EVANGILE. S. ILathieu. xir,
44-52.
En ce temps-lh, Jesus dit a
ses disciples cette parabole:
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Le royaume des cieux est semblable N un tresor cach6 dans
un champ; l'homme qui l'a
trouv6, l'y cache de nouveau,
et dans sa joie. il s'en va, vend
tout ce qu'il a et achete le
champ. Le royaume des cieux
est encore semblable a un marchand qui cherche de belles
perles ; en ayant trouve une de
grand prix, il s'en va, vend
tout ce qu'il -a, et l'achte. Le
royaume des cieux est encore
semblable a un filet jet6 dans
la mer, et qui prend toutes
sortes de poissons. Lorsqu'il
est plein, les pecheurs le retirent, et s'asseyant sur le rivage, ils choisissent les bons
pour les mettre dans des vases,
et jettent les mauvais. 11 en
sera de mime a la fin du
monde. Les Anges viendront,
et separeront les michants des
justes, et ils les jetteront dans
la fournaise ardente. C'est 11
qu'il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Avezvous compris toutes ces choses?
Is r6pondirent : Oui, Seigneur.
Et il ajouta: C'est pourquoi
tout docteur instruit de ce qui
regarde le royaume des cieux
est semblable & un pere de famille qui tire de son trdsor des
choses nouvelles et des choses
anciennes.
OFFERTOIRE. La grace est re-

pandue sur vos levres, c'est
pourquoi Dieu vous a benie
pour toute 1'eternite, et pour
les siicles des siecles.
SECRtE. Abaissez vos regards, nous vous en prions,
Seigneur, sur ces presents que
nous deposons sur vos autels,
en 1'honneur de vos bienheureuses Vierges et Martyres Marie-Madeleine et ses compagnes, afin que ces sacrEs mystOres qui les glorifient nous

mile est regnum caelorumthesauro abscondito in agro: quem qui
invenit bomo, abscondit, etprae
gaudio illius vadit, et vendit
universa quae babet, et emit
agrum ilium. Iterum simile est
regnum caelorum homini negotiatori, quaerenti bonas margaritas. Inventa autem una pretosa margarita, abiit, et vendidit
omnia quae habuit, et emit ear.
Iterum simile est regnum caelorum sagenae missae in mare, et
ex omm genere piscium congreganti. Quam, cum impleta esset,
educentes, et secus littus sedentes, elegetunt bonos in vasa,
malos autem foras miserunt. Sic
erit in consummatione saecull:
exibunt Angeli, et separabunt
malos de medio justorum, et
mittent eos in caminum ignis:
ibi erit fletus, et stridor dentium.
Intellexistis haec omnia? Dicaat
ei: Etiam. Ait illis: Ideo omnis
scriba doctus in regno caelo.
rum, similis est hommi patrifamilias, qui profert de thesauro
suo nova et vetera.

OFPFITOcIUM.

PS., XLiV, 3.

Diffusa est gratia in labiis tuis:
propterea benedizit te Deus in
aeternum, et insaeculum saeculi
SECz TA. Intende, quaesumus,
Domine, munera altaribus tis
pro beatarum virginum et maityrum tuarum, Mariae Magdalenae ejusque Sociarum, honore
proposita: ut, sicut per haec scra mysteria illis gloriam coatulisti, ita nobis indulgentiam
largiaris. Per Dominum.

-

4o3 obtiennentle pardon. Par N. S.

J. C.
CO-MuNIO.

Ps.

CXVIII,

121

et 128. Feci judicium et justi.
tiam, Domine, non calumnientur
mihi superbi: ad amnia mandata
tua dirigrbar, omnem viam iniquitalis odio habui.
POSTCOMMu slO. Caelestia sacramenta, quaesumus, Domine,
suffragantibus beatis virginibus
et martyribus tuis, Maria Magdalena ejusque Sociis, propriam
in nobis inserant efficaciam: ut,
quarum pie veneramur in fidei
professione victohiam, earum
imitemur in morum puritate constantiam. Per Dominum nostrum.

AUX

COMMUNION. J'ai pratiqui la
justice et l'6quit6; faites, Seigueur, que les orgueilleux ne
m'oppriment pas; je me suis.
conform6 a tous vos priceptes,
j'ai hai toute voie injuste.
POsTcoMMUNION. Nous vous.
en prions, Seigneur, par les
suffrages de vos Bienheureuses
Vierges et Martyres MarieMadeleine et ses compagnes,
que ces cdlestes sacrements
produisent en nous toute leur
efficacit6 afin que nous imitions la vie toujours pure de
celles dont nous cel6brons la
victorieuse profession de foiPar J. C. N. S.
VEPRES

Comme an Commun des Vierges.
Antienne i Magnificat : Prudentes Virgines.

INSTRUCTIO
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS
SUPER PRIVILEGIIS
QUAE IN TRIDUO VEL OCTIDUO SOLEMNITER CELEBRANDO INTIR
ANNUM A BEATIFICATIONE VEL CANONIZATIONE PER RESCRIPTUM

SACRAE IPSIUS CONGREGATIONIS A SUMMO PONTIFICE CONCEDL
SOLENT.

I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae
in honorem alicuius Sancti vel Beati celebrari permittuntur, Missaeomnes ob peculiarem celebritatem dicantur cum Gloriaet Credo, et cum Evangelio S. Ioannis
in fine, nisi legendum fuerit ultimum Evangelium Dominicae ant Feriae, aut Vigiliae, quoties de his facta
fuerit commemoratio.

II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa sabý
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ter lecta de Officio currenti celebretur, dicatur cum
unica Oratione; secus fiant illae tantummodo commeworationes quae in duplicibus primae classis permittuntur. MIissae vero lectae dicantur cum omnibus
commemorationibus occurrentibus, sed orationibus de
tempore et collectis exclusis. Quoad Praefationem serventur Rubricae ac Decreta.
III. Missam cantatam impediunt tantum Duplicia
primae classis, eiusdemque classis Dominicae, nec non
feriae, vigiliae et octavae privilegiatae, quae praefata
duplicia excludunt. Missas vero lectas i'mpediunt etiam
Duplicia secundae classis, et eiusdem classis Dominicae, et Feriae, Vigiliae atque Octavae quae eiusmodi
duplicia primae et secundae classis item excludunt. In
his autem casibus impedimenti, Missae dicendae sunt
de occurente festo, vel Dominica, aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus diei postulat, cum commemoratione de Sancto vel Beato et quidem sub unica
conclusione cum Oratione diei in duplicibus primae et
secundae classis; aliis autem diebus commemoratio de
Sancto vel Beato fiat sub distincta conclusione post orationem diei.
IV. In Ecclesiis, ubi adest onus celebrandi Missam

Conventualem, vel Parochialem cum applicatione pro
populo, eiusmodi Missa de occurente Officio nunquam
omittenda erit.
V. Si Pontificalia Missarum de Sancto vel Beato

ad thronum fiant, baud Tertia canenda erit, Episcopo
paramenta sumente, sed Hora Nona : quae tamen
Hora de ipso Sancto vel Beato sempererit; substitui
nihilominus eidem Horae de die pro satisfactione non
poterit.
VI. Quamvis Missae omnes vel privatae tantum, impediri possint, semper nihilominus secundas Vesperas
de Sancto vel Beato solemniores facere licebit absque
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ulla commemoratione, quae Vesperae tamen de novo
Sancto vel Beato pro satisfactione inservire non poterunt.
VII. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas de Ordinarii consensu, semper habere locum
poterunt, uti Homilia inter Missarum solemnia, vel
vespere Oratio panegyrica, analogae in honorem
Sancti vel Beati fundendae preces, et maxime solemnis cum Venerabili Benedictio. Postremo vero Tridui
vel Octidui die Hymnus le Deum cum versiculis Benedicamus Patrem..., Benedictus es.. , Domine, exaudi...,
Dominus vobiscum... et oratione Deus cius misericordiae... ;am sua conclusione nunquam omittetur ante
Tantum ergo.... et orationei de Ssmo Sacramento.
VIII. Ad venerationem autem et pietatem in novensiles Sanctos vel Beatos impensius fovendam, Sanctitas Sua thesauros Ecclesiae aperiens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui, vere
poenitentes, confessi ac Sacra Synaxi refecti, ecclesias
vel oratoria publica, in quibus praedicta triduana vel
octiduana solemnia peragentur, visitaverint, ibique
iuxta mentem eiusdem Sanctitatis Suae per aliquod
temporis spatium pias ad Deum preces fuderint, indulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta, semel
lucrandam, applicabilem quoque animabus igne piaculari detentis benigne concedit: iis vero qui, corde
saltem contrito, durante tempore enunciato, ipsas
ecclesias vel oratoria publica inviserint, atque in eis uti
supra oraverint, indulgentiam partialem centum dierum
semel unoquoque die acquirendam, applicabilem pari
modo animabus in purgatorio existentibus, indulget.
Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum
Rituum Congregationis.Die 24 Mail I912.
- PETRUs LA FONTAINE, Episc.Charystien.
L. I S.
S. R. C. Secretarius.
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INSTRUCTIO
S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE
L1EABIICIENDIS A MISSIONARIIS RERUM SAECULARIUM CURlS

Nemo militans Deo implicat se negoliis
saecularibus (II Tim., I,,41.

Quo efficacius in diversis regionibus quaevis oppositio aut difficultas ex parte civilis potestatis ibi existentis contra catholicos Missionarios eorumque apostolicum ministerium vitari possit; quo magis evangelica
praedicatio singulis cuiusvis nationis populis acceptior,
nec non spiritualium fructuum foecundior evadat,
oportet omnino ut catholici Missionarii, quaecumque
sit eorumdem origo vel natio, unice vacent divinae
missioni ipsis concreditae. Ad exemplar Apostolorum
eorumque discipulorum meminerit unusquisque Evangelii praeco se non aliam gerere personam nisi Legati
pro Christo ad populos, quos per evangelicam praedicationem vel ad fidei lucem adducere vel in fide et
morum sanctitate confirmare debet : pro Christo legatione fungimur (II Cor. V, 20). Unde Missionarius
Apostolicus nullum alium finem sibi constituere, nullam aliam proponere metam debet quam hominum ad
Deum conversionem animarumque salutem. Hanc ob
rationem Sacra Congregatio de Propaganda Fide peculiaribus instructionibus pluries inculcavit suis Missionariis ut rebus politicis nec animum ullo modo occupatum habeant nec operam qualemcumque impendant.
Qui institutum sanctum evangelici apostolatus prosequi
cupit, is terrenis omnibus passionibus, praesertim vero
cuivis immoderatae propensioni erga saeculariaterrestris patriae negotia renuntiare debet. Quae quum
quidem semper, tum praecipue in hac nostrorum temporum asperitate instantioris sunt necessitatis. Nun-
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<quam enim sicut in praesenti, etiam post immane
bellum unde nuper emersimus, tam multi acrium
aemulationum et dissensionum fomites penes nationes
exarserunt.

Quae quidem omnia Sanctissimus D. N. Benedictus
divina providentia Papa XV apostolica auctoritate
confirmans per Encyclicas litteras a Maximum illud n
diei 3o mensis Novembris an. 1919 (Acta Apostolicae
Sedis, xi, 44o), haec, inter caetera praeclare dicta, solemniter proclamavit : K Intelligentes igitur vestrum
unicuique dictum a Domino : - obliviscere populum
Iuum, et domum patris tui (Ps. XLIV, II) - memineritis pon hominum debere vos imperium propagare,
sed Christi; nec patriae quae hic est, sed patriae quae
sursum, cives adiicere. Ac miserum sane foret, si qui
ex Missionariis ita suae dignitatis immemores viderentur, ut potius de terrena patria quam de caelesti cogitarent, eiusque plus aequo studerent potentiam dilatare
gloriamque super omnia extendere. Esset haec quidem
apostolatus pestis teterrima, quae in Evangelii praecone omnes caritatis animarum nervos elideret,
ipsiusquevulgo debilitaretauctoritatem. Homines enim,
-quantumvis barbari et immanes, satis bene intelligunt

quid sibi velit, quid ab eis quaerat Missionarius, sagacissimeque odorando perspiciunt, si quid aliud, ac
ipsorum spirituale bonum, expetat. Fac vero eum terSrenis aliqua ex parte inservire consiliis, nec se v\irum
undique apostolicum gerere, sed suae quoque patriae
negotia procurare videri : continuo omnis eius opera
in suspicionem veniet multitudini : quae quidem facile
adduci poterit in eam opinionem ut christianam religionem putet propriam cuiusdam externae nationis
esse, quam religionem qui amplexus sit subiecisse se
tutelae imperioque civitatis exterae, propriaeque civitatis ius exuisse videatur... Missionarius catholicus,
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hoc dignus nomine, perpetuo recogitans, se nequaquam
pro sua ipsius natione, verum pro Christo legatione
fungi, ita se gerat, ut quilibet sine ulla dubitatione
agnoscat eius ministrum religionis quae, cum omnes
complectatur homines, in spiritu et veritate Deum
adorantes, pulli est nationi extranea, atque ubi non est
Gentilis et ludaeus, circumcisio et praeputiumr, Barbatus
et Scytha, servus et liber : sed omnia et in omnibus
Christus (Coloss., In,i). ,
Haec itaque S. Congregatio Christiano Nomini Propagando, difficultatibus obvenire cupiens, quae ex

inconsulto Missionariorum erga terrestrem patriam
studio oriri facile possunt in discrimen evangelicae
praedicationis, iis quae supra dicta sunt in memoriam
revocatis, nonnulla practica monita opportunum censuit adiicere.
i* Vitent itaque Missionarii patrii sermonis inter
alienigenas propagandi studium; ne ita videantur nationis suae commodo atque utilitati magis quam animarum saluti prospicere'. Curent potius populorum ad
quos missi sunt linguae peculiare genus addiscere;
eademque lingua vernacula sermones de rebus divinis,
christianae doctrinae institutiones, publicae in scholis
atque in aliis id generis coetibus sacrae allocutiones,
semper fiant, ut omnibus prodesse et ab omnibus audiri atque intelligi possint. Pariter lingua vernacula
preces, extra sacram liturgiam, recitentur, eodemque
sermone popularia cantica hymnique canantur. Vetatur
autem omnino Missionariis quominus alienigenas ad
confessionem sacramentalem alia lingua quam'eorumdem christifidelium piopria peragendam quomodolibet
inducant.
i. Per hoc tamen nullatenus prohibetur quominus in Scholis missionum eae etiam linguae europeae opportune edoceantur, quae alumnorum utilitati cedere queant.
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2' Caveant insuper Missionarii ne peculiares patriae
suae leges aut consuetudines, praecipue quod ad ieiunii
et abstinentiae, nec non festorum de praecepto observantiam attinet, inter populos quibus evangelium annunciant inducere conentur, quasi regulam de iisdem
legibus particularibus et consuetudinibus efformando;
sed omnino curent ut ecclesiastica disciplina in omnibus prouti in universali Ecclesia viget ubique inducatur sancteque servetur.
30 Vitare pariter curent Missionarii quodlibet stadium promovendi inter populos sibi concreditos suae
nationis vel imperii aut reipublicae potestatis praeposteram pervasionem; ne videantur quae patriae suae
terrestris sunt quaerere, non quas lesu Christi regnique
coelestis. Politicarum itaque atque temporalium rerum
cuiusvis generis curis in favorem nationis suae vel
etiam alterius sese nunquam admisceant; sed hoc
unum prae oculis iugiter habeant supremum sanctumque negotium : animarum nempe lucrum assequendum, Deique gloriand ubique totis viribus propagandam.
4' Quodcumque denique fuerit gubernii civilis
regimen in regionibus, ad quas evangelici operarii
mittentur, populos cohortari ne negligant, ut civilibus constitutis potestatibus fideliter pareant, eisque se
subiiciant, uti Apostolus docet, non tamquam hominibus, sed tamquam Domino servientes; atque in hoc
exemplo sint omnibus : debitum obsequium erga
cuiusque loci civiles potestates ostendentes, earumque
leges, dummodo honestas et Religioni non adversas,
probe colentes.
Circa. vero populorum studia de una potius quam alia
civilis regiminis forma, aliaque huiusmodi de .rebus
mere politicis vota, Missionarii catholici curent omnino
neutri parti se addicere; atque iis in adjunctis semper
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constanterque politicorum motuum negotiis se extraneos servent; neque audeant de quaestionibus profanis, quae politicam redolent sive in ecclesia, cathedram
christianam profanantes (can. 1347 ur.. Can.), sive

extra ecclesiam, absque Ordinarii venia, publice concionari.
5* Abstineant omnino a promovendo adiuvandoque
commerciosive cum patria propriasive cum aliis regionibus memores,verbi Apostoli ad Timotheum : Nemo
militans Deo implicat se negotiis saecularibus.

6* Studiose servent canonem lur. Can. 1386 quo
vetantur clerici, sive seeculares sive religiosi, sine
licentia Superiorum, libros de rebus profanis edere, et
in diariis, foiiis vel libellis periodicis scribere vel
eadem moderari; quae de rebus praesertim politicis
dicta intelligantur.
7* In commentariis quae de rebus missionum vulgantur studium appareat Dei regnum tantum dilatandi,
non autem propriae civitatis amplitudinem augendi,
cum hoc quam maxime abalienet a religione sancta animos ethnicorum (Litt. Enc. a Maximum illud .).
Atque haec quidem Moderatores missionumet Superiores sive Ordinum sive Institutorum, quibus missionum cura concredita est, suis subditis inculcare atque
declarare studeant ut ab omnibus plenam :irca ea obedientiam plenumque obsequium praestetur.
Hac ratione singuli populi, ad quos Catbolica Religio evangelicos suos mittet operiaros, eorumque gubernatores facile intelligent eos non quae huius
saeculi sunt, sed quae animarum salutem, veritatis
propagationemac gentium felicitatem respiciunt unice
quaerere. Hac item ratione auspicatissimus dies citius
illucescet, quo omnes terrae populos in unum ovile
sub uno Pastore congregatos Ecclesia laetanter adspi(t

ciet.
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Romae ex aedibus S. Congregationis de Propaganda
Fide, die festo Epiphaniae, anno Domini 192o.
GUL. M. Card. VAN ROSSUM, Praefectus.
C. LAURENTI, Secretarius.

Lettre de M. VERDIER, Supeiieur gineral,aux visiteurs.
Paris, le i5 aout 192o.

MONSIEUR ET CHER CONFtRRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous our toujours!
Je vous envoie ci-joint les nouvelles facultds conc6d6es a la Congregation par la Sacre P6aitencerie.
Je communique ces pouvoirs i vous d'abord, et a tousles sup6rieurs de votre province et aux confreres que
vous jugerez r6aliser les conditions marquies dans la
feuille ci-jointe.
Je vous prie de notifier cette communication a tous
les confrres de votre province en leur faisant remarquer:
1I Que ce n'est plus pour tout le monde ;
2* Qu'il y a des divergences entre ces facult6s et
celles qui nous 6taient conc6ddes pric&demment et
qui etaient dans la collection des Privileges, n" 184 et
suivants.
Je vous b6nis, Monsieur.et cher Confrere, et vous
reste tout devou6 en saint Vincent.
F. VERDIER,

Superieur gdneral.

Sacra Poenitentiaria, Tibi dilecto in Christo Superiori Generali Congregationis Missionis, facultates
quae in adnexo folio typis edito enumerantur concedit, ad triennium a data praesentium computandum,
cum potestate eas communicandi etiam habitualiter,
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non tamen ultra praefinitum terminum, tantum cum
Rectoribus singularum domorum tui Ordinis necnon,
ob peculiares causas, cum aliquot ejusdem Congregationis religiosis, scientia ac prudentia conspicuis,
dummodo tur ipse turn omnes praedicti fueritis ab
Ordinario loci ad excipiendas fidelium confessiones
legitime approbati; eaque lege ut iisdem facultatibus
in actu sacramentalis confessionis et pro foro conscientiae dumtaxat, uti valeatis.
Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 29 mai
1920.
B. COLOMBO, S. P. Reg.
S. FAGIOLO, S. X. Subst.
I. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis
haereticis haeresim inter fideles e proposito disseminantibus) a quibusvis censuris et poenis ecelesiasticis
ob haereses tam nemine audiente vel advertente quam
coram aliis externatas incursis; postquam tamen poenitens magistros ex professo haereticalis doctrinae, si
quos noverit, ac personas ecclesiasticas. et religiosas,
si quas hac in re complices habuerit, Supremae
Congregationi S. Officii per se vel, de ejus venia, per
teipsum denunciaverit; et quatenus ob justas causas
hujusmodi denuntiatio ante absolutionem peragi
nequeat, facta ab eo seria promissione denuntiationem
ipsam peragendi cum primum et quo meliori modo,
judicio tuo, fieri poterit; et postquam insingulis casibus haereses coram te secreto abjuraverit; injuncta,
pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia Sacramentorum et obligatione se, prudenti
judicio tuo, retractandi apud personas coram quibus
haereses manifestavit, atque illata scandala reparandi.
II. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis
ecs qui libros apostatarum, haereticorum aut schis-
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maticorum, apostasiam, haeresim aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Litteras nominatim
prohibitos, scienter sine debita licentia legerint vel
retinuerint; injuncta congrua poenitentia salutari ac
firma obligatione supradictos libros, quartum fieri
poterit ante absolutionem destruendi vel tibi tradendi.
III. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis
eos qui nomen dederint sectae massonicae aliisque
ejusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam
vel legitimas civiles potestates machinantur? ita tamen
ut a respectiva secta vel associatione omnino se separenteamque abjurent; denuntient, ut supra, personas
ecclesiasticas et religiosas, si quas eidem adscriptas
noverint; libros, manuscripta ac signa eamdem respicentia, si qua retineant, in manus tuas tradant ad S.,
Officium quamprimum caute transmittenda ant saltem
si justae gravesque causae id postulent, destruenda;
injuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari"
cum frequentatione sacramentalis confessionis et obligatione illata scandala reparandi.
IV. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis,
eos qui clausuram regularium utriusquesexussine legitima. licentia ingressi fuerint, necnon qui eos introduxerint vel admiserint; dummodo tamen id factum
non fuerit ad finem utcumque graviter criminosum,
etiam effectu non secuto, nec ad externum ordinarii
forum deductum; congrua pro modo culpae poenitentia salurari injuncta.
V. Dispensandi commutando, consideratis causis, in
alia poenitentiae vel pietatis opera, omnia vota privata; exceptis votis perfectae ac perpetuae castitatis
et .ingrediendi religionem votorum solemnium, quae
emissa fuerint absolute et post completum decimum
octavum aetatis annum, necnon votis in quibus agitur
de prejudicio vel de jure tertii.
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VI. Dispensandi inmatrimoniis jam contractis super
impedimento occulto criminis ex adulterio cum fde
data, absque ulla tamen machinatione; monitis conjugibus de necessaria secreta inter sese tantum, id est
sine interventu parochi seu testium, renovatione consensus, atque injuncta gravi et diuturna poenitentia
salutari.
VII. Dispensandi super occulta irregularitate contracta ex violatione censurarum tantum cum clericis
tam saecularibusquam regularibus, in sacris ordinibus.
constitutis, sed ad hoc duntaxat ut poenitens ordines
jam susceptos licite exercere valeat.
Volumus autem ut supradictis facultatibus uti valeas
tantummodo per......... a data praesentiurcomputandum. Mens tamen nostra est ut si forte ex oblivione
vel inadvertantia ultra praedictum terminum his facultatibus te uticontingat, absolutiones sen dispensationes
exinde impertitae ratae sint et validae.

LA MESSE EN MER
BEATISSIME PATER,

Superior Generalis Congregationis Missionis, ad
pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, implorat prorogationem Rescripti, I septembris 1917, quo
omnibus Presbyteris ejusdem Congregationis, qui ad
exteras Missiones mittuntur vel ab eis ex rite obtenta
licentia recedunt, " ad triennium , facultas facta est
sacrosanctum Missae sacrificium celebrandi in mari,
servatis in ipsa celebratione de jure servandis, iisdem
perdurantibus rerum adjunctis. Et Deus,etc.
Vigore facultatum a SSmo Domino Nostro concessarum, S. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis, Revmo P. Su-

-. 415 periori Generali Oratori benigne commisit ut petitam
enunciati indulti prorogationem ad aliud triennium
pro suo arbitrio et conscientia concedat, servata in reliquis ejusdem indulti forma et terore. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, die zo septembris 1920.
Fr. ANDREAS. Card. FRUBWIRTH.
Vinc. La PUMA, subsecr.

PARTIE NON OFFICIELLE

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MkRE'
19 mars 192o. - Nous allons ce61brer !a fete de
saint Joseph a la communaut6 des sceurs. C'est un
vieil usage. M. Chevalier, directeur des Filles de la
Charitt, disait, en 1882 : 1I est de tradition que les
deux siminaires des deux maisons-m'res se reunissent le
jour de sa fite. A quelle 6poque remonte cette tradition? Nous la trouvons de6j consignee dans Ie coutumier de 1838: On va cdlibrer cette fite a la chapelle
de la communaute de nos seurs. Si la flte se cdlkbre en
carime, deux heures : Discours, complies et salut. Si la
fite se cilkbre apfrs Pdques, deux heures : vdpres suivies
du discoursapres lequelon chante complies et salut. Posterieurement 1i838, on a barr6 le mot : Discours pour
y substitier celui moins pr6tentieux de : Confirence.
II ne semble pas que cet usage existait avant la R6volution, car le coutumier de la seconde moiti6 du dixhuitiime siecle porte ce qui suit : I y a repitition
d'oraison. On chante la messe solennelle aprks les petites
heuwes. (Tous les officiets de tautiC et du.chauw .e prenAent du siminaire.)Les itudiants vont en classe le ma-
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tin. II y a, apris l'obeissance, exhortation a la salle. II
est vrai qu'une note marginale indique que cette fete
se cdlebre a Fglise des saours par les deux families riunies, mais cette note a &t6 mise apres la R6volution
d'apr&s d'autres notes de la m&me 6criture.
Ce qui n'est pas douteux, c'est que, d&s les premiers
temps de la Congregation de la Mission, saint Joseph
a &6t honor6 par la doublefamille de saint Vincent
comme patron des s6minaires. Collet, qui &crivait
en 1748, dit, dans sa Vie de notre saint Fondateur :
c Son affection pour saint Joseph 6tait assez semblable
a celle qu'eut sainte Th&erse pour ce digne 6poux de'
la Mere de Dieu. I1 l'a donn6 pour patron A ses s6minaires internes. a Le calendrier des communions des
Filles de la Charit6 qui existait du temps de M. Watel (1703-17 o) donne A saint Joseph le titre de Patron
du s6minaire. De tout temps le s6minaire des Lazaristes a tenu a chl6brer dignement cette fete. L'ancien
cahier de Rhgles du Seminaire, suivi du temps de
M. Chinchon, indiquait une neuvaine preparatoire a
la fete de notre glorieux Patron. On devait y i6citer
certaines prieres soit devant le saint Sacrement pour
remercier la tres sainte Triniti des bienfaits qu'elle a
ripandus sur le siminaire interne et, en particulier,du
privilkge qu'il a refu d'avoir ce saintpour patron, soit A
la chapelle du s6minaire pour que saint Joseph nous
obtienne h tous, par sapuissanteintercession,Fesprit de
notre sainte vocation. Nous ignorons quels sont les

exercices particuliers par lesquels le seminaire des
Filles de la Charit6 honore son saint Patron;.ce qui
est plus connu, c'est le texte du coutumier des sceurs d
oii il est dit : Les swurs anciennes se font un plaisirde
supplier les jeuxes scwrs dans leurs offices pour lear
laisser lalatitudede bier• profter de cette belle f/te qui
est plus specialement'a leur,
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Ea raison pour laquelle saint joseph a etC choisi
comme patron des siminaires est donn6e dans une
conference de M. Chevalier du ig mars 1882 : Saint
Joseph est tout natuellement disigne comme le patron
d'un noviciat on siminaire, soil parce qu'il est le parfait
modkle des vertus qu'on doit y pratiquer, soil parce qu,'
a un grand cridit auprks de Dien pour en obtenir les
grdces nicessairespendant ce temps d'ipreuve. Le mime
directeur des Filles de la Chariti ajoute plus loin une
troisieme raison : Saint Joseph est le pourvoyemu de
Snotre double famille religieuse et nous comptons sur lui
pouou
us obtenir de nombreuses et solides vocations.
Cette raison est celle qui revient le plus sous la plume
de tons nos supirieurs g6nraux depuis saint Vincent
jusqu'd nos jours. Donnons quelques exempies. Notre
saint Fondateur 4crit a M. Ozenne, le 20 mars 1654 :
(A Genes) ils vont recommencer un siminaire interne et
continuer une divotion qu'ils ont commence, et no s avec
eux, pour demander 4 Dieu par les prikres et morites de
saint Josepk, dont nous ceilbrions ier la fite, qu'ilenvoit
de bons ouvriers en la Compagnie pour tavailleren sa
vigne. Jamais nous n'en avons connu le besoin au point
que nous le ressentons 4 present, etc. Le-mme ecrit, le
12 novembre 1655, i M. Blatiron, Superieiir de Genes :
Je rends grdces i Dies des divotions extraordinaires
que vous vous ites propos6 de faire pour demander i
Dieu, par le bienkeureux saint Joseph, la propagationde
la Compagnie. Je prie sa divine bontd qu'elle les ait
agryables. fai Iti plus de vingt ansque je n'ai osi demander cela i Dieu, estimant que la Congregationitant
son ouvrage, il fallaitlaisser a sa Providence seule le soir
de sa conservation et de son accroissement; mais a force
de penser 4 la recommandation qui nous est fkite dans
I'vangile de lui demander qu'il envoie des ourviers a
sa moisson, je suis demeurn convaincu de rimportance et
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de Futilitd de cette divotion. Le 23 juin 1659, notre
bienheureux Pre ecrit a M. Pesnelle, Sup&rieur de
Genes : Je suis console de la divotion que vous faites
A lhonneur de saint Joseph pour obtenir de Dieu de bons
missionnaires.
C'est en s'appuyant sur ces exemples que le bon
P. Fiat lanca son cri d'alarme, en 1909, soit dans sa
-crculaire du 13 juin aux Missionnaires, soit dans sa
conference du 8 d6cembre aux Soeurs, dans lesquelles
constatant c la diminution vraiment inqui6tante des
vocations " dans les deiix families, il prescrivait un
certain nombre de prieres & reciter, jusqu'i nouvel
ordre. II terminait ainsi sa belle conference du 8 dcembre 9og : 0 grand saint! saint Vincent vous a
etabli le pourvoyeur de nos siminaires, voyes la grande
disette dont ils souffrent. La moisson est abondante et
les ouvriers ne peuvent suffire la recueillir.Au nom de
saint Vincent, secourez-nous; prenes sous votre puissante
protection nos deux families, ckacun de leurs membres et
les cuvres qui leur sont confxes. le vous les consacre
sans riserve. 0 saint Joseph ! pries pour nous qui avons
recours & vous. Nous savons que le dessein du P. Fiat
n'etait pas de se borner a cet acte de consecration,
gliss6 dans sa conference, mais qu'il caressait 1'espoir
de faire une consecration plus solennelle, plus officielle, semblable a celle que Pie IX, d'immortelle m6moire, fit pour l'lglise universelle, le 8 decembre i870.
Le temps ne lui a pas permis de rbaliser son dessein.
On voit par ces quelques extraits que la Compagnie
s'est toujours plac6e sons le patronage de saint Joseph
a pour veiller A la conservation et an d6veloppement
-de ses deux communaut&s u (Meditations des Filles de
la Charite, 19 mars) c pour conserver l'esprit de notre
vocation auquel ii nous initie pendant notre s6minaire o
(M. Chevalier, 19 mars 1882).
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C'est pour inculquek davantage cette double intention que, le jour de la fete, une conf6rence est donnee
devant les missionnaires et sceurs r6unis.; II est de
tradition, dit M. Chevalier, que cette conf•rence soil
alternativement prickee par le directeur de la Communaute et par celui du siminaire de Saint-Lazare. Cette
tradition ne doit pas remonter avant la Revolution,
car nous avons une lettre de M. Bonnet du 23 mars 173o
oit il se plaint qu'on ait invite ce qu'il appelle c ux pridicateur e fIorme n qui W'est pas du xombre des quatre
destinds • conduire les swurs. II rappelle done que
(( Ianciex usage a toujours iti que Tun des pritresdestinxs
& confesser les surs leur ft use simple confirence sur les
vertus de ce grand saint, dans laquelle, a petit bruit, et
avec plus de fruit, il en faisait parler deux ou trois et
ensuite il concluait, sur uxe chaise de paille, en ricapitulant les vertus de leur saint Patronpour leur servir de
modkle ). Le Supirieur gen6ral termine sa lettre en
disant que, dans la suite, on s'en tiendra a I'ancien
usage d'une simple conference donn6e par -Monsieur
le diredteur ou par l'un de c :s messieurs les confesseurs des soeurs.
Cette ann6e 1920, la conference a 6t6 donn6e par
M. Crapez; il a parli de l'esprit int6rieur en saint
Joseph : i*ses manifestation- principales (foi, cbarit6,
sacrifice); 2* ses sources f6condes (imitation du coeur
de Jesus, union au coeir de Marie).
Concluons cet aperju historique en rapportant
quelques-uns des exercices de pieti qui sont en usage
parmi nous A l'honneur de saint Joseph. Nous r6citons
tous les soirs une oraison en l'honneur de l'epoux de
Marie; pendant nos retraites spirituelles, nous avons
l'usage de dire les litanies de saint Jpseph; le formulaire de nos priires, imprim6 en 185o, contenait a ce
sujet une grosse faute de latin; on nous faisait dire en
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effet: Sancte JosephSACRE ostvirgiegnem adorator rime,
ora pro xobis. Ce vocatif sacre a di provoquer chez les
puristes plus d'un soubresaut; enfin, on a fait barrer
le barbarisme et on a pri6 non seulement divotement,
mais m6me correctement, ce qui n'est pas defendu.
Actuellement, du reste, les.litanies imposies par Pie X
ont remplace les anciennes litanies. Nous avions un
troisieme exercice en l'honneur de saint Joseph, la
triple invocation qui terminait la priere du soir et
qui avait kti introduite par le P. Fiat. La derniere
assembl6e a jug6, & juste titre, que cette priere faisait
double emploi avec l'oraison de saint Joseph et elle a
d6cid6 qu'on la supprimerait.
Le s6minaire, comme ilconvient, a d'autres exercices
en 1'honneur de son Patron : il consacre particulibrementle mois de mars &lagloire du bienheureux Joseph,
et l'un des derniers directeurs, le regrett6 M. Louwyck,
a compos6 deux mois de saint Joseph, pour r6chauffer
la d6votion de ses s6minaristes.
Mentionnons en terminant le beau tableau qui se
trouve au refectoire de Saint-Lazare derriire la table
de 1'Assistant de la Maison-Mere et qui represente
l'Enfant-Jesus portant dans ses bras une gerbe de bl6
et expliquant i saint Joseph le mystire de l'Eucharistie. Cette conversation n'a probablement jamais eu
lieu, mais le tableau, qui est du frire Frangois, est un
des meilleprs que nous ayons de lui.
23 mars. - Mort du frere Allahverdi. C'est une
grande perte pour la Congregation et pour la MaisonMere. Nous reviendrons sur cet excellent et original
serviteur de Dieu quand on aura fait la conference
d'usage sur ses vertus.
25 mars. - Annonciation de la tris sainte Vierge.
Dans sa conference aux sceurs, M. le Sup&rieur gene-
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ral continue 1'explication qu'il a commencie de I'Av:
Maria; il commente aujourd'hui Benedicta tu in mulieribus. Dans quel sens Marie est b6nie et comment
elle l'est par-dessus Anne, D6bora, Esther et Judith,
tel est le theme du premier point. La seconde partie
montre comment les Filles de.la Charit6 sont binies
par-dessus les autres femmes, grace A leurs vceux de
pauvreti, chastet6, ob6issance et service des pauvres.
26 mars. -

M. Bogaert commence, a Gentilly, une

retraite pour quelques jeunes gens de I'Lcole normale
sup6rieure.
Ce meme jour, assembl6e generale des bienfaiteurs

de I'h6pital Saint-Joseph, tenu, comme on le salt, par
les Filles de la Charit6. Nous empruntons A la Semaine

religieuse de Paris quelques details sur cette reunion.
M. Delom de Mezerac-a present6 le rapport financier; il a
debute en rendant un hommage eloquent et emu 1 la m6moire
de M. le comte Pierre de Kergorlay qui avait tant consacre
de sa vie, de son activit6 et de son caeur & P'Euvre depuis sa
fondation et qui n'avait pas manqu6 une fois depuis trentecinq ans, - et mtme P'annee derniere malgri ses cruelles
souffrances, - de presenter ce rapport. La guerre avait encore
plus attachd et fix M. le comte de Kergorlay X Ph6pital,
comme admiuistrateur de PIH6pital auxiliaire n* 7. Du mois
d'aout 1914 au mois de decembre 1919, 8 767 militaires y ont
itt hospitalists, representant 394 517 journdes de traitement;
malgr le nombre des grands blesses et les 4pid&mies de fievre
typhoide et de grippe, la mortalit6 n'a 6t6 que de 289, soit
3,3o p. 1oo. La i Sociite de secours aux blesses militaires a
fait d'importants versements pour journ6es de maladie; mais
la ddpense assumee par Ph6pital, sur ses ressources propres,
s'6leve 1 1485 ooo francs.
Pendant l'annie qui vient de s'dcculer, 43i6 civils et
1401 militaires ont et6 hospitalises, fournissant un total de
159653 journ6es de traitement.
Les recettes ordinaires out atteint en 1919 le chiffre de
1 448 59fr. 33 et les depenses ordinaires i 524389 fr. 59, soit
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un d&ficit de 76 i3o francs; I'augmentation des depenses sur
1'annee 1918 est de 435713 fr. go; le prixmioyen dela journee
s'6lve 1 9 fr. 54. Des fondations de lits ont produit en 1919
une recette extraordinaire de i o46975 fr. 25.
Les differents services hospitaliers ont repris toute leur activite d'avant-guerre; celui des tuberculeux s'est ouvert en
mars 1919; outre 1'hospitalisation, il comporte un dispensaire
avec visite k domicile et un priventorium pour enfants pretuberculeux; notre reve etait de le developper et de le porter,
au bord de la mer; la g6nerosit6 d'un insigne birnfaiteur,
M. Guillet, vient de realiser ce reve, et nous deviendrons proprietaire d'une belle propriOte pros de Cabourg quand les
autorisations administratives nous auront mis en possession
de ce don.
M. Jenouvrier, sdnateur, avait bien voulu se charger du rapport gindral; il est venu et voici ce qu'il a vu : a Une installation qui peutvictorieusement supporter la comparaison ayec "
les plus modernes et les plus perfectionnees, de la lumiire
partout, du soleil chaque fois qu'il se montre, une blancheur
a rendre jaloux un cygne et 'hermine meme de ma Bretagne,
des salles d'operation dont la belle ordonnance donne a la
science la plus consomm6e les moyens humains d'y accomplir des miracles, des salles doik est bannie autant que possible la promiscuit6 humiliante... en un mot j'ai vu tout ce
que la science peut rdaliser de progres pour adoucir la
souffrance et sauver des vies humaines aujourd'hui plus precieuses que jamais. J'ai vu tout cela k Saint-Joseph et j'en ai
et6 emerveill6; et cependant j'ai vu mieux encore : ce que j'ai
vu a Saint-Joseph et ce qu'on ne voit que lM dans un tel
perfectionnement, c'est la science et la foi s'y accordant avec
la divine charit et la sainte libert6 dans un embrassement

que les institutions purement humaines et, pour employer le
mot contemporain, exclusivement laiques ne connaissent
pas et y accomplissant des merveilles impossibles sans lui.

a ... Que tous ceux, que toutes celles,:- et ils sont nombreux, - qui sont fatigues et surtout attristds de la vie fausse
et banale qui nous est imrposie, oi rien n'est plus a sa place,
ni les devoirs, ni les affaires, ni les plaisirs, oi 1'on parle
follement des choses s6rieuses et gravement des choseo futiles,
oh malgr6 les souvenirs, les deuils qui nous accablent et les
dangers qui nous menacent, peut-&tre plus redoutables
aujourd'hui qu'ils ne 1'1taient hier, il n'est bruit que de fes-
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tins, de fetes, de courses et de danses, - et quelles danses!
- oi la victoire d'un cheval on d'un champion de boxe, 1un
et Pautre charges d'enchbres, semble la meilleure des consolations et le plus rassurant des espoirs, que tous ceux-lk
viennent a Saint-Joseph! Et de cette visite, ils s'en iront le
coeur apaisd, P1ime reconfortde et les esperances consoliddes : c'est qu'ils auront vu ici le contraire de l'dgoisme, de
I'individualisme farouche qui, dans le monde, dessecheat
trop souvent les cceurs. Ici on aime, non pas comme nous
aimons; car en virit6 c'est trop facile d'aimer ses parents, ses
enfants, ses soeurs et ses amis; le merite n'y est pas grand,
pas plus que de secourir qui nous assiste et de subir avec
toutes ses chances cette solidarit6 de la famille, constitute par
Dieu comme le fondement parfois menace, mais toujours
durable de la societe. Mais ici on aime les indifferents, les
inconnus, les pauvres; on aime q.i no vous est rien, qui
ne peut rien pour vous, qui, ignore hiur, partira peut-etre sans
dire merci; et on les aime jusqu'h Ia passion, jusqu'au sacrifice.... n,
S. Em. le Cardinal Archeveque voulut bien, avant de
cl6turer la r6union par le salut du saint Sacrement, prononcer une confiante et reconfortante allocution; il remercia
les auteurs des deux rapports, le personnel administratif,
m6dical et hospitalier de cette grande euvre, dont les charges
deviennent, dans les circonstances presentes, vraiment
effrayantes; mais la Providence, qui a toujours si visiblement
protEg I1'h6pital Saint-Joseph, augmentera N proportion la
generositd des anciens bienfaiteurs et en suscitera de nonveaux.

28 mars. - Encore une heureuse iinovation. On
pr&che a la chapelle, le soir, a huit heures et demie,

une espce de retraite pr6paratoire aux Piques. Les
gens du quartier sont nombreux et attentifs.
5 avril. - Les syndicats de la rue de 1'Abbaye
donnent une s6ance en l'honneur de Louise de Marillac, qui n'est pas encore b6atifiie sans doute, mais qui
va I'etre bient6t, ce qui justifie cette fete qui est
comme l'aurore du 9 mai prochain. Esphrons que 'avo-
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cat du diable n'en saura rien et qu'il ne va pas s'aviser
de consid6rer cette reunion comme un culte rendu
avant l'heure; il aurait bien tort, du reste, car ni
Mgr Reynaud, ni les pr6tres, ni les soeurs, ni lesautres
personnes pr6sentes n'ont rendu de culte i Louise de
Marillac, sinon interieurement; tous se sont content6s
de regarder et d'couter 1'execution d'une piece en
quatre actes, composee, dit-on, par une Fille de la
Charit6.
Le premier acte reprisente la jeunesse de Louise de
Marillac. Elle est censee avoir seize ans et son pere la
place en apprentissage chez une maitresse d'ouvrage
oiu elle reste sept ans, au bout desquels on nous fait
entrevoir que son pere, vieilli, seul, malade, va la
reprendre avec lui. Ne faisons pas attention aux dates
de lamort du pere(1604, c'est-a-dire quand Louise avait
treize ans); les auteurs se permettent des anachronismes
sur lesquels it ne faut pas 6tre trop sevires. Louise
dans cet acte se montre une jeune fille pieuse, travailleuse, bonne, mod.le de toutes les jeunes filles qui fr6-quentent les ouvroirs des sceurs.
Le deuxieme acte comprend deux tableaux comme
le premier. Le premier tableau, c'est Louise, 6pouse;
le second, c'est Louise, veuve. M6mes remarques que
pour le premier acie : la date de la mort des deux
oncles de Louise est avanc6e de quelques ann6es. Louise
apparait comme l'epouse et la veuve modele, pieuse,
charitable, devou6e.
Le troisieme acte a provoqu6 dans I'auditoire des
mouvements dd joie lorsqu'on a vu paraitre sur la scine
des cornettes, de vraies cornettes et ces mouvements
se manifestaient plus vifs lorsque celles qui les portaient saluaient Louise de Marillac par le salut qui est
proprepux seurs. Nous voyons successivement d6filer
-devantnous: Marguerite Naseau, les sceursdes EnfantsIS
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Trouv6s, celles des h6pitaux, etc; et chacune raconte
les principaux evenements dont elle a ite timoin on
l'h6roine; la fin de l'acte nous laisse entrevoir la mort
prochaine de Louise.
Au quatrieme acte, Louise est morte; lessceurs font
son 6loge, Mine de Ventadour vient les consoler et
leur laisse le portrait de leur d6funte mere.
Dans un court epilogue, 'ange du passe vient chanter les louanges de Louise; il devait d&couvrir deux
tableaux oif l'on aurait vu les sceurs d'Arras et I'apparition de i83o; mais, les tableaux faisant d6faut, on

nous prie d'y supplier par I'imagination, ce qui n'est
pasdifficile, vu les beaux chants et la belle musique
que nous entendons.
Tout le monde se retire satisfait et 6difi. Sans doute:
ce n'est pas une trag6die proprement dite, il n'y a pas
d'intrigue, c'est simplement une serie de tableaux
repr6sentantia Vie de Louise de Marillac, mais ce sont
des scenes touchantesqui donnent aux spectateurs une

petite id6e de ce que ftit celle qui sera bient6t bien-.
heureuse. Cette piece est en vente : Union centrale, 7,
rue de l'Abbaye, Paris.
Comme entr'actes, les 61Ives des cours syndicaux,
dirigies par Mme Audollent, ont execut6 des chants
simples et delicieux accompagn6s de gymnastique
rythmique.
6 avril. - Cirtmonie de l'exkumation des restes de
Louise de Marilac.Nous avons raconte cette ce&rmonie
dans le precedent numero; rappelons, en quelques
mots, les differentes exhumations de ce corps ven6rable. II avait ete inhume le 17 mars 166o dans la
chapelle de la Visitation de la paroisse Saint-Laurent.
Une premiere exhumation eut lieu vingt ans jprs, le
io avril 168o, en presence de M. Gobillon,cur6 de Saint-
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Laurent; de M. Jolly, Sup&rieur general; de M. Moreau, Pr&tre de la Mission, de Mme de Miramion, de
la soeur Mathurine Gu&rin, Superieure des Filles de
la Charit6, et de trois autres soeurs. La chair 6tait
reduite en poussiire, les ossements itaient d'une couleur tirant sur le roux et onctueux, sans mauvaise
odeur.
On plaga les ossements dans un cercueil de plomb et
on remit le tout dans le m&me tombeau.
La seconde exhumation eut lieu le 24 novembre 1755,
en vue de transf6rer le corps de l'6glise Saint-Laurent
dans la chapelle de la Maison-Mere des sceurs. Ce ne
fut pas sans peine que se fit cette translation. Le cure
de Saint-Laurent tenait a conserver le pr6cieux dpp6t.
Enfin, grace a l'intervention de grands personnages,
et moyennant certaines promesses que les circonstances
devaient rendre irr6alisables, le transfert se fit, en presence de M. Cotteret, cur6 de Saint-Laurent; de M. Debras, Sup6rieur general; de la soeur Bonnejoie, Sup&rieure des Filles de la Charit6 et de plusieurs autres
personnes. Le cercueil de plomb fut Tenferm6 dans
un autre cercueir de bois et plac6 dans le caveau prepar6 a cet effet au milieu de la chapelle des sceurs. On
mit une plaque de maibre sur laquelle on grava une
inscription qui se terminait ainsi : Vraye mere des
pauvres. ModHle de toutes les vertus. Digne du repos
iternel. Puissent ses cendres respectables, rappelant sa
chariti, exciter son esprit.
La Rivolution francaise rendit necessaires plusieurs
autres translations : d'abord en 1797, le 25 septembre,
la chapelle des sceurs devant etre d6molie, la sceur
Wille acheta le cercueil pour 6o livres et le fit transporter rue Saint-Martin, n*9g, dans une cave; la meme
ann6e, le to octobre, M. Emery, Superieur de SaintSulpice, et vicaire g6neral du diocese de Paris, retira
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les ossements du cercueil de plomb, les mit dans une
caisse enboisetlestransportarue des Mayons-Sorbonne,
n 455 ; en 1802, le 4 mai, nouvelle translation, presidbe
par M. Placiard, directeur en second des Filles de la
Charit6; le corps fut porte par deux hommes de confiance A la rue du Vieux-Colombier, n* 746; on le d&posa successivement A la chapelle, A l'infirmerie et
enfin, A la salle des Retraites.
Le 29 juin I8I5, eut lieu une translation in peuprecipitie et en dehors des formes canoniques. On disait
que les alli6s allaient faire leur entree dans Paris; la
soeur Gaubert prit peur pour le d6p6t pricieux; elle
fit venir un fiacre, y monta avec la caisse susdite, se
recommanda a la garde de Dieu et... fouette cocher!
elle arriva bientbt& la rue du Bac, 132, oi elle fit une
entr6e sans solennit6 puisqu'il n'y avait encore personne dans la maison qui venait d'tre affect6e aux
Filles de la Charit6. Ensorte que c'est Louise de Marillac qui a vraiment pris possession de la MaisonMere actuelle. Le corps fut d6pos6 A la sacristie, puis
monte a la salle dite la Retraite, au-dessus de la chapelle. Plus tard, le 15 juillet 1824, M. Boujard, vicaire gineral, vint donner une valear canonique a cette
translation privie et reconnut officiellement I'identitb6
de la caisse. Enfin, quelques mois aprts, on descendit
le corps dans la chapelle ou il estrest jusqu'a ce jour,
6 avril 1920, sauf une petite exhumation faite le
29 mars 1905, aprbs laquelle on remit le cercueil a la
m&me place. Disons quelques mots de cette avantderniere c6r6monie. Elle fut pr6sidee par MgrLegoux;
on interrogea successivement la seur Mestivier, la
soeur Daucourt, la sceur Vignancout. Cette derniere
d6posa qu'en 1797, on avait distrait du corps de lal
v6nerable quelques petits ossements qu'on avait donnis
a diff6rentes personnes. On fit 1'ouverture du cercueil-
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Les docteurs Brochin, Alibert et Monnier examinerent
attentivement les ossements qui s'y trouvaient. Leur
deposition est tres interessante et contient des d6tails
que pen de persoines connaissent, mais il serait trop
long de les rapporterEnfin, aujourd'hui,6 avril a lieu 1'exhumation derniere, si I'on peut donner ce qualificatif aux exhumations qui se font ici-bas, puisqu'il est de foi qu'un jour
viendra oui tous, qui que nous soyons, justes ou pecheurs, 6lus ou damnns, nous serons exbumes, que nous
le voulions on non, heureux ou malheureux, pour comparaitre en corps et en ame devant le Juge supreme qui
fera la reconnaissance infaillible du bon ou mauvais
usage que nous aurons fait de notre corps et de notre
ame. Cette exhumation sera vraiment la derniere et
definitive.
9 avri. - Reposition du corps de saint Vincent de
Paul dans la chdsse en argent. Voici le proces verbal
de cette cermonie.
L'an mil neuf cent vingt, le vendredi neuf avril, moi soussignd Maurice Climent, vicaire g6naral, assist6 de M. le
chanoine Henri Lanier, delgu6 Ai cet effet par S. Em. le
cardinal Amette, archeveque de Paris, me suis transportd & la
Maison-Mere des pretres de la Mission, rue de Sevres,

n* 95, oi j'ai kt6 recu a dix heures du matin, par M. Frangois Verdier, Sup6rieur gendral de la Congr6gation de la
Mission, son Conseil et plusieurs membres de la Communaut6, r6unis' la salle des Reliques.
La j'ai trouv6 le corps de saint Vincent de Paul, 6tendu i
l'int6rieur de la caisse en bois dans laquelle on 1'avait plac6

le 21 avril g199. Les sceaux posis sur le corps 6taient intacts.
A 1'ancienne chaussure, sur laquelle aboutissaient les cordons en soie, scellds aux armes de Mgr de Quelen, ancien
archeveque de Paris, avait 6t6 substituie une paire de souliers
neufs en soie au crochet avec boucles d'argent, aprts apposition, sur les bas, de sceaux aux armes de S. Em. le cardi-
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nal Amette, par les soins de MI. le chanoine Henri Lanier,
delegue officiellement a cet effet le 8 mars dernier. Si l'on
excepte encore la dentelle du rochet, qu'on avaitjug4 bon de
changer, l'habillement dtait le meme.
Le corps, porti de la salle des Reliques i la chapelle, fut
diposi a sa place pr&cedente, au-dessus et en arriere du
maitre-autel, sur un lit neuf, compost d'un matelas,d'un coussin et d'un traversin en sole avec cordelieres et franges or, dans
l'ancienne chisse en argent, rdcemment revenue des ateliers
de M. Brunet, orfivre, qui l'avait remise a neuf et lui avait
fait subir diverses transformations.
L'intirieur est tout en bronze dor6, travailli dans le meme
style que la garniture d'argent extirieure. Le panneau du
fond comporte une frise et une serie de guirlandes de fleurs,
qui se detachent sur un fond chenille, bordd d'une moulure.
Dans les angles, quatre palmes en cuivre repousse.
Le plafond est divis6 en trois panneaux. Au centre, le
chiffre de saint Vincent en cuivre repouss6. De chaque c6te,
deux panneaux - en cuivre chenille, parsemis d'dtoiles.
Quatre tetes d'anges adorateurs completent la d6coration du
plafond.
L'ensemble est de couleur or jaune et or vert vieilli.
Aux quatre coins extdrieurs du haut, quatre rosaces en argent agrdmentent le dessus des volutes.
Telles sont les transformations subies par la chasse.
Apres le temps n6cessaire pour mettre le masque et les
mains en cire, nouvellement rafraichis, donner a la tete sa
position naturelle, placer le crucifix sur la poitrine, arranger
les vetements et le lit, les ouvriers de M. Brunet fermerent
I'ouverture par oh le corps avait pinetre, c'est-a-dire le fond
de la chasse, en remettant en place la plaque m6tallique et en
appliquant contre elle un couvercle en bois de forme rectangulaire et d'6gale dimension, solidement vissd et marouflf
par des bandes de toile collees, destinees a pr6venir l'entrie
de la poussiere.
Quand les ouvriers eurent termine leur travail, M. le chanoine Henri Lanier apposa les sceaux de S. Em. le cardinal
Amette, archeveque de Paris, aux extr6mites et aux croisements de trois rubans de soie rouge tendus, sur le couvercle
exterieur en bois, Pun horizontalement, les deux autres verticalement.
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Ces formalies, remplies, nous nous retirames apres une
courte pribre. II etait midi moins dix minutes.
En foi de quoi nous avons dressi le present proces-verbal
en double exemplaire et 1'avons signe et fait signer par les
temoins susnommes.
Heni LANIER,
Maurice CLEMENT,

Ck. h. secret.

Vie. Gin.
F.

VERDIER,

Sup. Gin.

13 avril. - On inaugure les repetitions d'oraison
deplacies du dimanche au mardi. Le dimanche, en
effet, la plupart des pr&tres sont obliges de sortir
de bonne heure pour le ministere en ville. Nous
sommes pour les ames et non pas les ames pour nousPar ce transfert d'un jour a un autre, on assure deux
choses importantes : le salut des ames qui ne sera pas
n6glig6 le dimanche matin sous pr6texte de la r6p6tition
d'oraison, et notre sarctification qui ne sera pas compromise par ce fait que la r6p6tition aura lieu le
mardi aulieu du dimanche. C'est ainsi que le bon pere
de famille profert de thesauro suo nova et vetera.
16avril. - Conference sur les vertus du frbre Allahverdi; voici les principales choses qui ont ite dites en
cette r6unioha de famille:
Le frere Allahverdi naquit A Constantinople, le
2 avril 1840; il etait de nationalite armenienne. On
reprisente les gens de ce pays comme etant g6neralement d'une taille haute, ayant les yeux noirs et
grands, tres encaissis; la t&e haute et ronde, la
face moyenne, les oreilles grandes, le nez pro6minent,
tres long, aquilin, la bouche plut6t large. Voil pour
le physique. Quant au muoral la plupart des geographes
nous les peignent comme intelligents, laborieux, iconomes, patriotes, charitables, hospitaliers. Tous s'ac-
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cordent i dire qu'ils ont une veritable vocation pour
la banque et le commerce.
Le frere Allahverdi avait la plupart des traits physiques de sa race, ainsi que ses bonnes qualitbs morales.
Quand on avait vu une fois ce grand corps qui se dandinait en marchant, on ne pouvait l'oublier. Intelli-

gent, il l'etait surtout pour les choses pratiques; laborieux, il ne reculait pas devant la tAche; &conome, it
veillait avec soin sur les finances du secretariat; patriote, il aimait son Armenie; charitable, il avait un
coeur d'or; hospitalier, si la chose avait dCpendu de lui,
il aurait hospitalise 5 Saint-Lazare tous les pauvres
du quartier et de Paris. Vocation pour la banque et le
commerce, il savait faire avec les fournisseurs de la
maison : horlogers, menuisiers, relieurs.
Le frere Allahverdi appartenait Aune vieille famille
foncitrement chr6tienne; il fut baptistle r5 avril et,
tous les ans, ii faisait dire une messe ce jour-li en
reconnaissance de ce grand bienfait; dans ses r6p6titions d'oraison et dans ses notes, il remerciera souvent du don de la foi, qu'il appreciait d'autant plus
qu'il avait v6cu dans un pays musulman; il priait beaucoup pour la conversion des infideles, des h6retiques,
des schismatiques demandant souvent qu'il n'y ait
qu'un troupeau, qu'un pasteur. On disait la messe
dans sa maison paternelle plusieurs fois l'annee; c'est
qu'I cette kpoque, avant que les Filles de la Charitt
aient habitue les Turcs a voir des femmes dan's la rue,
il eit et6 dangereux pour des personnes de l'autre
sexe de sortir souvent, mime pour remplir les devoirs
religieux; les families aisees et pieuses suppleaient
a cette impossibilit6 en faisant venir un pretre arminien chez elles. Ces messes dites
la maison, dans
une chambre que ses sceurs et lui ornaient avec soin,
suivies avec une ferveur d'autant plus grande qu'elles
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6taient rares, tout cela ne contribua pas peu a donner
au frbre. Allahverdi une grande v6n6ration et une
profonde affection pour le saint sacrifice de la messe.
Nous l'avons vu avec 6dification entendre, servir la
messe avec un esprit de foi touchant. Avec quelle joie
aussi il ornait ses chapelles dela tribune dont il 6tait
sacristain! Ce n'6tait pas toujours du meilleur goiut,
mais il y avait profusion de bouquets, de chandelles.
Comme la Madeleine il d6pensait sans compter quand
il s'agissait d'honorer Notre-Seigneur Eucharistique.
C'6tait sans doute dans sa famille qu'il avait puis6
les germes de sa grande pi6t6.
Sa famille etant riche l'envoya achever ses etudes
A Paris; nous avons peu de d6tails sur cette periode
de sa vie. Ce que nous savons de plus positif c'est
que, bien qu'il ait recu une instruction aussi soign6e
que celle qu'on devait donner, il a pen profit6, en
somme, du moins pour ce qui concerne la langue franqaise, qu'il parlait fort mal, cherchant des mots qui
ne venaient pas, fabriquant des expressions .qui
6
n'6taient pas frangaises, ce qui donnait a ses r6p titions d'oraison un cachet tout a fait original.
Le frere Allahverdi 6pousa, !e 20 juin 1871, une
femme nomm6e Duruk Yagleudgian Allahverdi. Lemariage fut b6ni par Mgr Antoine Halagi, 6veque
d'Artuin. II est a croire qu'il ne trouva pas le bonheur dans le mariage, car nous lisons dans une lettre
que lui adressa M. R6gnier, en 1877, peu apres que
son mariage cut 6t6 declar nul par sentence du Saint
6
Office et de l'Inquisition c Les vicissitudes du pass
ne sont plus, les inqui6tudes sur Iavenir ne peuvent
plus exister; la mer de ctte vie n'a plus de vague
pour vous; une tranquilie travers6e vous est assur6e
jusqu'au port si d6sire du Paradis: n On a dit que son
epoise avait essayi de la vie des Filles de la Charit6
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et qu'elle n'avait pas persevere; nons ignorons si ce
fait est exact. II parlait quelquefois, rarement, de son
mariage; il parait qu'il s'en humiliait, disant qu'il ne
ferait point partie dans le ciel des 144 ooo dont parle

!'Apocalypse, qui accompagnent l'Agneau partout
oi il va et qui chantent un cantique qui leur est
r6serve.
Quoi qu'il en soit, A peine le mariage fut-il declar6
nul qu'il entra a Saint-Lazare. 11 quitta ses parents,
qu'il aimait beaucoup, et il les laissa dans une situation peu brillante; il ne retourna qu'une fois a Constantinople pour arranger les affaires de sa famille. Ses
deux sceurs vivaient pauvrement; elles etaient oblig6es
de jeiner presque tousles jours et elles se contentiaieu

souvent de prendre le soir un peu du the qui leur
avait 6t6 donn6 par les missionnaires de Constantinople. Le frere Allahverdi leur vint en aide materiellement. II aima ses parents comme nousle recommande
saint Vincent, d'un amour spirituel et selon le Christ.
Une partie de ses revenus 6tait employee a faire dire
des messes pour ses pere et mere, ses sceurs, ses
autres parents; environ cent cinquante par an suivant
un tableau qui se retrouve dans ses papiers , plusieurs
.ann6es d'intervalle.
11 fut recu au postulat le 3o avril 1877, date toujours
chere comme celle de son bapteme, et sanctifie de la
meme maniire; il prit le saint habit le 18 juillet de la
meme annae; ce saint habit 6tait alors une grande
lkvite a laquelle nos anciens freres etaient tres affectionn6s : dans ces derniers temps, meme lorsque la
soutane fut permise, il mettait quelquefois une grande
houppelande, espice de robe de chambre qui lui rappelait sa l6vite d'autrefois. II a gard6 jusqu', la fin le
cahier des regles du seminaire qu'il a fait suivre de
lettres g lui adressees, de traits edifiants de la vie. des
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saints et de pieuses considerations sur ce qui le touchait le plus.

Une de ces lettres a &teecrite par M. R6gnier, de
Constantinople. Le frere Allahverdi l'a sans doute
inseree l1 pour s'affermir inviolablement dans sa vocation. On y lit entre autres choses : a Voyez comme le
bon Dieu a tout arrange, tout conduit, tout men6 A
bonne fin dans ce qui vous concerne. Sa Providence
toute paternelle s'y montre avec evidence... Mon bien
cher Paul, vous 6tes vraiment a votre place, ne vous
inquietezde rien. » Nous voyons par cette meme lettre
que le frere Aliahverdi 6tait heureux au seminaire,
qu'il y eprouvait un grand bonheur.
M. Regnier I'invitait a faire tranquillement dans le
v6hicule de sa vocation le chemin qui le s6pare du
ciel, a s'abandonner corps et'me a la douce direction
de la grace, a la suite de notre bienheureux Pere. Ce
programme a te- fidlement rempli. Le frere Allahverdi a aim6 sa vocation comme pas un : il faut lire
dans ses notes, il fallait enteod'ire au secretariat on
dans les r6p6titions d'oraison,les pieuses et touchantes
reflexions qu'il faisait sur sa chere vocation.
11 s'est abandonni corps et ame a la direction de la
grce : sa vie 6difiante en est une preuve manifeste et
ses notes le montrent chaque jour, surtout chaque
retraite. II avait en effet l'habitude de cQnsigner par
ecrit les pens6es qui le frappaient,, les d6sirs qui remplissaient son coeur: ce qui revient le plus souvent,
c'est l'abandon A la conduite, a la volont6 de.Dieu; le
frereAllahverdi a men6 une vie int6rieure peu commune
et il 1'alimentait aux bonnes sources.
II a suivi notre bienheureux Pere. I11 'a 6tudi6 a fond,
il possedait une connaissance rare de la vie de saint
Vincent et il s'efforqait de marcher sur ses traces. On
peut m&me dire qu'il avait le temperament de notre
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saint fondateur, ses tendances naturelles, son caractere
violent, emport6; sans doute il n'a pas corrigA ses passions comme a fait saint Vincent; il lui est rest6 des
bouillons de la nature qui avaient disparu en notw
bienheureux Pere. Mais enfin il a luttA t'i!e .4 vie
... a remporti des
*:
pour les deux ch-ses n,'<
victoires eclatames : i n-milit6 et la douceur. Les victoires du frere Allahverdi ont 6te moindres; mais ii a
eu des victoires reelles et nombreuses.
Les traits 6difiants qui sont ajoutes A ses regles du
s6minaire sont empruntes aux vies de sainte Thirese,
sainte Hedwige,la bienheureuse Marguerite-Marie,etc.;
ils concernent surtout le desir 3e la saintet, le silence,
I'ramilit6, l'obeissance, la rup .ure avec le monde : le
trait de sainte Th6rtse rompant avec ses amities particulieres y est longuement racont6 : il souligne ces
paroles de J6sus : ( Je ne veux plus, ma fille, que tu
aies aucune amiti6 avec les hommes. ,
Enfin les reflexions pieuses qui terminent le cahier
ont pour objetl'enfance et la passion deNotre-Seigneur
et 1'6ternite.
Le frere Allahverdi eut le bonheur de prononcer les
saints vceux le 19 juillet 879g a la Maison-Mere. On
peut dire qu'il a et6 fidele a garder ces saintes promesses.
Lapauvr.tU :il demandait fidelement ses permissions;

il parlait avec force contre la recherche de 1'argent; il
donnait sans compter aux pauvres et il disait que plus
il donnait, plus il trouvait dans sa bourse; il avait toujowrs beaucoup plus qu'il ne croyait avoir.
La chastet : ii 6tait tres r6serv6 en parlant aux
femmes et aux soeurs, il gardait une exacte modestie
des yeux dans les rues.
L'ob6issance faisait ses delices ! il 6prouvait un
culte pour le P. Fiat.
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Le quatrieme vceu, il le pratiqua directement par les
cat6chismes aux pauvres, indirectement par son office
du Secr6tariat a peu pris toute sa vie. II ne fit qu'une
courte &chapp6e i Antoura comme infirmier. <cMais
j'6tais si maladroit, disait-il, qu'on me rappela bient6t. ))
On a composi une vie du frere Alexandre V6ronne,
modele des frires coadjuteurs du temps de saint Vincent; on pourrait,sans exageration,donner le mime qualificatif aufrere Allahverdi; il futvraiment unbon frrre
coadjuteur remplissant I'office de Marthe et coop6rant
au ministere des pretres par ses prieres, ses larmes,
ses mortifications, ses exemples.
L'office de Marthe, il le remplit fiddlement par
rapport A M. le Sup&rieur g6n6ral, de la chambre et
des appartements duquel il 6tait charg6. Quelles attentions dl6icates pour le P. Fiat I II devinait ses moindres
besoins et il volait aussit6t pour les satisfaire. Sans
doute que le successeur de saint Vincent dut lui dire
plus d'une fois : Martha, Martha, turbariset sollicita es
circa plurima.:Mon frbre, mon frere, vous 6tes trop
pr6occup6, vous vous inqui6tez trop, je n'ai pas besoin
de toutes cestisanes, chaufferettes, tricots, etc. C'&tait
bien la bonne Marthe de l'Ivangile: quand il fallait
chercher quelqu'un ou quelque chose pour le Sup6rieur
g6n6ral, il allait dans les corridors avec la rapidit6 du
vent, s'exposant. vous bousculer, tellement il craignait
de faire attendre le P. Fiat. II n'avaitpas les ailes des
anges, mais ses longues jambes en tenaient lieu un peu.
Ce travail n'6tait pas fait uniquement pour son superieur; rous voyons par ses notes qu'il le faisait pour
Dieu, voyavt Dieu dans le successeur de saint Vincent,
offrant son tra-.-.il de chaque jour pour faire penitence
de ses peches,-pour accomplir la sainte volont6 de
Dieu. II a vraiment mang6 son pain A la sueur de son
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front, car il a travaill6 beaucoup. Le seul reproche
qu'on peut lui faire, c'est qu'il etait toujours en avance
pour ce qui regarde le secretariat; par exemple, it

avait toujours des centaines, des milliers meme de facult6s ou autres feuilles semblables, sur lesquelles ii
avait pos6 le cachet du Pere; c'etait bien en temps
ordinaire, parce que lorsque quelqu'un en r6clamait
elles partaient aussitot, mais a la demission du SupArieur gen6ral, on se trouva en presence de beaucoup
de feuilles inutilisables.
II sanctifiait son travail par la priere. II n'omettait
jamais ses exercices de piet6, et quand ii faisait des
commissions en ville, il dut attirer I'attention de plus
d'un passant qui le voyait marcher rapidement, 6grenant son rosaire, et recitant presque tout haut les
invocations a sa Mere du ciel qu'il aimait beaucoup.
Ses rep6titions d'oraison simples, non recherch6es
d6notaient une Ame bien unie a Dieu. II avait de ces
r6flexions qu'on ne trouve que sur labouche dessaints.
I1 avait une grAnde d6votion pour la messe; en qualitt de sacristain, il avait 1'avantage d'en entendre plusieurs et son bonheur 6tait de les servir a toutes les
heures de la matinee. A l'infirmerie, il entendait toutes
les messes ou a peu pres. Le chemin de croix lui tait
bien cher; on le voyait souvent suivre les stations avec
un gros paroissien entre les mains; on nous a dit qu'?
l'infirmerie ii faisait plusieurs chemins de croix par
jour. La messe, le rosaire, le chemin de la croix, que
d'indulgences il a dit gagner par ces exercices et que
d'ames il a du d6livrer du Purgatoire I
Saint Vincent recommande aux freres coadjutears
d'aider les pretres par leurs larmes. Nous n'avons pas
vu le frere Allahverdi pleurer, mais si nous avions eu
la curiositi de le regarder de pres pendant qu'il recitait ses prieres, je crois que nous aurions surpris des
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larmes dans ses yeux. II 6tait si onctueux et si touchant
dans les r6flexions spontanees qui jaillissaient de son
coeur qu'on voyait bien que ce cceur 6tait sensible aux
moindres touches du Saint-Esprit. Ses notes sont
pleines d'hlans amoureux vers Jesus-Christ, de d-sirs
du ciel, de regret d'etre oblig6 de demeurer encore sur
la terre. Les sublimes cris d'amour que nous lisons
dans les ceuvres de sainte Th6erse, sainte Mathilde,
sainte Gertrude, se retrouvent A chaque page de ses
cahiers.
Ses mortifications ont et6 grandes. II ne recherchait
pas ses aises, il 6tait d'une sobri6t6 rare; son grand
corps ressemblait un peu A celui de saint Basile:
pellem et ossa. Dieu l'a mortifiA les dernieres ann6es
de sa vie par des infirmit6s p6nibles et humiliantes;
il les a support6es joyeusement. La mortification du
jugement a peut-etre 6t6 la plus dure de ses 6preuves,
pendant ses ann6es de vocation: il avait du jugement,
il le manifestait pour ce qui concernaitla vie de communaut6 en g6neral, la notre en particulier; il avait beaucoup lu, beaucoup rffl6chi; lorsqu'illui semblait qu'on
s'ecartait de ce qui 6tait son id6al, il en 6prouvait de
la peine; il avait toujours peurqu'on d6viAt de l'esprit
de saint Vincent; on le rassurait; il se soumettait;
mais on voyait que cela lui coitait et il priait beaucoup a cette intention.
La derniere coop6ration que saint Vincent demande
des coadjuteurs,c'estl'exemple. Notre frereAllahverdi
a &t6 un module de l'observance des regles, de la fidelit6 et de la ponctualit6 aux exercices. On l'avait
nomme excitateur A cause de cela : il lui arriva quelquefois de nous reveiller A trois heures au lieu de
quatre et dans sa simplicit6 il vint quelques minutes
apres nous r6veiller une seconde fois pour nous dire
que ce n'6tait pas l'heure, qu'il fallait rester au lit :
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cela, on le savait bien et il n'avait pas besoin de ledire, mais il aurait cru manquer a son devoir en ne lefaisant pas. Modele de r6gularit6, il le fut par la
pratique des maximes ivang6liques qu'il connaissait
parfaitement et qu'il observait mieux encore. I1 6tait
homme de foi, nourrissant son intelligence des livres
de la sainte tcriture; il affectionnait le Cantique des
cantiques et il donnait de certains passages de ce livre
des explications originales et pieuses. II lui arrivait
bien de se tromper pour les noms qu'on trouve dans
la Bible; cela faisait des rapprochements qui amenaient le sourire sur les levres de ceux qui l'6coutaient;
mais il ne s'embarrassait pas pour si peu, il allait de
I'avant, disant les mots qui venaient et l'id6e 6tait
toujours belle et quelquefois profpnde. II fut surtout
un module d'humilite; on aurait pu le croire exag6r6
quelquefois dans les manifestations de cette humilit,.
mais il n'en 6tait rien : c'etait une Ame convaincue de
son naant et qui le disait ou le manifestait fortement.
Que dire de son divouement pour les malades! II
les veillait, leur rendait tous les services dont ils
avaient besoin, et tout cela, alors meme qu'il etait
malade lui-m8me. A l'infirmerie encore, il faisait la
vaisselle, il nettoyait les cabinets; sans doute il allait
toujours un peu vite, il cassait parfois les objets; mais
il s'excusait et s'humiliait et acceptait les reproches
de si bon coeur que personne ne pouvait lui en vouloir, pas meme 1'iconome, car, ayant un peu d'argent,
il payait de sa bourse, ordinairement, les objets qu'il
cassait.
La d6mission du P. Fiat, la mort de celui qu'il
avait toujours servi, lui furent de grandes 6preuves.
II fut un peu d6sempare; comme saint Laurent lorsque
saint Xyste mourut, il 6tait tent6 de dire : Oui tesvous parti, mon pere, sans votre fils? Quo progrederis
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sine filio, pater? il avait t6, cormme saint Laurent, le
tr6sorier ou plutot .le d6pensier de son Superieur, il
6tait chargh du tronc de saint Antoine, il distribuait
les aum6nes du Pere : thesauros tuos expendi quos tradidisti miki, il ne comprenait pas que le Pere Fiat le
laissit sur la. terre noli me derelinquere, Pater sancte.
En attendant, il tournait et retournait sur son lit
comme saint Laurent sur son gril; il lui tardait d'aller
au ciel, mais dans son humilit6 il n'osait dire " Assatum
est jam, c'est assez souffert. n II attendait done patiemment, s'6tonnant tons les jours d'etre encore de ce
monde, et voici qu'enfin le docteur Alibert lui dit un
jour: ( Mon frere,c'est la fin.-Oh! la bonne nouvelle,,,
s'6cria-t-il. Il requt les sacrements avec grande ferveur
et humilit6, et il s'endormit du sommeil des justes
pour se reveiller dans l'6terniti bienheureuse.
S8 avril. - Translation des reliques de saint Vincent.
Office pontifical c6lbr6 par Mgr Reynaud. Dans le
chceur plusieurs eveques. La chAsse de saint Vincent
est toute resplendissante, grace A i'elect ricit, qui remplace les piles lueurs des lampes a huile d'autrefois.
Les Filles de la Charit4 sont nombreuses et I'eau qui
tombe abondamment n'a pas arr&t6 les petites Sceurs
du s6minaire.
Il estvrai qu'elles sont abritees sous d'amples parapluies qui attirent les regards des Parisiens surpris. Je
suis sftr que plus d'unadiU regretter le bon vieux temps
ou I'on faisait des choses, peut-etre moins 616gantes
que maintenant, mais certainement plus commodes et
plus durables : plus commodes, en effet, car ces parapluies abritent certainement trois ou quatrepersonnes;
plus durables aussi, car ils paraissent avoir cinquante
ans d'existence.
Si le temps ne fut pas de la f&te, I'6loquence avait
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et6 invit6e et elle repondit a 1'appel. Nous avonseu Ie
plaisir d'entendre le chanoine Poulin, cur6 de la Trinit6. I1 prit pour texte : Auditui'meo dabisgaudium et
laelitiam : exultabunt ossa humiliata. Son exorde fat
une application tres heureuse de ce verset aux reliques
de saint Vincent: elles ont 6et humiliees, ossahumiliata,
pendant la Revolution de 1789, et dans d'autres circonstances, pendant cette guerre en particulier ou l'o
dut les cacher, mais voici qu'elles tressaillent d'allegresse, exultabunt, comme en i83o. Vincent est revenu
dans son cher Paris, il a passe de nouveau les murailles
de sa bonne ville et tous I'acclament et sc rejouissent:
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam. Vincent est
revenu pour se trouver pros de sa fille spirituelle qu'on
va beatifer : les ossements de l'un et de l'autre se
r6jouissent.
L'orateur partage son discours en trois points '
1° Saint Vincent, pkre des pauvres. Poarquoi devons-

nous aimer les pauvres? L'Ancien Testament nous le
recommande dans 1'Eccl6siastique en particulier: Mon
fils, ne frustre pas le pauvre de son aum6ne ne defraudes,
il y a done un certain droit. Ne d6tourne pas tes yeux
du pauvre. Ne m6prise pas une Ame qui a faim.
N'exaspere pas un pauvre dans son indigence. Ne laisse
pas ceux qui demandent te maudire en arriere, car
1'impr6cation de celui qui te maudit dans l'amertume
de son ame sera exaucee. Rends-toi affable al'assemblk
des pauvres. Acquitte ta dette. On voit par ces textes
que la misericorde de Dieu rayonne dans le Vienut
Testament; mais c'est surtout dans le Nouveau qu'elle
se manifeste. Jesus-Christ s'est fait pauvre; il a rev6tau
la pauvreti comme un manteau royal. Lapauvrete, c'est
I'ppouse de Jesus-Christ (fresque d'Assise). La pauvret6 est une chose grande et sainte depuis NotreSeigneur. Les pauvres sont des sacrements de J6sus-
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Christ. En eux se manifeste une certaine presence de
Notre-Seigneur. Le pauvre cache Dieu. Souvent,quand
les saints servaient les pauvres, les pauvres ont disparu et c'est Jesus qu'on a vu (saint Gr6goire lavant
les pieds).
Saint Vincent connaissait parfaitement cette doctrine et il la pratiquait. Dieu l'a fait naitre pauvre pour
]e rendre plus compatissant aux miseres des i auvres.
Sur cette compassion naturelle, la charite chr6tienne
s'est greffee. Le chanoine Poulin resume alors k
grands traits ce que saint Vincent a dit et fait en
l'honneur du pauvre. Ce qu'il a dit : Selon leur ext6rieur, ils n'ont presque pas la figure de personnes raisonnables mais qu'il fait beau les voir si nous les considerons en Dieu! Ce qu'il a fait: la visite des malades
par les confreries de la charit6, les dames et les soeurs;
i'ceuvre des enfants trouv6s;'le soulagement des
refugies. Aucune misere ne lui echappe. II est le pere
des pauvres.
2° II est aussi le module des pritres. - Jesus-Christ
n'a pas seulement soulag6 la misere physique, '1 a
remedie a la misere morale, il a 6vangelis6 les pauvres
et il a form6 des pretres pour cela. Vincent est un des
prktres qui ont le plus ressemble au Souverain Pretre.
Qu'est-ce que le prtre ? L'orateur nous le montre
d'apres les Ecritures, les Peres, B6rulle, Condren,
Olier, Bossuet, l'abbe de Ranc6. Le pr&tre, c'est un
autre Jesus-Christ. Ce qu'est le sacerdoce de NotreSeigneur. Jesus-Christ est pr&tre par l'union hypostatique de la divinit6 avec l'humanit6. II est pretre et
victime, pr4tre a jamais, pretre saint, plus elevi que
les cieux. Comment les pretres saints s'efforcent d'imiter Notre-Seigneur, par exemple saint CharlesBorrom6e, saint Francois de Sales, particulibrement saint
Vincent de Paul. Ce dernier a travaill6 pour le salut
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des pauvres qu'il savait abandonnis, ignorants. II a
4vangelis6 les pauvres a Clichy, Chitillon, Folleville,
dans les missions, puis il a form6 des pretres, par les

retraites d'ordinands, les conferences du mardi aux
eccl6siastiques, les s6minaires. Il ne s'est pas lance
de lui-meme dans cette ceuvre: c'est un Fabius cun-

ctator, un bceuf qui s'avance lentement. II avait cinquante ans lorsqu'il commenca. II l'a fait sans les
ressources humaines, ill'a fait avec humilitY. II a fait
de saints pretres dont il etait le modele par sa foi, sa
patience, etc. Ce que la France lui doit a ce sujet: ce
qu'est le clerg6 francais, le modele du clerg4.
3° II fut le protecteur de la patrie. - II lui a donn6
Jsus-Christ, des ceuvres organisees, les sceurs de
Charit6, les missionnaires, de bons .v&ques, ii a pansg
les plaies de la France meurtrie, il a cri6 des h6pitaux, etc. Vincent, soyez encore aujourd'hui le protecteur de notre patrie, faites qu'elle renoue ses liens
avec le Saint-Siege, rendez-lui J6sus-Christ, les religieux, les soeurs, rendez aux uns et aux autres les
enfants qui sont ileves en dehors de la foi, lesmalades qui meurent sans sacrements. Alors ce sera
une joie pour la France : auditui meo dabis gaudium
et laetitiam, et les ossements de Vincent en tressailliront d'une joie plus grande exultabunt ossa.
Ce que nous venons de dire, ce sont quelques penstes retenues au passage; elles ne peuvent que donner
une id&e bien imparfaite du discours qui fut d6bit6
avec une chaleur, une -conviction de sentiments qui
remuerent profondement tous les cceurs.
Le soir commence la retraite des sceurs servantes
prech6e par M. le Superieur g6n6ral.
22 avril. - Cinquantaine de vocation de M. Bettembourg, visiteur de la province de France et direc-
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teur des Dames de la Charit6. Le jubilaire dit la
messe a la communaut6 et donne le salut a SaintLazare.
Une b6n6diction autographe du Souverain Pontife
fut le couronnement de cette fete de famille.
24 avril. -' Reunion des Dames de la Charit6. Le
cardinal Amette pr6side la creimonie.
25 avril. - Reunion des enfants de Marie. M. Mott
est le pr6dicateur; mais il y a tant de monde qu'il
est presque impossible de trouver une place. On se
demande si les confessionnaux eux-memes ne sont pas
occupes par cette pieuse jeunesse.
29 avril. - Les heureux privilegies qui auront le
bonheur d'assister aux fetes de la b6atification de
Louise de Marillac commencent a partir. Aujourd'hui ce sont, avec M. le Sup&rieur general, M. Narguet et M. Fayollat; M. Bettembourg part 6galement,
mais il va directement a Rome, tandis que les autres
pelerins s'arretent en route.
i"r mai. - On apprend avec plaisir que le gouvernement se fera representer aux fetes de Rome par
*une mission extraordinaire a la tete de laquelle sera

M. Hanotaux.
2 mai. - Depart pour Rome de M. Veneziani, des
freres Bataille et Lardet. On dit que tous les directeurs des soeurs ont la permission d'en faire autant.
4 mai. Kieffer.

D6part de MM. Meugniot, Misermont et

5 mai. -

Un wagon entier de cornettes quitte Paris
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pour la Ville 9ternelle. On a,parait-il, invit6 aux fetes
de Rome toutes les visitatrices,ainsi que les sceursqui
ont cinquante ans de vocation.
9 mai. - C'est le grand jour, a Rome, de la b6atification de Louise de Marillac, veuve Le Gras. A Paris,
rue de Sevres, la ch~sse de saint Vincent est ouverte,
le tableau de la Bienheureuse est expos6 a la salle de
recr6ation, entour6 de fleurs et de lumieres; rue dii
Bac, la statue de Louise de Marillac remplace cellede
Sacr6-Cceur et le soir les deux communautbs se
reunissent devant cette statue pour chanter le Te
Deum d'action de grAces. Voil enfin abouti ce fameux
proces pour le succes duquel le bon P. Fiat a taut
fait. Aussi une reconnaissance particulibre s'ilve de
nos cceurs vers celui qui a tant d6sire voir sur terre
le succes de cette cause.
Nous n'avons pas pu dire la messe de la Bienheureuse, il nous a fallu reciter la messe du cinquinme
dimanche apres PAques ; cependant la liturgie ne
nous d6fendait pas d'appiiquer a la circonstance
les principaux passages de la messe et on n'y a pas
manqu6. Quand l'Introit nous fait dire : Vocem
jucunditatis aununtiate et audiatur alleluia, annoncez

partout la parole qui rijouira les cceurs et que l'allIluia se fasse entendre; il ne nous est pas difficile de
def6rer a cette pieuse invitation.
Nous entrons sans peine dans les sentiments do
psaume 65 que la liturgie nous fait dire : Jubilate eo,
etc. Poussez des cris de joie vers Dieu, habitants de
la terre; chantez un psaume ; l'honneur de son nom,
rendez gloire a ses perfections.
L'6pitre de ce jour nous semble si bien appropribe
a la Bienheureuse qu'il nous semble que c'est 1'6pltre
de sa messe. Louise de Marillac, en effet, n'a-t-elle
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pas pratique cette religion pure et immaculee qui consiste a visiter les pauvres, a s'occuper des veuves et
des orphelins et a se preserver de la corruption du
monde. Religio munda et immaculata, etc.

M. Planson, assistant, a fait la conference &la communaute; il a r6sume & grands traits les phases du
procks de b6atification; nous aurions voulu mettre
sous les yeux de nos lecteurs cette allocution ou du
moins ses grandes lignes, mais cela nous est impossible, attendu : I" que nous n'y avons pas assiste, pas
plus, du reste, que les autres confreres, et 2" que personne ne nous a donn6 ni le texte ni meme le r6sume
de la conference.
On nous demande souvent de faire ici le journal de
la Maison-Mere des Sceurs; qu'on veuille nous excuser
si, pour cela comme pour beaucoup d'autres choses qui
int6resseraient la compagnie, nous nous trouvons dans
l'impossibilit6 d'en parler ici; nous ne pouvons pas
supplier par l'imagination a ce que nous n'avons ni
vu, ni entendu, ignoti nulla..... descriptio.
16 mai. -

Pendant qu'a Saint-Pierre de [Rome la

c6remonie de la canonisation de Jeanne d'Arc se
deroule sous la pr6sidence du Souverain Pontife
devant cinquante cardinaux,plus de deux cents eveques,
I'ambassadeur extraordinaire du gouvernement francais, quatre-vingts membres du Parlement, etc... etc...
& Paris nous ceilbrons, par une heureuse coincidence,
la f&te de Jeanne d'Arc; M. Planson officie. La statue
de la Sainte de la patrie est placie devant la chisse
de saint Vincent entouree de lumieres et de drapeaux.
L'orgue fait entendre 1'Hymne a' l'tendard.

A Notre-Dame de Paris, Mgr Roland-Gosselin
chante la messe, le chanoine Couget parle, une heure
et demie durant, de la liberatrice de la France. Dans
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la foule, qui est immense, on remarque aux premiers
rangs le representant du President de la Ripublique,
Mme Deschanel, des s6nateurs, des d6put6s, des officiers. La procession s'organise vers dix-sept heures
et, bien qu'on soit dans la basilique depuis pres de trois
heures puisque 1'office a commenc6 a quatorze heures,
il reste encore un tres grand nombre de personnes.
A signaler la reproduction curieuse d'une ancienne
porte de Paris pres de laquelle Jeanne d'Arc avait
etC bless6e en 1429 et que le cur6 de Saint-Roch a
fait 6difier devant son 6glise. Cela fait bel effet et
des milliers de curieux defilent devant ce fac simile.
Toutes le. statues de Jeanne d'Arc qui sont dans les
rues de Paris sont couvertes de fleurs et, le soir, la
basilique de Montmartre apparait embras&e de grandes,
lueurs alternativement bleues, blanches et rouges.
21 mai. -

Retour du Tres Honor6 Pere, sans son

secr6taire, M. Fayollat, qui est rest6 malade a Rome.
24 mai. - elections a la Communaut. "La seur
servante de la maison dite u la Marmite ) ; Lyon,.
Soeur Fenon est dlue officiere ou depensitre.
26 mai. -

Le Journal officiel publie de tres utiles-

rapports qui ont et6 lus aujourd'hui sur la tuberculose,
sur l'am6nagement des bAtiments scolaires, la sant6
des maitres ou maitresses et de leurs el6ves, le developpement de I'organisme des enfants. Ces pages
seraient Aciter in extenso pour 1'avantage de nos 6coles
et orphelinats. Indiquons seulement les principales
idles qui ont 6t6 6mises: I' pour I'am6nagement des
batiments, on a r6clam6 des lavabos, des vestiaires,
des salles de douches, des cuisines sp6ciales pour
1'6cole menagere qui est n6cessaire darisles orphelinats
de filles; on a surtout montri l'importance de la pro-
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prete et de l'hygiene; 2* pour ce qui regarde la sante
des 6leves aussi bien que de leurs professeurs, on a
demand6 que les enfants ne s'intoxiquent pas par lair
confine dans lequel on les oblige quelquefois de vivre,
qu'ils ne contractent pas une affection dontagieuse au
voisinage d'un camarade ou d'une compagne, que leur
sante ne s'althre pas par suite de leur position vicieuse
en travaillant ou de leurclaustration prolongbe; 3° pour
le d6veloppement de l'organisme, il faut que 'air et
le soleilp6netrent dans les classes, que la nourriture soit
saine et abondante, que les jeux en plein air soient
favorists et encourages. L'enseignement pratique de
l'hygibne sera realis6, dit le rapport, en habituant les
enfants a 1'ordre et a la proprete, en les chargeant de
I'entretiendes locaux. On a insist6 sur la n6cessitedes
preventoria (a la mer, a la montagne, colonies de vacances a la campagne). I1 faut aussi soumettre les
enfants de temps en tempsa une visitede sante, puisque
depuis les recherches de Grancher et autres, on sait
que les tuberculoses fermees, latentes, se rencontrent
dans la population scolaire dans- la proportion de 11
i 15 p. Ioo,ainsi que l'a d6clar6 le congres international de la tuberculose tenu & Paris. Un triste et interessant rapport a montri les m6faits que produit la
negligence des lois de l'hygiene : arret de la croissance des enfants, arret de I'accroissement de son
poids, diminution de la force musculaire et atrophie
des muscles, d6viation de la colonne vertebrale,
sympt6mes morbides. II faut done developper normalement les facultes physiques de I'enfant, parallelement avec ses facultbs mentales, selon les lois physiologiques de l• croissance, pour assurer la sante, la
vivacit6, l'equilibre nerveux, la robustesse del'enfant,
tout en exergant une action bienfaisante sur ses qualit6s intellectuelles et morales.

2g

mai. -
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Un t6~lgramme d'Italie nous apprend la

mort de M. Fayollat, secritaire particulier du Tris
Honor6 Ptre.
29 mai. -

M. le Superieur general devait partir seul

pour son second voyage i Rome; mais M. Coste qui
pensait tout d'abord ne l'accompagner que jusqu'I la
gare, ira plus loin,au moins jusqu'at Marseille. M. Coste
part done sans breviaire ni bagage. C'est un voyage
impromptu. La Tres Honoree Mere ne repart pas pour
Rome.
30 mai. - Deuxitme fete de Jeanne d'Arc i Paris.
Un cortege magnifique et interminable se derooul
depuis I'6glise Saint-Augustin (d'oit le clerg6 est sor.i
en ornements sacr6s pour benir la statue de Jeanne)
jusqu'i la rue de Rivoli. La place de la Concorde,
cette merveille de bon goat, est ravissante i voir
lorsque le cortege compose de jeunes gens, de jeunes
flles, de groupes aux bannitres deploy6es, de socites
de gymnastique,etc., 'entoure d'une ceinture dont les
couleurs voyantes miroitent au soleil de midi. II est
djij midi en effet, et plusieurs groupes ne se sont pas
encore mis en branle.
4 juin. -

Conference sur les vertus de M. Fayollat.

M. Jules Fayollat naquit le 3 juillet 1882 Lans, diocese de Grenoble. I1 fit ses etudes classiques au petit
s6minaire du Rondeau, sa philosophie et un an de
thtologie au grand siminaire de Grenoble. Quelle fut
1'origine de sa vocation? Est-ce la vie de son compatriote le bienheureux Clet qui I'orienta vers notre Congr6gation? Nous ne Ie savons; toujours est-il qu'en
1903 il frappait a la porte de Saint-Lazare. Ceux qui
l'ont connu i cette 6poque attestent qu'il avait de la

-

451 -

pi6t', de la r6gularit6, une bonne intention, ine assez
bonne nature, mais un caractere trop impressionnable,
un manque total de force. Lorsqu'il fut question de
I'admettre aux vaeux en 19o5, on hisita, a cause de
son 6tat maladif. M. Fiat le requt cependant: il fit
les voeux le 25 octobre 1905 et comme M. Louwyck,
directeur, pensait que sa sant6 ne r6sisterait pas A un
long sijour a Paris, on l'ordonna pr&tre le 9 juin igo6.
II fut plac6 imm6diatement au s6minaire de Piazza
SArmerina en Sicile. La Congregation venait d'accepter
la directionde ce grand seminaire, et le 26 septembre
M. Misermont, superieur, faisait son entree avec trois
confreres : M. Peters, M. Fayollat et M. Catteau.
L'entr6e ne fut pas solennelle pour M. Fayollat.. I
avait dit la messe a Caltanissetta, mais apres les premieres ablutions, il s'etait senti malade et n'avait pu
prendre les secondes. Peu apres il fallut monter dans
une voiture qui transportait la petite troupe A Piazza;
M. Fayollat fut tres pMle tout le long du voyage, et,
quand on arriva, il n'tait pas remis.
II fut charg6 d'enseigner la philosophie et l'histoire
et de faire l'&conomat; les pr&tres, les seminaristes
admirent a ses belles qualites de cceur et d'esprit >, ce
sont les expressions dont on se sert; mais constatent
qu'il est delicat comme une fleur et que la moindre
chose l'abat; en fevrier r 9 o 7 , il a des crampes d'estomac
qui le mettent dans un grand 6tat d'enervement; le
physique influe sur le moral; mais il se ressaisit vite, sa
bont6 est lou6e par tous, il travaille autant que les
autres, il ne s'arr&te jamais, il rend de grands services.
MgrPerosi,qui fait lavisite apostoliqueen juin decette
ann6e, le trouve bien un peu jeune pour etre directeur
de s6minaire (il a'a que vingt-cinq ans en effet) et
M. Fayollat est un pen agac6 des appreciations du
visiteur, mais cela ne le decourage pas et, lorsqu'il

-

452 -

apprend que le P. Fiat a l'intention de le changer, il
supplie qu'on le laisse a Piazza, disant que le climat
est tres bon; que s'il a 6t6 fatigue, c'est a cause de la
somme considerable de travail qu'il a ete oblige de
fournir; que cependant on ne l'a jamais remplac6 ni
pour les classes, ni pour les predications; il ajoute que
ses relations avec ses confreres out toujours &et excellentes, et queconsiquemment il ne voit pas de raisons
qui obligeraient le Sup6rieur general a le changer.
Lc P. Fiat est tonch6 par cette lettre et il laisse
M. Fayollat a Piazza.
L'ann6e scolaire 1907-1908 s'ouvre par le change-

ment du Sup6rieur. M. Dubus remplace M. MisermontLa sante de notre confrere ne s'affermit pas. On est
inquiet pour lui; on a peur qu'il ne puisse aller longtemps. M. Louwyck, qui fait la visite en 1908, constate que sa sante est bien delicate, qu'il a des maux
d'estomac et de coeur; que malgr6 cela il est courageux,.
travailleur, fidle observateur de la regle. qu'il aime la
maison; et cependant, comme le constatent tons ceux
qui donnent des nouvelles de notre confrere, on ne
peut guare se soigner a Piazza ; en mars il va plus mal,
il crache le sang, il lui faudrait du repos et de labonne
nourriture, choses difficiles i procurer au s6minaire
de Piazza; son supnrieur l'envoya se reposer a Rome
pendant les vacances de Paques; il en revint plus fort
physiquement et moralement; pendant les grandes
vacances, il vint en France, a Dax. I1 fut extrimement
reconnaissant au P. Fiat de lui avoir procur6 ce repos,
nous le voyons par les lettres tres affectueuses qu'il
6crit &son Superieur general dans le courant de l'ann6e
90o8-90o9; nous constatons par ces lettres combien la
bonti, les bienfaits, la paternelle sollicitude du bon
P. Fiat 6taient une force et une consolation pour
M. Fayollat.
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L'annee 9go8-9gog fut meilleure pour lui, les six
premiers mois furent relativement bons, grace A son
s6jour a Dax et aux bons soins qu'il y avait recus de
M. Marlats; mais en juin 1909 le mal reprit le dessus,
M. Fayollat redevint d'une maigreur a faire peur et
son superieur concluait ( que le meilleur remide serait
encore une nouvelle saison a Dax avec les soins si
bons et si habiles de M. Marlats ,. Le P. Fiat accorda
la chose sans la moindre difficultY.
En go19il revient encore en France pendant les
vacances, maiscette fois c'est pour precher des retraites
d'enfants de Marie; il est assez solide pour en donner
trois.
La vie continue A Piazza, laborieuse, reguliere, charitable. Aussi quand le visiteur apostolique,Mgr Cecchini, vient 4 Piazza en g191,il est 6merveil16 et la
Congregation de la Consistoriale envoie une belle lettre
a l'Nveque, Mgr Sturzo, pour louer la sage direction
et le zele des prktres dela Mission.
M. Fayollat a une grande part de ces iloges; le
visiteur apostolique ne I'a plus trouve trop jeune
comme en 1907 (et cependant M. Fayollat n'a encore
que vingt-neuf ans) mais un rapport constate qu'il parait en avoir dix de plus et que tout le monde lui
donne de trente-cinq a quarante ans.
Tout allait done bien sous la- douce direction de
M. Dubus; M. Fayollat 6tait assez bien portant, il
etait content, il travaillait beaucoup lorsqu'un malheur
vint assombrir ce bonheur. Son sup6rieur fut frapp6
a la t&te par un coup de ballon pendant une recr6ation;
il s'ensuivit un transport au cerveau; on decida de le
conduire a Rome pour le faire soigner par des sp6cialistes; M. Fayollat fut charg6 d'accompagner le
malade ; il fut pour luid'un d6vouement a toute 6preuve,
le soignant lui-meme jour et nuit ; sa nature sensible
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et affectueuse fut frapp6e de cette maladie de son
supirieur et de samort qui survint en mai suivant. Ses
lettres respirent une douleur sincere et profonde.
Pour se distraire de ce coup qui pouvait 6tre funeste
pour sa sant6, il vint en France et il precha plusieurs
retraites, une en particulier i Chatillon-sous-Bagneux,
oi la digne sup&rieure le soigna avec 1'affection d'une
mere.
11reprit Ic chemia de la Sicile en septembre 1912
et se remit au travail sous la direction de M. Peters
qui avait remplac6 M. Dubus. Une visite faite en 1913.
par M. Louwyck, constateque M. Fayollat a onze heures
et demie de classe parsemaine, six dephilosophie, trois
de grec, deux et demie de fran<ais; qu'il est bon pro-

fesseur, s&rieux, estim6, aimable avec ses confreres,
un peu craint par ses 61eves; il n'est pas question de
sa sant6; aussi le voyons-nous cette annie i913, pendant les vacances de PAques, venir precher une retraite
aux enfants de Vietri-sul-Mare, dont la sup&rieure est
une de ses compatriotes; il devait y revenir sept ans
plus tard pour mourir.
Cette meme annee 1913 il revient a Chitillon ou il

pr&che deux retraites.
Mais voici la guerre, la fermeture de Piazza; il rentre
en France; mais il est si faible qu'on l'envoie se soigner a Chatillon chez la bonne soeur Jullien. La il
ressuscite et, comme il est apte a reprendre du ministhre, il est nomm6 secr6taire particulier du T. H.
P. Villette.
On a dit dans la conference qu'il fut un secr&taire
modele. II fut vraiment en effet la m6moire et la main
de son Sup&rieur. Sa tidlit6 au Suprpieur g6n&ral
£tait grande et ona fait remarquer qu'il avait 6t6 d'une
discr6tion parfaite. Le secrataire particulier est expose
quelquefois, par suite des questions qu'on lui pose, a
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decouvrir certaines choses qui doivent demeurer secretes; M. Fayollat se tirait avec habilet6 de ces demandes insidieuses. II etai: dou6 de prudence, d'habilet6, d'industrje et de diligence dans son travail; il
6tait affable dans ses manieres, ce qui est n6cessaire
pour un secr6taire qui doit souvent traiter avec les
confreres, les soeurs ou les externes. I1avait reellement un talent particulier pour 6crire les lettres avec
ce ton de pi6te, d'onction et d'amenite qui plait tau•t

aux destinataires. II avait aussi uue grande aptitude
pour les langues; ind6pendamment de sa langue maternelle, il ecrivait couramment le latin, 1'italien, I'espagnol et I'anglais.
I1remplit les memes fonctions de secr6taire aupres
de M. Louwyck, vicaire general, et ensuite aupres de
M. Verdier, d'abord vicaire general puis sup6rieur
g6neral, et il le fit avec le m&me devouement et la m6me
habilet6, a la satisfaction des deux.
M. Fayollat ne s'est pas borne a etre secr6taire; il'
a exerc6 de plus un ministere tres actif aupres, des
Ames, nous serions tent6 de dire trop actif, car vraiment
ce zele l'a tue.
II a donne un grand nombre de retraites, il a pr&ch6
dans un certain nombre de maisons de sceurs, ii s'est
charge de plusieurs ceuvres importantes comme un
cours de religion tous les jeulis aux institutrices de
la rue de l'Abbaye, des conferences tous les mois on
tous les quinze jours a d'autres groupes; il confessait
beaucoup de jeunes filles, il 6tait charge de la confession trimestrielle des sceurs des Ardennes et de la
Marne. Partout il a fait beaucoup de bien par sa doctrine, son affabilit6, son devouement.Sa doctrine 6tait
6tendue et il la d6vcloipait aux bonnes sources; il se
tenait au courant des sciences eccl6siastiques; sa bibliotheque 6tait bien montee; son affabilit6 lui ouvrait
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les coeurs, il attirait par son sourire, il gagnait par sa
bonne humeur; aussi les regrets de sa mort sont grands
parmi les personnes qui Font connu; enfin son d6vouement 6tait iniassable, il ne savait pas refuser un service a rendre; les derniers mois de sa vie, alors qu'il
aarait eu tant besoin de repos et que le m-decin voulait
1'y contraindre, il prechait encore plusieursfois chaque
d<imanche; il donna encore une retraite a la rue Perronet au debut de 1920, sans cependant laisser son tra'vail du secretariat, en sorte que l'on n'y a connu ces
predications que lorsque la chose etait faite ; or tous les
jours de cette retraite, on le voyait suer, frissonner.
En fivrier 1920, on 1'envoya se reposer i Chitillon;
le m6decin d6clara qu'il devait rester au lit d'une
maniere absolue, sans se lever ni pour dire la messe ni
pour 1'entendre. Au bout de huit jours, notre regretti
confrere cut assez de ce r6gime et il fit tant qu'il fallut
le laisser se lever pour 6viter quelque chose de pire.
II parut aller un peu mieux; anssi crut-il pouvoir accompagner le Tres Honor6 Pere dans son voyage a
Rome. La veille de soi depart il grelottait, il tremblait,
commeune feuille et la sueur perlait sur son visage; on
le lni fit remarquer; il r6pondit que le voyagele remettrait; il s'arrkta A Lyon et il eut la joie de voir sa
sceur Fille de la Charit6; ce s6jour lui rendit des forces,
il partit plein d'espoir, mais, helas, il fut bient6t repris,
apres la beatification de Louise de Marillac.

Nous empruntons a une lettre adress6e a la Saeur
Julien les d6tails suivants sur ses derniers jours :
Le TrBs Honor€ Pere, le voyant assez fatigue, au lieu de le
ramener a Paris, lui conseilla d'aller se reposer I Vietri-sulMare. Vietri est a sept heures environ de chemin de fer par
rapport & Rome. M. Fayollat partit le jeudi 2o, mais trop fatigu6 par le voyage, ii dut s'arreter & Naples. 11 y passa une
mauvaise nuit chez nos confreres; des le lendemain matin, il

-

457 -

se rendit k Vietri. On fut mal impressionn6 par ses traits fatigues, ses yeux sortant de l'orbite, sa difficult6 de respirer.
Mais la bonne Supdrieure,qui l'avait parfois vu dans de si
mauvaises conditions, espirait bien le remettre sur pied. Nous
avions aussi le mame espoir : qu'il nous reviendrait ragaillardi
apres une quinzaine de jours. Mais ce n'dtait pas T1.ce que le
bon Dieu voulait. Le malade se mit au lit, on le condamna
au lait, auxceufs, au repos. Apres quelques joursil paraissait
aller mieux; il fit en voiture une promenade dans la montagne voisine, puis un autre jour une promenade en mer. Mais
pourtant il slalimentait assez difficilement, il dut se remettre
au lit. La veille de sa mcrt, il voulait pourtant aussi dire la
sainte messe. Sceur Cendres s'y opposa. Puis il fut pris d'une
grande dysenterie, et sa mort arriva d'une fagon assez soudaine, si bien qu'il n'y eut aucun pretre pres de lui k ce dernier,moment; le pretre vint un moment aprIs sa mort. Les
sours prdsentes a sa mort ne -s'apercurent m6me pas qu'il
rendait le dernier soupir.
On eut quelques difficult6s d'abord au sujet des funurailles,
car un mddecin s'etait mis dans la t&te que la cause de sa
mort etait le cholira....
II n'en 6tait rien, il avait assez de maladies pour que l'ensemble de tous ces maux prodfsit la mort : intestin, foie,
coeur; estomac....
II est mort les yeux et la bouche ouverts, et on ne parvint
pas I fermer ni la bouche ni les yeux. Mais aucune decomposition dans son teint, ni alteration du visage.
Se voyant sans l'esp6rance de guerir, ii voulait repartir
pour la France, par le bateau jusqu'h Genes et de l1 en chemin de fer.
Autant de reves evidemment. A voir ce qui est arrive, si le
Tres Honore Pere 1'ett repris avec lui, il serait mort en
voyage. Mais son Energie etait telle qu'on n'aurait jamais
devin6 qu'il fft si bas.

On lenterra samedi soir 29 mai par une chaleur
atroce; il repose an cimetiire, dans une esp&ce de
chapelle.
Terminons par ce mot du cur6 de Lans, son village
natal :

-

458 -

a Notre abbl Jules itait si aim6 et si v6ndri qu'il 6tait
consid6r6 comme un saint. n
9 juin. - Assembl6e g6nerale de l'association d'hygibne sociale du sixieme arrondissement. Le sixiime
arrondissement, c'est le n6tre, cela nous interesse
donc; d'autant plus que nous voyons des Filles de la
Charite faire partie de cette association. Disons done
un mot du but de cette r6union; cela nous sera facile,
grace a la belle conference qu'a bien voulu donner
M. Lacour-Gayet, membre de l'Institut. L'association
a'iygiine sociale a pour fin de lutter contre la tuberculose qui tue par an cent cinquante mille Francais. La
loi du 15 avril i916 a ordonni d'6tablir des dispensaires publics d'hygiene sociale et de preservation antituberculeuse; une nouvelle guerre est d6claree non
plus contre les ennemis de l'ext6rieur, mais contre
1'ennemi de l'interieur; toutes les bonnes volont6s sont
convi6es a la croisade anti-tuberculeuse. Le cardinal
Amette favorise ce mouvement. Si tous s'unissent contre
les microbes, on les aura. On cr6e done des dispensaires
dans les quartiers de Paris et dans les villes de la
banlieue. Ouvrons une parenthese pour dire a ce
propos que nous avons eu l'occasion nous-meme de
visiter un de ces dispensaires tenus par nos seurs a
Malakoff; c'est trbs bien organise et l'on ne peut se
faire une id6e du bien que l'on peut r6aliser par ces
dispensaires. Fermons la parenthese et reprenons la
conference de M. Lacour-Gayet. Sont attach6es aux
dispensaires, des infirmiires visiteuses qui vont dans
les families et qui sont charg6es d',tablir les fiches
sanitaires et sociales des malades. Une association est
jointeýces dispensaires pour leur donner son concours
moral et p6cuniaire ; les dames qui en font partie sont
les dames patronnesses; elles secondent les infirmieres

-- 459 visiteuses, elles aident a blever des pr6ventoriums, des
dcoles de plein air, des maisons de cure, des sanatoriums; les dames patronnesses visitent aussi les malades, non pour les soigner, mais pour leur donner un
peu de confort et beaucoup de r6confort; elles sont
les marraines des tuberculeux, elles entrent en relations
avec les families, surveillent affectueusement et intelligemment les enfants.
M. Lacour-Gayet termine son rapport en faisant
1'6loge de saint Vincent et de Mile Le Gras.
En lisant cette belle conf6rence nous nous disions:
pourvu que les infirmieres visiteuses n'aillent pas supplanter les Filles de la CharitA visiteuses, pourvu que
les dames patronnesses n'aillent pas prendre la.place
des Dames de la CharitL.
o1 juin. - C'est un jeudi, il n'y a aucune f&te splciale inscrite sur l'ordo et cependant la basilique de
Notre-Dame est remblie comme aux dimanches. comme
aux fetes, le cardinal archeveque de Paris est li,
Mgr Le Roy, sup&rieur g6enral des Pires du SaintEsprit, est la; cinq autres 6v6ques sont la; dans le
choeur je vois le s6minaire des Missions 6trangrres, le
s6minaire du Saint-Esprit, le s6minaire de Saint-Lazare
lui aussi; dans les nefs des milliers d'enfants conduits
par des pr&tres, des freres, des-soeurs. Tous les yeux
sont tourn6s vers une chisse dress6e au milieu du
choeur; elle contient les restes du premier martyr'de
l'oeuvre de la Sainte-Enfance, elle va Atre d6pos6e dans
une chapelle de Notre-Dame et c'est pour f&ter cette
translation que tout ce monde se r6unit. Mais voici
Mgr Reynaud, notre confrere, qui monte en chaire; il
va nous expliquer les legons de cette c6remonie. Ecoutons-le attentivement.
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Date et dabitur vobis.
Donnez et il vous sera donne.
Mes chers enfants, vous fetex un martyr, le premier martyr
connu et glorifi de votre belle oeuvre, le bienheureux
Paul Tchen. Rejeti du foyer comme une bouche inutile par
des parents avares et pauvres qui ne voulaient pas le nourrir,
il fut recueilli et adoptd en votre nom par les missiornaires
du Koei-tcheou qui 1'6leverent avec vos aum6nes et en firent
un chritien et un seminariste. Puis quand la, persecution
iclata, il fut jet€ en prison oh il eut beaucoup a souffrir
mais ni les menaces, ni les promesses, ni les privations ne
purent le faire flichir, et, fiddle a Dieu, il fut &l'age de vingttrois ans, condamni k mort pour la foi et ddcapit6 A Tsin-gai,
le 29 juillet 1861, avec trois compagnons qui, aprbs avoir partag6 son martyre, partagent maintenant sa gloire : les bienheureux Joseph Tchang, J.-B. Lo, et Marthe Ouang. Pieusement recueillis par les soins de Mgr Faurie, ses restes
vendr6s furent envoyds au s6minaire des Missions 6trangeres
pour Atre remis h l1'cuvre de la Sainte-Enfance comme un
tr6sor pricieux qui lui appartient de droit. Le voilk done an
milieu de vous, mes chers enfants, pour ne plus vous quitter.
R6jouissez-vous de sa presence: il ne vient pas comme un
client qui a besoin d'aum6nes pour vivre, mais comme un
riche, un puissant, un bienheureux du ciel qui vient acquitter des dettes de reconnaissance en repandant des bin6dictions. Oh! qu'il sera heureux de vous voir &ses pieds et de
recueillir vos prieres pour les presenter A Dieu! C'est lui
maintenant qui seravotre protecteur et votre bienfaiteur. Quel
resultat plus magnifique pouvait couronner iros petits sacrifices et quel encouragement a les continuer avec une gOndreuse fiddlite!
C'est bien la conclusion qui decoule de cette fate; il me
semble entendre la voix du bienheureux Paul Tchen qui
vous ripete avec Notre-Seigneur : Date et dabitur vobis
I. - Dats... Que donnez-vous aux petits paiens abandonn6s de leur famille quand vous leur envoyez le fruit de vos
petites privations? Trois grandes choses : la vie, des meres et
le salut.
i* Vous leur donnez la vie en les sauvant de la mort. Quand
on sauve la vie a quelqu'un, par exemple dans un incendie,
un naufrage, on est acclame comme un grand bienfaiteur,.
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tous les journaux en parlent et la croix d'honneur recompense
le heros. Quant i celui qui est sauve, il s'attache & son bienfaiteur et lui reste fidele jusqu'A la mort, heureux k P1occasion
de lui rendre service.
Or, mes chers enfants, ce n'est pas une fois en passant,
mais cent mille fois dans une ann6e que vous renouvelez ce
bienfait en sauvant de pauvres victimes voudes &la mort.
Quand vous voyez ces pauvres petits paiens qui, A peine nes,
sent condamn6s a mourir par I'avarice, la pauvret6 ou la superstition de leurs parents, vous accourez avec vos aum6nes
et vous dites a ces parents cruels : laissez vivre ces enfants,nous les adoptons comme nos freres et soeurs. Oui, vous leur
sauvez lavie comme la fille de Pharaon sauva Moise des eaux,
avec cette difference que vos petits Moise, arraches h la mort,
chaque annie, sent use grande phalange de cent mille enfants
qui vous doivent la vie. N'est-ce pas admirable! II n'y a que
les anges pour compter et apprecier ces nombreux et grands
bienfaits et il n'y a que le bon Dieu pour les recompenser.
La croix d'honneur ne suffirait pas.
2° Vous leur donnez des mires. Apres nous avoir crees, Dieu
nous conserve et, pour nous conserver,il renouvelle h chaque
instant tous .les bienfaits de la creation, de sorte que notre
conservation est une creation continuelle. Vous imitez le
bon Dieu, mes chers enfants, vous comprenez qu'il ne suffit
pas de sauver-de la mort ces pauvres petits paiens, mais qu'il
faut encore, apres les avoir recueillis, les nourrir et les lever
pour leur conserver la vie, autrement que deviendraient-ils
si vous les abandonniez I Le bon Dieu nous a donne la Pro-

vidence qui veille sur nous; la Providence de vos freres
adoptifs, c'est vous, mes chers enfants, et pour veiller sur eux
tous leur donnez des m4res et quelles meres I Des meres admirables qui, pour soigner vos petits proteges, renoncent au
monde, quittent leur famille et leur pays, traversent la vaste
etendue des mers et se condamnent & un exil volontaire. Les
premieres qui repondiren't a votre appel furent les Filles de
la Charit6 qui sont dans ma Mission depuis plus d'un demisiicle, depuis t852. Bient6t d'autres les suivirent, et maiatenant en Chine seulement, il y a des Dames Auxiliatrices, des
scurs de Saint-Paul de Chartres, des Canossiennes, des
Franciscaines de Marie, des Dames de Saint Maur, des seurs
Dominicaines, des religieuses de Notre-Dame de Lourdes et
combien d'autres qui s'occupent des petits freres et des petites
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soeurs que vous avez adoptis. Bien plus! L'exemple de leur
devouement a kt6 contagieux, inspirant le desir a de jeunes
chretiennes chinoises de vivre en communaut6 pour se consacrer avec plus de libert6 au bien de votre oeuvre, et maintenant partout, dans tous les Vicariats, c'est une lutte d'empressement, une sainteimulation pour soigner les pupilles
de la Sainte-Enfance. Ah I vous pouvez etre rassures sur lear
sort, mes chers enfants, vous leur avez donni des meres admirables, si admirables qu'au dibut, des paiens 6goistes, grossiers, qui n'ont que 1'int6r&t pour ideal, ne pouvaient comprendre leur devouement et Pattribuaient a des motifs secrets
et criminels. De 1 des rumears perfides, dessoupcons infimes,
des calomnies atroces qui dinaturaient le devouement des
Sceurs en 1'expliquant par des mobiles odieux; de 1l des
6meutes violentes contre leur cuvre et des drames sanglants
comme celui de Tientsin dont le 21 juin prochain nous
ramene le cinquantiime anniversaire: huit Filles de la Charite affreusement massacr6es dans un acces de fureur populaire. Meres intr6pides, elles sont mortes A leur poste, an
service des enfants que vous leur aviez confies. Quelles
meres ! Cependant, .de meme que le soleit dissipe les
tinebres de la nuit, ainsi la constance de leur d6vouement
a triomphM des soupcons at des prejuges; leurs ennemis
d'hier sont devenus des admirateurs qui maintenant font
appel k leurs services et leur confient des crclheset des hapitaux, avouant, par la bouche d'un haut fonctionnaire paien,
qu'elles sont, par leur tendresse, leur d-sinteressement, lear
liberte des liens et des soucis de la famille, les seules femmes
capables de bien soigner les orphelins et les malades. Ils
pensent et ils font comme vous. C'est un reve. Allons-nous
assister a la realisation de cette parole d'un successeur de
saint Vincent de Paul que la Chine sera convertie par la charite ? (M. Etienne). En tout cas, mes chers enfants, votre
oeuvre est un premier accomplissement de cette proph6tie,
car vous Pavez confi6e a des meres tendres et d6vouees qui
font connaitre et benir la religion par ses bienfaits. La charitt! oui, voilM bien 1'aimant irresistible qui attire les ames
et provoque les conversions.
3° Enfin, avos petits proteges, vous donnez le salut en leur
ouvrant les portes du ciel, et c'est le comble de vos bienfaits,
celui qui couronne tous les autres. Que -servirait-il, en effet,
de les arracher a la mort, de leur donner des meres divoubes
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si vous ne les conduisiez pas jusqu'au ciel?
ilever,
pour leg
Je sais bien que vos m6rites ne seraient pas perdus, mais il
manquerait a votre couronne un fleuron, le plus beau, et
votre joie ne serait pas complete si vous pensiez que ces
petits frbres que vous aimez tant sont morts paiens et qu'un
jour ils ne seront pas au ciel avec vous.
Eh bien, mes chersenfants, hatez-vous dedissiper ce nuage
de tristesse, car vos petits adoptes sont des 6lus que vous
envoyeg au ciel oi la plupart vont vous attendre avec la robe
de leur bapt6me. Ainsi rien ne manque a votre joie ni & vos
la rdcompense de
merites, comme aussi rien ne manquera
vos sacrifices.
En effet, ces enfants adoptes par- votre oeuvre sont baptises
et reunis dans des orphelinats sous la surveillance des Sceurs.
La ils gont k l'abri des mauvaises influences du dehors, soustraits X l'atmosphbre d6l6tbre du paganisme, et places dans
un milieu sain oi ils grandissent, entourds, pour l'ime et.le
corps, des soins les plus vigilants et les plus divouds. On les
arme pour les luttes de Pavenir, et lorsqu'ils vont dans le
monde fonder un foyer, ils vivent et meurent en bons chrdtiens, laissant des enfants qui suivent leurs exemples. L'6ducation assurie par vos aum6nes les rend capables de gagner
honnetement leur vie et d'etre utiles aux autres en meme
temps qu'elle les met sur la voie du salut. Mais beaucoup
meurent malgre le devouement des sours, avant d'affronter
les dangers du monde, et ils meurent comme des predestines,
souvent avec la grice du bapteme qu'aucun mauvais souffle
n'a encore contaminde. A Ningpo nous avons le cimetiere de
la Sainte-Enfance oh reposent pres de dix mille de vos prot6g6s, tous morts A la porte du ciel, dans les conditions les
plus rassurantes pour leur salut. Quelle belle gerbe! Et si
vous la multipliez par celle des autres missions de vos nombreux orphelinats en Chine et ailleurs, quelle riche moisson
d'Imes qui vous doivent le ciel I
Mais sous ce rapport rien n'6gale votre belle ceuvre des
baptemes k l'article de la mort. Ce sont de pauvres petits
paiens que la maladie a frapp6s. Ils d6eprissent de jour en
jour, la mort les guette de plus en plus prbs. Vont-ils done
mourir paiens, sans. aller an ciel? Rassurez-vous, mes chers
enfants, une seur passe dans Ie village; elle passe avec un
petit panier de rembdes pour soigner les malades. On la voit,
on 1'entoure, on l'invite, on lui montre des malades qu'elle
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soigne. Elle ne manque pas d'apercevoir dans les bras de sa
mere ce petit moribond qui n'a plus qu'un souffle de vie.
Vite elle s'approche, lui donne un bonbon avec une carefse,
et tirant du panier un peu de coton imbib6 d'eau, elle lui
fait une friction sur le front; quelques gouttes d'eau coulent,
elle les accompagne de quelques paroles, et voil. un enfant
baptise a I'insu de sa mhre qjui ae pease ga-re qu'elle porte

un ange dans les bras. Quand elle repasse, la sceur demande
de ses nouvelles. On lui montre un petit czdavre couchM sur
une pauvre natte; Pange s'est envol ; il n'attendait que le
bapteme pour aller au ciel. Et vingt fois dans une journie,
surtout A I'dpoque des 6pidemies, -la seur aura la joie de
recommencer, sur d'autres petitsfronts, la friction qui purifie
1'Ame et la sauve. Ce qu'elle fait aujourd'hui, elle le fera
encore demain et tous les jours de l'annee en allant visiter
les malades I domicile. Elle est si heureuse qu'elle ne sent
ni le froid ni la chaleur, ni la faim ni lafatigue. Elie v-drait
aller plus loin et continuer toujours. Or ce qu'elle fait dans
sa region, d'autres le font ailleurs. Oui, sur toute la surface
de la Chine, il y a des soeurs catechistes et des chretiennes
chinoises qui cherchent les petits moribonds paiens. Et savezvous le chiffre des imes qu'ils sauvent chaque annie ? Environ

ioooo.

Oui, quelques pas, quelques gouttes d'eau et

quelques paroles et voila plus de mille anges qui chaque jour
quittent la terre pour le ciel. Que rever de plus beau, de plus
consolant et de plus m6ritoire pour vous! Aucune inquietude
pour les vWtements, la nourriture, aucun souci pour Paveniu
de ces enfants ;ils se hitent derejoindre les anges du paradis
leurs frbres, par le chemin le plus court, le plus facile et leplus suir, et c'est I vous qu'ils doivent ce bonheur puisqu'ils
appartiennent I votre ceuvre et que c'est vous, en quelque
sorte, qui les baptisez par les mains de vos ziles mandataires.
J'avais done bien raison de vous dire, chers petits amis,
que vos privations opbrent des merveilles, des prodiges qui
surpassent tous les plus riches bienfaits puisqu'elles donnent
la vie a vos chers adoptis en les arrachant A la mort, qu'elles
leur donnent des meres pour les aimer et les dlever, etqu'enfin
elles les conduisent au ciel par le bapteme et une education
chrdtienne. La r6alisation de ces trois grands biens n'est-elle
pas la plus douce recompense de vos sacrifices? Oui, sans
doute, et cependant vous recevez en.retour d'autres bienfaits
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que je vais r6sumer rapidement pour encourager votre persdv6rance sans fatiguer votre attention.
II. - Date et dabitur wobis. Nous avons vu ce que vous
donnez par vos aumdnes; examinons maintenant ce que vous
receves en dehors de la satisfaction que vous trouvez dans
les r6sultats de votre divouement.
Vos privations vous sont copieusement rendues par trois
grands avantages que vous procure votre oeuvre ang6lique :
elle vous donne de bonnes habitudes pour le bonheur de votre
vie, des r6pondants pour votre salut et des protecteurs pour
votre pays.
i° Le plus grand bonheur dans la vie est de se rendre utile
aux autres. a Tout le monde Paime!i quel plus bel 6loge
peut-on faire de quelqu'un? Or pour se faire aimer il faut
rendre service et, pour rendre service, il faut se gdner, s'imposcr des sacrifices. Les egoistes sont detest6s de tout le monde
parce qu'iis ne savent pas se d6ranger pour faire plaisir et
rendre service. Votre ceuvre, au contraire, vous habitue des
l'enfance k vous priver pour 6tre utiles A de petits paiens
abandonnis; cette heureuse habitude contracte au debut de
votre vie se divelopperaavec l'ge,et ce que vous faites maintenant pour des inconnus, vous le ferez ensuite avec plus de
plaisir pour des parents, des amis, des compatriotes qui auront besoin de secours. Vous saurez vous devouer pour les
aider et votre devouement vous fera estimer et b6nir. Vous
constaterez ainsi que rien n'est plus beau ni plus noble que
le bonheur cherchi dans le devoir accompli et les services
rendus au prix de sacrifices volontaires.
2° Tous vos petits proteges qui vous doivent le ciel deviennent pour vous autant d'intercesseurs et de protecteurs
puissants qui veillent sur vos int6rAts et plaident aupres de
Dieu la cause de votre salut. Comme les Israelites qui obtinrent de Saiil le pardon de Jonathas qui les avait sauv6s,
ainsi, dans les moments critiques, ilsrappellent ADieu qu'ils
vous doivent la vie et le salut et obtiendront votre grace, ne
permettant pas que vous soyez separes d'euxdans le ciel qui,
sans vous, leur semblerait moins beau et moins doux. Apres
vous avoir proteges sur la terre, ils veulent vous remercier et
vous b6nir pendant toute l'fternitC.

3° Bien plus ils interviendront aupres de Dieu en faveur de
votre pays, qu'ils aiment parce qu'il est le v6tre. Vous connaissez P'histoire de ce bateau qui faillit perir, corps et biens,
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dans une 6pouvantable tempete. Consternis, 1'equipage et
les passagers 4taient a genoux, demandant grice k Dieu. Mais
la fureur de la mer augmentait toujours. Alors le capitaine
voyant un petit enfant dans les bras de sa mere, le prit dans
ses mains et l'6levant vers le ciel,ils'4cria: c Pitii, mon Dieu,
h cause de cet enfant. Nous ne miritons pas notre pardon,
nous qui vous avons offens4 ;mais lui, il est innocent, jamais
il ne vous a fait de peine. A cause de lui, sauvez-nous! , Et
la tempete s'apaisa.
Notre pays, mes chers enfants, est comme un bateau que
trop souvent la tempete agite. Parfois il y a des craquements
sinistres, de terribles vagues menacent de l'engloutir, tout le
monde tremble. Alors montrez a Dieu les millions de petits
anges qui peuplent le ciel, grace a votre ceuvre, et demandezlui pitie pour votre pays en considiration- de ces ames innocentes qui lui doivent leur salut, puisque c'est vous qui, par
vos aum6nes, leur avez ouvert le sejour bienheureux. Et alors
une immense clameur d'intercessionss'61lverades quatreco'as
du ciel pour couvrir la voix de la justice divine, et Dieu se
laissera flichir par les prieres de tant d'ames sauvdes par les
soins de ses enfants. L'oeuvre Ang6lique et la Propagation de
la Foi sont deux paratonnerres pour notre pays. Ils ecartent
la foudre et attirent la binedition.
Date et dabitur vobis... Qu'elles sont done vraies, mes chers
enfants, ces paroles de mon texte: donnez et vous recevrel,
plus vous donnerez et plus il vous sera rendu. Vous recevrel
meme plus et beaucoup plus que vous aurez donne puisque,
de meme que de petits grains produisent de grandes moissons, ainsi vos petits sacrifices r6alisent des merveilles plus
utiles et plus fecondes que de grandes victoires, car, en sanvant vos petits adoptis, vous peuplez le ciel d'anges et vous
en faites autant de protecteurs pour vous et pour votre pays.
Pour mieux le comprendre, venez souvent prier auprbs du
bienheureux Paul Tchen, votre jeune martyr chinois. Ses
restes prdcieux seront pour vous un foyer de lumiere et de chaleur: de lumibre pour vous montrerla port4e immense de vos
privations qui accomplissent de si grandes choses, et de chaleur pour vous encourager a 6tre de plus en plus fidbles et
g6ndreux. Sans vos aum6nes il serait mort paien et son nom
m6me nous serait inconnu. Aujourd'hui, au contraire, c'eCt
un martyr glorieux que le ciel couronne pendant que nous le
prions a genoux. Venez ecoutersavoix, lavoix de ses exemples
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et de sesenseignements. I1 vous rep6tera avec Notre Seigneur:
Date et dabitur vobis. Donnez, donnez encore, donnez toujours, car desmilliers d'enfantsvous supplient de venir k leur
secours; leur sort est entre vos mains; sans vous ils ne seront
pas sauves. Donnez et il vous sera donnu. Votre pieuse croisade attirera sur votre vie, snr vos families, sur votre pays,
des bdnedictions fertiles et des graces de salut. Et afin que
ces belles visions ne soient pas un reve sterile et que ces
doux espoirs deviennent des r alites consolantes, je les d6pose
aux pieds de Son Eminence en la priant de les f6conder par
une paternelle bdendiction. Ainsi soit-il.

Apres ce pieux discours, 6cout6 avec attention, la
procession s'organise. Des clercs en dalmatiques
rouges portent la chisse ou I'entourent avec des
palmes a la main. On chante :
Partez, heros de la bonne nouvelle

puis

Deus tuorum militum
Sors et corona praemium.

et petits et petites difilent fiers et contents; on dirait
une procession du ciel.
La sortie fut extr6mement int6ressante: chaque
groupe d'enfants se placait pris de ses phres ou
freres on soeurs qui 6taient charg6s de les conduire, et
on pouvait faire des 6tudes de psychologie p6dagogique sur la diversiti des proced6s employ6s pour
maintenir I'ordre. .Les enfants des Filles de la Charit6 ttaient nombreux et la multiplicit6 de leurs costumes r6pandait sur le parvis de Notre-Dame une
note joyeuse ; aussi les ouvriers et ouvriires qui quittalent leur travail (car il 6tait d6ji six heures) contemplaient ce spectacle avec plaisir.
11 juix. -

FAte du Sacr=-Coeur. C616brant, M. Cazot

qui revient d'Orient .oi ii est allk visiter les maisons
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de la Compagnie. C'est une fate qui est chore i la
famille de saint Vincent. M. Fiat en a donn6 les raisons dans une double circulaire adress6e en 1i81 aux
Missionnaires et aux Filles de la Charit6. 11 montre
saint Vincent rempli dans son ceur de cette douceur
et de cette humilit6 que nous recommande le coeur de
Jesus, combattant le jansinisme adversaire du Sacr&Cour et propageant la communion friquente desir du
Sacr&-CCeur. M. Fiat montre dans le cri trois fois
r6p6t6: Coeur de Notre-Seigneur! qui sortit un jour
des livres de saint Vincent comme une manifestation de la devotion qu'il avait pour le Sacr6-Coeur. 1
s'appuie egalement sur le sceau qui est propre aux Filles
de la Charit6 et que l'on retrouve sur les lettres de la
Bienheureuse Louise de Marillac. Que signifie ce carr
embrasj renfermani l'image du crucifx tetentour de celte
devise \La chariti de Jesus-Christ nous presse? N'est-ce
pas fembleme du caur de Jesus? Tout porte a le croire.
En 18i5, M. Hanon dedia la chapelle de la rue du
Bac an Sacre-Ceur de Jssus. La mndaille miraculeuse
et le scapulaire de la Passion ou sont gravis les deux
coeurs de J6sus et de Marie augmentirent cette divotion dans le cceur des enfants de saint Vincent.
En 187o, M. Etienne, dans une double circulaire aux
Missionnaires et aux Filles de la Charit6, rappelait
toutes les graces qu'il avait reques depuis cinquante
ans qu'il faisait partie de la famille de saint Vincent
et il prescrivait pour les Missionnaires une messe d'action de grices le 4 aoft suivant : u Cette messe devra
Itre dite en tkoIneur du SacrI-Caur de Jesus auquelje
me reconnais redevable de ma sainte vocation et de routes

les faveurs dont elle a iti la source ,; aux Filles de la
Charit6, M. Etienne disait: c C'est da caur de Jisus
qu'ont dicouU sur vous et sur moi taut de binidictions.

Aursi est-ce vers ce divin caur que je disire diiger leI
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plus fervents sentiments de vos dmies. Et a cet effet, comme
un monument de notre commune reconnaissance, mon
intention est que chaque annee le mois du Sacri-Ccur
de lJsus se fasse dans chacune de vos maisons. >
M. Fiat vint donner un nouveau lustre k cette divotion en prescrivant la consecration de la famille de
saint Vincent au Sacr6-Cceur de Jesus. Ce fut I'occasion de fetes touchantes : le 14 juin 1881 le supkrieur
general se rendit a Montmartre avec les etudiants et
les s6minaristes; le 16 juin on commenca dans la chapelle de Saint-Lazare une neuvaine pr6paratoire a la
c6r6monie du 25; le 20 juin le Tres Honor6 Pare,
emmenant avec lui an pr&tre, un 6tudiant, un s6minariste, un frere coadjuteur et accompagn6 de la Trbs
Honoree Mere et de six sceurs,se;rendait kaParay-leMonial oi, le lendemain, 21 juin, il c€lbra la messe,
lut la consecration au Sacr&-Cceur, fit enfermer cet
acte dans un coeur de vermeil sur lequel 6taient
graves ces mots : Les enfants de saint Vincent de Paul,
d-vours et pinitents, au Sacri-Caeur de Jesus; on ins6ra
6galement dans ce cceur une piece de vers et les noms
des etudiants it des s6minaristes de la Maison-MWre.
Les pilerins rentraient & Paris le 22. La veille de la
consecration, il y eat conference et jedne, bien que ce
fit 24 juin, f&te de saint Jean-Baptiste. Le 25 juin,
on fit I'oraison a la chapelle. Le saint Sacrement fut
expose & quatre heures et demie au milieu d'une
magnifique illumination; le Sup6rieur gn6ral, un
cierge a la main, lut 1'acte de consecration. Les offices
furent c6lebr6s solennellement, grand'messe, vepres.
Le meme jour, chez les Filles de la CharitY, en plus des
offices solennels, il y eut conference a deux heures;

le P. Fiat, infatigable, quittait a peine les vepres de
Saint-Lazare qu'il se rendit & la Communaut6 pour
lire lui-m&me 1'acte de consecration et donner la b6n6-
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pour le salut, qui avait lieu vers six heures. Le sanctuaire &tait tout en feu et un magnifique coeur aux
vastes rayons scintillants attirait tous ies regards. En 189o, lots de l'Assembl6e g6n&rale qui ratifia
cette cons6cration, il y eut encore une belle solennite.
11 y avait tant de monde au choeur qu'il n'y eut pas de
place pour tous les s6minaristes et qu'on en mit
quelques-uns sons la tribune de l'orgue.
Actuellement, nous faisons la cons6cration a la salle
d'oraison, devant l'autel dedi6 au SacrC-Cceur et qui
est, pour la circonstance, brillamment illumin6. L'acte
que nous prononqons se termine, comme celui des
Filles de la Chariti, par une prikre au coeur de Marie,
le plus aimable, It plus compatissant, le plus misericordieux aprIs le coeur de Jesus.
13 juin. - Nous sommes par la pens6e a Rome oiu
se c6lebrent les f6tes de la beatification des sceurs
d'Arras. Les voilt done beatifies! On a dfi batailler
dur pour arriver a ce r6sultat; on a dfi parer plus d'un
trait, plus d'un coup; on n'a pas m6nag6 les 6crits,
les d-marches, les voyages; on s'est impos6 beaucoup
de fatigues; enfin voici qu-on triomphe on plut6t ce
sont les sceurs d'Arras qui triomphent; elles sont
6lev6es sur les autels; aussi nous allons chanter avec
joie le Te Deum de la reconnaissance A la chapelle de

la rue du Bac, ainsi que l'hymne des vierges:

Jesm,

corona virginum. La c6r6monie se termine par une

cantate en I'honneur des bienheureuses. Cela fait
cinq Filles de la Charitb qui sont beatifi&es; les soeurs
sont rest6es longtemps sans bienheureuses, mais le
jour oiU elles s'y mettent, elles font cela tout de bon;
enfin voici huit membres de notre famille que nous
pouvons honorer publiquement: trois missionnaires,
cinq soeurs. Notre petit calendrier n'est pas encore
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trbs charge, mais par la grace de Dieu il va le devenir
et on ne pourra plus nous refuser a Rome cet office des
saints et bienheureux de la famille de saint Vincent
que le bon P. Fiat sollicita vainement.
I5 juin. - P6lerinage de la Maison-Mere a Montmartre. C'est M. Cazot qui Ie preside en I'absence du
Tres Honor6 Pere. Nous pouvons remarquer que les
mosaiques de 1'autel de saint Vincent sont achcvies :
la dernimre ex6cut&e repr6sente saint Vincent pr6sent6 par saint Francois de Sales comme -aum6nier
des Visitandines.
19 juin. - L'Acad6mie des sciences morales et politiques discute aujourd'hui la question de savoir s'il
vaut mieux placer les orphelins et orphelines dans des
families on dans des internats. Comme la solution
donn6e a cette question int6resse au plus haut point
beaucoup de nos sceurs qui s'occupent d'orphelins et
d'orphelines, d'internats et d'externats, etc., nous donnons le compte rendu de cette seance a titre documentaire seulement, sans faire n6tres toutes les consid&rations qui ont etC 6mises.
PRasIDENCE DE M. DE LA GORCE.
Aprbs la lecture du proces-verbal par M. Lyon-Caen,
secritaire perp6tuel, M. de la Gorce donne la parole k M. le
docteur Armand Delille, m6decin des h6pitaux de Paris, qui
lit une communication sur c le placement familial, sa valeur
dans les ceuvres d'assistance aux enfants i.
C'est en considirant la periode que traverse actuellement la

France, oI le nombre considerable des orphelins de la guerre
est venu aggraver le problbme de 'assistance aux enfants, que
se place le docteur Armand Delille. Pour resoudre cette difficulte, le systhme du placement familial prdsente une solution
que le docteur Armand Delille presente comme superieure a
bien des points de vue. II le d6montre en se basant sur les
resultats obtenus par l'oeuvre Grancher, apres une experience
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de quinze annees qui porte sur plus de deux mille enfants.
Ce sont ces risultats que M. Armand Delille oppose an systeme du placement collectif oh les enfants se trouvent agglomeres et enregimentes en internats.
Quatre considerations serviront au docteur Armand Delille
a 6tablir sa these :
i* Le point de vue moral. L'enfant qui a perdu ses parents
on ne peut etre 61evi par eux, trouve dans ce placement des
conditions qui se rapprochent le plus possible de celles du
foyer familial.
Dans l'orphelinat on le pensionnat, l'enfant n'est aprbs
tout qu'un numero. Enregimente, il perd une partie de sa
personnalite. La discipline continue de l'internat devient
une contrainte et Pinfluence educative de cette discipline est
tres suffisante dans les heures que passe !enfant a P'cole.
Ces inconvinients disparaissent dans la famille adoptive.
2* Au point de vue de Phygiene, l'enfant ,vitera dans lafamille adoptive les maladies contagienses dont les complications sont si souvent mortelles dans les agglomerations d'enfants.
Cette consideration a son importance l'heure oi la question de la d6population dans notre pays est un objet de
preoccupation pour ceux qui pensent I'avenir de notre r61e
dans le monde.
3* Au point de vue &conomique,l'avantage du placement
familial sur le placement collectif est egalement indiscutable.
On sait a quel point est onereuse la construction dans les
conditions actuelles. Puis il faut r6tribuer un personnel qui
possade des qualites spdciales et toujours trbs difficile a recruter, si 'on vent qu'il ait les aptitudes morales que r6clament
ses fonctions.
Enfin, la question de l'alimentation n'est pas moins on6reuse. Si la famille adoptive possede un jardin potager, l'enfant est nourri sur les excedents de la production nbcessaire
pour le menage et il ne constitue pas une charge importante
pour le budget familial.
4' Le point de vue social. C'est surtout an point de vue de
la valeur sociale de l'individu que le placement familial
montre toute sa superiorite.
Arrive la fin de sa periode scolaire, 'enfant, qui a ete habitue i la discipline de 1'orphelinat, a l'absence d'esprit d'initiative qu'elle engendre, est embarrass4 pour se choisir un
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metier. Au contraire, l'enfant en placement familial voit travailler ses parents adoptifs et prend le goit d'un metier, et
ses nourriciers qui connaissent ses aptitudes peuvent le guider.
Enfin, le placement familial offre cet avantage que si la famille a &re choisie avec le discernement voulu, l'enfant y
trouve un milieu 6ducatif et moral a un degr6 superieur I la
moyenne de celui des parents pris dans leur ensemble. La
seule condition necessaire pour que le placement familial
manifeste son incontestable sup6riorit6, c'est que le choix de
la famille soit particulibrement bien fait et qu'il soit rdgulierement surveilli; c'est ce que peuvent faire non seulement les
m6decins de campagne, mais aussi les infirmibres visiteuses
et les assistantes d'hygibne sociale, dont le nombre s'accroit
heureusement en ce moment.
Ces qualites de placement expliquent, conclut le docteur
Armand Delille, les r6sultats excellents obtenus par l'oeuvre
Grancher, non seulement en preservant les pupilles d'une
maniere certaine contre la tuberculose, ce qui est son but,
mais aussi en faisant de ces memes pupilles des sujets d'une
reelle valeur sociale.
M. Henri Joly fait remarquer qu'il ne conviendrait pas de
porter sur les orphelinats des jugements trop absolus. Une
conclusion unique ne peut etre adoptee. II faut distinguer les
grands orphelinats des orphelinats 1 effectifs reduits. II
donne sa pref6rence a ces derniers et en montre tous les
avantages et,-sans contester la valeur du placement familial,
il ne croit pas qu'il faille chercher une panacee dans ce systhme.
M. H6brard de Villeneuve, vice-prEsid(ent du Conseil d'Etat,
ajoute quelques considerations N celles du docteur Armand
Delille au sujet du fonctionnement des pupilles de la nation.
M. Lefranc estime que beaucoup de critiques pourraient
etre evities si, au lieu de faire du placement en grand, on le
laissait faire par de petites ceuvres. II se rallie aux conclusions
du docteur Armand Delille.

20 juin. - Les membres des Conferences de SaintVincent-de-Paul du diocese de Versailles se riunissent aujourd'hui & Saint-Lazare. Ils ont eu leurs reunions particulibres desquelles nous ne savons rien; ce
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que nous savons, c'est qu'ils ont din6 avec nous; on a
commenc6 le repas par une lecture spirituelle; on l'a
achev6 par an exercice qu'on pourrait appeler en style
l6ev6 la r6petition de lecture spirituelle. Toute la
journie nous avons fraternis6 avec ces dignes et pieux
laiques.
22 juin. - Le Tres Honor6 Pr'e revient de Rome
accompagn6 de M. Fontaine.
Ce m6me jour, le corps de la bienheureuse Louise
de Marillac a 6ti plac6 dans sa chasse; voici le procksverbal de cette c6ermonie.
L'an mil neuf cent vingt, le mardi vingt-deux juin, i
cinq heures du soir, nous soussign4 Maurice Clement, chanoine titulaire de P'Eglise m6tropolitaine et vicaire general,
de6lguA N cet effet par S. Em. le cardinal Amette, archeveque
de Paris, nous sommes transportd a la Maison-Mere des Filles
de la Charit6, rue du Bac, n* 140, oi nous avons 6td regu par
la Tres Honor6e Mere Emilie Maurice, Sup6rieure generale
des Filles de la Charit6, entouree de son Conseil et de plusieurs autres soeurs ainsi que de plusieurs membres de la Congr6gation de la Mission.
Apres une courte pribre a la chapelle, nous avons trouve
18 le corps de la bienheureuse Louise de Marillac, veuve
Le Gras, 6tendu sur un matelas blanc, tout habilli et pret i
etre enferm4 dans une chisse ex6cut6e par les ateliers de
M. Brunet, orfivre.
Le squelette de la bienheureuse servante de Dieu, dispose
et muni des sceaux de S. Em. le cardinalAmette, archeveque
de Paris, ainsi que le portent le procks-verbal Extractionis
et Recognitionis Exuviarum praedictae wen. Servae Dei de
6 avril gzo1, et le t proces-verbal de la reconnaissance dn
corps - du 3 juin igalement de la pr6sente annde 1920, est
maintenu et comme emmaillot6 par un berceau en fils de cuivre
dord largement espacis, et revetu du costume des Filles de la
Charite en sole, robe et tablier d'un gris teint6 de bleu, &
1'exception de la coiffe (qui a etd reproduite telle que les anciennes gravures la repr6sentent) et qui encadre un bean
masque en cire reposant sur les os de la face, interposite
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vel-mine sericeo; en cire aussi sont les mains jointes et les
pieds rev&tus de has et de souliers.
La chisse, fermre 4evant par une glace, est en chine garni
interieurement de bronze dorC. Elle mesure A l'extirieur
a m. 74 de longueur, o m. 6i5 de hauteur et o m. 72 de profondeur environ.
Tout etant arrange convenablement, les ouvriers de
M. Brunet ont ferm6 l'ouverture par oiI le corps a penetre
c'est-k-dire le fond de la chisse, en mettant en place la plaque
m6tallique. Sur cette plaque, d'une seule piece et fixre avec
des vis, nous avons appose sur cire rouge le sceau de S. Em.
le cardinal Amette, archeveque de Paris, en quatre endroits,
savoir un a chaque extremite des deux c6tes de ladite plaque.
Un couvercle en bois, de forme rectangulaire et d'dgale
dimension, pour former double fond, a et& enfn solidement
fixe et naroufl par des bandes de toile collies, destinees a
empecher Pentree de la poussiere.
Ce travail termine, les ouvriers ont fait glisser la chisse
ainsi arrangee sons I'autel de la bienheureuse servante de
Dieu.
Et apres une courte pribre, nous nous sommes retire. II
etait environ six heures un quart du soir.
En foi de quoi nous avons dresse le present procks-verbal
et l'avons signe et fait signer par plusieurs des temoins sus(Suivent les signatures.)
nomm6s.

24 juin. - On commence aujourd'hui dans l'iglise
Saint-Sulpice le itriduum en l'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras, co-fondatrice des Filles de la Charit6 et des bienheureuses
Madeleine Fontaine et ses compagnes, Filles de la
Charit d'Arras. On pent e demander d'abord pourquoi on a -choisi 1'6glise Saint-Sulpice pour cette
solennit6, et non pas I'6glise Saint-Laurent qui semblait y avoir tous les droits,si l'on s'en tient au contrat
pass6 entre la seur Marie-Anne Bonnejoye, Sup6rieure
des Filles de la Charit6 et M. l'abb6 Cotterel, cur6 de
Saint-Laurent lequel cede le corps de dame Louise de
Marillac, veuve de M. Le Gras.. aux conditions sui-
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- tglise Saint-Sulpice pendant les fates du Tridaum,
d'aprbs le clichEi oumard

vantes : 1° que s'il arrivait gut Diem manifestani la
saistetd de sa fidle servante il permettait qu'elle fit
reconnue par V•glise, les files s'el cdlbreraient a la
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paroisse Saint-Laurent. Remarquons que depuis ce
temps les choses ont bien change. A cette 6poque, la
Maison-Mere des Filles de la Charite touchait l'eglise
Saint-Laurent; il n'y avait done aucune difficult6 &
c6lCbrer les fetes en cette eglise; mais aujourd'hui la
Maison-Mere se trouve a une grande distance de.
Saint-Laurent; celebrer les fetes en cette 6glise, c'est
vouloir que les sceurs de la Maison-Mere, les anciennes,
les sceurs du s6minaire n'y assistent pas; quelle revolution dans Paris si l'on avait vu les petites soeurs du
s6minaire parcourir les interminables boulevards
Saint-Germain, Sebastopol et Strasbourg soit a pied
soit meme en tramways ou en autobus; non vraiment il
y avait l une impossibilitA morale qui rendait le contrat inapplicable. Du reste, S. Em. l'archeveque de
Paris, interprete officiel des contrats eccl6siastiques,
en a jugi ainsi.
La chapelle de la Maison-Mere restait done avec
tous ses droits; mais elle est manifestement trop petite
et la prendre pour lieu des fetes c'etait empecher les
fidles et meme les sceurs de Paris d'y assister.
Force fut alors de prendre un autre local. On choisit Saint-Sulpice assez rapprochi de la Maison-Mere
pour que les sceurs du seminaire et les soeurs anciennes
puissent y aller et assez vaste pour contenirles soeurs,
leurs enfants et les fddles.
L'6glise a rev6tu une parure sobre et delicate; pres
de la table de communion un portrait de la bienheureuse Louise de Marillac entour6 de lumieres et de
fleurs attire l'attention; au-dessus du chceur un grand
tableau peint par M. Flandrin repr6sente les nouvelles
bienheureuses dans la gloire; SA et l\ sur les piliers
on lit les principales dates de leurs vies; enfin des
tentures rouges et blanches symbolisent le martyre et
la virginit6 des sceurs d'Arras.

- 478 M. le Cure de Saint-Sulpice ouvre le triduum par
une messe de communion dite &huit heures.
A 9 heures et demie, S. G. Mgr de Llobet, iv&que
de Gap, chante la messe pontificalement. Les c6r6monies et le chant sont executes par nos jeunes gens.
La messe est celle de saint Jean-Baptiste, double de
premiere classe avec octave; on pent seulement faire
m6moire de la bienheureuse Louise de Marillac.
Le soir, on chante les vepres du commun des saintes
femmes. Les antiennes s'appliquent merveilleusement
A la bienheureuse.
S. Dum esset rex in accubitu suo nardus mea dedit
odorem suavitatis. Louise de Marillac, jeune file,
6pouse, mere, veuve, a toujours ripandu une odeur de
suavit6, la bonne odeur de Jesus-Christ qui reposait
dans son coeur.
2. In odorem unguentorumtuorum currimus; adolescextulae dilexerunt te nimis. Voici qu'A l'odeur des parfums de Louise de Marillac des milliers de jeunes
filles accourent dans la Compagnie des Filles de la

Charit6 pour devenir les 6pouses de J6sus-Christ.
3. Jam hiems transiit, imber abiitet recessit : surge
aricamea et veni. Louise de Marillac rend le dernier

soupir. Jesus lui dit : I e temps de 1'6preuve est fini,
I'hiver est pass6, la pluie a cess6; levez-vous, ma bienaimie, venez jouir du printemps et de l'automne perpetuels du ciel.
4. Veni electa mea et ponam in te thronum meum, alleluia. Louise de Marillac entend la sentence prononc6e

par le Souverain Juge. Venez la benie de mon PNre,
venez, vous que j'ai choisie pour ranimer la charit6
dans les coeurs; j'6tablis en vous pour jamais mon
tr6ne de gloire; venez chanter l'alleluia 6ternel avec
les anges et les saints.
5. Ista est speciosa inter filias Jerusalem. C'est la pro-
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clamation solennelle faite par le vicaire de Jesus-Christ:
Oui, Louise de Marillac est une des fleurs les plus
belles du parterre de l'glise, elle est une des etoiles
les plus brillantes du firmament surnaturel; elle est
resplendissante de la beaut6 de la grice; elle a pratique les vertus au degrA hiroique; elle est belle entre
tant de saintes femmes qui font la gloire de l'~glise;
elle est bienheureuse.
Voici qu'un clerc entonne le capitule :Mulieem fortem quis inveniet, etc., qui trouvera une femme forte?
On n'a pas oubliI le commentaire que M. Verdier,
alors vicaire g6naral, faisait de ce capitule devant le
Souverain Pontife le 9 mars 1919. ,<L'auteur inspirk
du livre des Proverbes couronne ses pr6cieuses maximes
par cette question qui ressemble & un dfilMulierem
fortem quis inveiet ? Qui peut trouver une femme
forte? Aussitot la question pos6e, comme pour d6courager par avance toute recherche, le sage 6numere
avec complaisance les difficiles conditions auxquelles
doit satisfaire la r6ponse. La femme forte sera idialement vertueuse, amie du travail actif et fecond; elle
remplira sans d6faillance aucune ses devoirs d'dpouse
et de mbre; bonne et secourable aux malheureux, 6loign6e de toute vaine gloire, elle sera proclambe bienheureuse par ceux de sa maison tandis qu'au dehors
ses oeuvres rediront sa. louange. Oui trouver une telle
femme forte puisqu'il nous la faut chercher parmi les
flles d'*ve qui de leur mire h6ritent avec la vie temporelle les dechiances du p*ch6 originel et seslamentables consequences? Graces en soient rendues &Dieu!
Pour diriger nos recherches et les garder du p&ril
d'erreur, une lumiire de veritA nousvient en cejourdu
tr6ne de Saint-Pierre. Par elle guid6s, nous avons
trouv6 la femme forte dans l'humble et admirable
Louise de Marillac, veuve de M. le Gras. n
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Lorsque le' capitule est achevi, la schola entonne
I'hymne : Fortem virili pectore sur un ton simple et
suave. Cette hymne qui a 6tC introduite dans le br6viaire par le pape Urbain VIII est l'ceuvre du cardinal
Silvius Antonianus; elle est tout A fait classique; elle
se compose de quatre strophes iambiques dimbtres plus
la doxologie.
i. Louons tous la femme forte, au cceur viril, qui brille en
tous lieux de Paureole glorieux de la saintet ;
2. Remplie du saint amour, ayant en horreur le funeste
amour du monde, elle a marche vers le ciel par la voie
6troite;
3. Elle a dompt6 sa chair par les jeunes, elle a nourri son
ame du doux aliment de la pribre, elle jouit maintenant du
bonheur des 6lus;
4. Christ roi, soutien des forts, vous qui seul faites de
grandes choses, nous vois supplions, par l'intercession de
votre servante, dcoutez nos humbles prieres.

On nous permettra de completer cette traduction
mot a mot et prosaique par celle qu'a publi6e en vers
le grand Corneille.
i. Exaltons d'une femme forte
Le courage viril, 1'heureuse fermet6,
Les victoires qu'elle remporte
Et qui font en tous lieux briller sa saintet6
2. De l'amour de son Dieu navrde
Elle prit en horreur le monde et ses plaisirs
Et par une route sacrie
Elle parvint au ciel olt tendaient ses disirs
3. Les veilles furent ses delices
La fervente oraison fit ses plus doux festins
La charit6 ses exercices
Et ses jeulnes l4-haut goetent des mets divins.
4. Grand Dieu, vertu des fortes ames
Qui seul en celle-ci fit de si grands effets
Inspire-nous les mimes flammes
Ecoute nos soupirs et lave nos forfaits.
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Ce n'est pas du meilleur Corneille ividemment,mais
enfin c'est du Corneille.
Quand les orgues ont achevi leurs melodies, deux
chapiers semblables a deux anges entonnent le verset:
Specie tua et pulckritudine tua, intende, prospere procede et legna. Ce verset est emprunt6 au psaume messianique 44 qui celbbre le mariage mystique de NotreSeigneur avec l'gglise et avec chacun des membres
saints de l'iglise. Le Messie est representi dans ce
verset comme un. roi plein de digniti et de beaut6 qui
tend son arc, qui marche de conquete en conquete et
qui regne.
C'est 1'expression de 1'empire souverain que NotreSeigneur a r6alis4 sur le cceur de Louise de Marillac
dont le cur6 de Saint-Laurent a pu dire qu'elle emportait dans le ciel la grace de son bapt&me.
Apres le verset, l'antienne de Magnifacat rappelle
un passage de nos saints livres oi le royaume des
cieux est comjar6 i un marchand qui cherche des
perles pr6cieuseset qui, en ayant trouvi une, vend tout
ce qu'il a pour acheter cette perle. Louise de Marillac
est cette habile et sainte commergante qui a tout
quitt6 pour obtenir la perle precieuse de la grace en
ce monde, de la gloire en l'autre.
Et alors jaillit de tous les coeurs le cantique de la
reconnaissance Magnifcatet nos yeux se levent instinctivement vers le tableau oi la bienheureuse est repr6sent6e, debout, les bras lev6s, le visage rayonnant;
elle semble chanter avec nous. Oui d6sormais, toutes
les generations de Missionnaires et de Filles de la
Charit6 l'appelleront bienheureuse: Beatam me dicent
omtes generationes parce que le Seigneur a regardi
son humilit6 et a fait par elle de grandes choses.
C'est maintenant l'oraison propre a la bienheureuse.
On y reconnait que Dieu est I'auteur et la recompense
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de la CharitY, le principe et la fin des bonnes ceuvres,

que c'est Lui qui a suscit6 dans l'eglise une nouvelle
famille dont il a voulu que la bienheureuse Louise fit
la mtre; nous demandons a Dieu que pratiquant les
ceuvres de la charit- nous puissions parvenir a la
recompense c6leste qui leur est promise.

Les vepres sont achev6es, le clerg6 se rend au banc
d'ceuvre. II y a Mgr Chesnelong, archev6que de Sens,
Mgr de Llobet, 6v.que de Gap, Mgr Halle, auxiliaire
de Montpellier, Mgr Raynaud, vicaire apostolique
du Tch6-Kiang-oriental et Mgr Fabregues, vicaire
apostolique du Tch6-li-central, sans compter des chanoines, des cures et un grand nombre d'eccl6siastiques.
La nef centrale est remplie de Filles de la Charite, de
soeurs du s6minaire, de Dames de la Charite, d'enfants
de Marie. M. l'abbI Langlois, cure de la Madeleine,
monte en chaire.
a Qui maaet in charitale in Deo
manet et D•s in eo..
SCeled qui demeure dans la

charit6 demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui. a
(Epitre I de saint Jean, chap. Iv,
v. 16.)
MESSEIGNEURS,

MEs CRfeES SERvs,
MES FRARES,
Lorsqu'on itudie avec soin 1'histoire des manifestations de
la saintete au cours des siicles, on s'arrete avec une emotion
profonde au seuil du dix-septibme.
II pr6sente en efet un tel spectacle de grandeurs et de
ddvouements, de vertus cachees et d'ceuvres dclatantes, d'austerit6 et de douceur, dans tous les itats, A tous les ages, dans
tous les nilieux qu'on en demeure comme confondu d'admiratioi et de reconnaissance! En face de ces grandes figuresd'eveques, de pretres, de jeunes hommes, de saintes femmes,
vierges, 6pouses, meres et veuves, fondateurs et fondatrices
d'ordtos, toujours vivants dans le jardin de la sainte gglise,
edification des peuples, tresors des cites, honneur des
paroisses, iternelle joie des anges et de Dieu, on ne peut que

-

484 -

rep6ter: c< Grices soient rendues an Seigneur qui nous a
donn6 en leur personne des modules, des protecteurs et des
amis I
C'est 1'Epoque en effet oh saint Francois de Sales illumine
du rayonnement de sa doctrine la Visitation naissante et les
imes avides d'une vraie devotion; oi saint Pierre Fourrier,
dans une modeste cure de campagne, inaugure les vertus
d'un cure d'Ars et restaure une des formes de la vie religieuse; oui, modele des ecoliers, saint Jean Berchmans se
sanctifie dans la vie commune; oi sainte Germaine Cousin,
bergere, embaume le Midi du parfum de ses vertus. C'est
l'heure des Berulle, des Condren, des Bourdoise, des Olier,
des Alain de Solminiac, des Michel Le Noblez, de vingt
autres encore qui entourent une figure qui les 6claire du
rayonnement de sa chariti devenue legendaire: I'admirable
saint Vincent de Paul I C'est I'heure aussi des femmes chr6tiennes qui vont devenir les auxiliaires de plnsieurs de ces
saints personnages dans les oeuvres qu'ils entreprennent:
1heure de sainte Chantal et de Mme Acarie, 1'heure surtout
de celle dont j'ai le perilleux honneur de vous rappeler ce
soir l'auguste et reconfortant souvenir: Louise de Marillac,
fondatrice et premiere Superieurede la Compagnie des Fillesde la Charite, qu'un recent decret de Rome vient de placer
sur les autels et que nous saluons comme la bienheureuse
Mere des pauvres, toujours vivante par son esprit dans la
grande famille qui se presse aujourd'hui pour 'acclamer I
Je ne descendrai pas dans le detail de sa vie, des voix plus
61oquentes que la mienne vous en rediront les merveilles;
mon ambition serait de vous montrer d'abord Pinfluence dicisive de saint Vincent de Paul dans 'orientation surnaturelle
de la jeune veuve d'Antoine Le Gras, pour vous faire voir
ensuite lafplication aux auvres charitables de cette intelligence et de ce caur de femme, transformes par un saint; enfin
pour conclure, j'essaierai de vous faire constater 'aboutissement divin de la grande doctrine de la chariti, puisee par
saint Vincent au Coeur du Christ, et communiqude & sa fille
spirituelle, dans les martyres d'Arras, epilogue necessaire de
cette parole du maitre: < Personne ne pent dire qu'il a la
charite s'il n'est pret a donner sa vie It
MONSEIGNEUR L'AAcHERctQU

DL SENS,

Qu'il me soit permis de dire A Votre Grandeur la joie per-
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sonnelle que j'dprouve i La voir presider cette fete qui est
pour Elle une fete de famille.
Elle voudra bien se souvenir du pretre qui futassoci6 jadis
a ses labeurs de pasteur dans la paroisse dont il a aujourd'hui recu l'heritage.
II n'a qu'une ambition, Monseigneur, y faire regner de
plus en plus, avec l'esprit de saint Vincent de Paul, les
euvres si bien adapt6es par vous aux besoins du peuple, si
bien continudes par mon eminent predecesseur, et dont les
Filles de la Charite, qui depuis plus dedeux cents ans s'en
occupent, aspirent A faire aujourd'hui, plus que jamais, la
ruche active et bienfaisante oil toutes les detresses pourront
s'abriter, se r6conforter et se guerir.
I
Louise de Marillac avait environ trente ans lorsqu'elle
s'adressa pour la premiere fois k saint Vincent de Paul dans
l'intention de lui demander de la prendre sous sa direction.
Ne en ISx, d'une famille justement illustre; mariee en
1613, A l'age de vingt-deux ans, k Antoine Le Gras, secretaire
des commandements de Marie de Mddicis, elle en avait eu
un fils, qui fut pour sa mere l'objet- d'une telle sollicitude
que saint Vincent de Paul dut plus tard, en calmer les
apprehensions et en moderer les tendresses.
C'6tait une ame inquiite dans un corps frile et delicat,
c que Dieu, disait-elle, n'avait jamais laissd sans soufrances ,.

Devenue resw ean 1625, apres avoir entour6 son mari des
soins les plus attentifs et avoir fait auprbs de lui, en quelque sorte, l'apprentissage de ce que devra etre un jour son
ministere aupres des pauvres malades, elle n'aspire flus qu'k
se donner tout a Dieu, mais elle ne sait encore comment
faire.
Saint Francois de Sales F'avait-vue & l'h6tel de Mme Acarie, rendez-vous d'une societe choisie oi les personnages les
plus remarquables en saintet6 se rencontraient frequemment;
il l'avait bientot discernee, elle lui avait communique son
etat interieur, si bien etabli en Dieu, mais d'autre part
si insatiable du mieux, si agitd et si divers I Et M. de Geneve,
qui n'aimait pas qu'on raffinit en spiritualite, lui avait laissd
entendre qu'il c kaissait I'esprit de contrainte et de milanco-
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Mile Le Gras, aprbs la mort de saint Francois de Sales,
trouva un autre appui dans P1'veque de Belley, Jean Pierre
Camus. dont la doctrine 6tait l'6cho fidele de celle de son
Fpre en Dieu, l'illustre eveque de Genuve.
a II faisait grand cas de Lesprit clair et fort de cette femme ,,,

disait-il, en parlant de Mile Le Gras, mais il n'en aimait pas
les faiblesses et les nuages. Aussi la detournait-il des confes-

sions g6nerales incessantes et inutiles, troublantes parfois,
qu'ellelui demandait de faire! MWme direction pour lesretraites
que la pauvre ame eut volontiers multiplies et prolongees:
Prenes-en comme du miel, lui disait-il, rarement et sobrement.
I1 y a dans 'Ame de notre Bienheureuse, a cette 6poque,
un fond d'incertitude et d'angoisse morale qui devait aboutir
a une crise. Elle se croit chAtide de n'avoir pas suivi les
attraits de sa jeunesse pour la vie religieuse, et elle oublie
qu'on lui a dit que ses forces ne la soutiendraient pas dans
cette voie d'austfrit6. Elle se reproche tout, et la mort de son
mari, et les difficult6s de sa vie de mere... enfin c'est la nuit
profonde d'oii Dieu seul peut la tirer et d'oi il ne la tirera
que par la main tres ferme et trts douce a la fois de celui
qui va devenir, et pour toujours, son guide; qui fera d'elle
son associde, dans l'ceuvre admirable du soulagement et du
salut des pauvres: le pretre dont le nom sera ddsormais inseparable du sien, saint Vincent de Paul.
Ffit-ce avec enthousiasme, mes Frires, qu'elle se mit sous
la direction de celui a qui Dieu visiblement Penvoyait? Elle
avoue elle-mmme que l'abord froid et sievre que le saint
s'4tait reproche a lui-meme et dont il ne se corrigea, par la
grace de Dieu, qu'h la suite d'une de ses retraites,.l'a un
peu d6courag6e.
De son c6te, M. Vincent hisita beaucoup h accepter cette
direction. II n'aimait pas, nous disent ses historiens, ces.cas
particuliers et, s'il fit trive en cette circonstance a ses habitudes, ce fut sans doute par igard pour la demande pressante
de Mgr de Belley.
Et pourtant, il avait tous les dons d'en haut pour conduire
les Ames: la sagesse, la prudence surtout qu'il recommandera
tant plus tard a ses filles, et par-dessus tout les lumisres de
la foi. On peut dire que M. Vincent la faisait rayonner par-
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tout, et qu'k sa clart6 tout s'lclairait pour lui: Jesus-Christ
etait son livre et son miroir, *' ne le perdait jamais de vue;
c'est en lui qu'il voyait les pauvres, c'est en lui qu'il les
aimait, c'est en lui qu'il voyait les ames, ql'il les dirigeait,
c'tait Iour lui qu'il demandait qu'on travaillit, qu'on souffrit
et, qu'au besoin, on sft mourir.
Louise de Marillac devait, depuis le jour de sa rencontre
avec le Saint et pendant trente-cinq ann6es, apprdcier ces
dons incomparables de nature et de grace, y trouver enfin la
paix du cceur, l'emploi de sa vie, le couronnement de sa
charit6.
Saint Vincent de Paul ne lanca pas immediatement sa nouvelle fille spirituelle dans les oeuvres.
Quoiqu'en pensent certains, I'apostolat de la charit6 ne va
pas sans preparation. II yJaut un noviciat au cours duquel
on apprendra & se d6tacher de soi-meme, N se recueillir, a se
soumettre I une complete ob4issance; au fond, mes Frbres,
on ne donne que ce que l'on a, et pour donner la charite, il
faut la posseder surabondante qui manet in charitate in Deo
manet et Des in eo. Celui qui demeure dans la charit6
demeure en. Dieu et Dieu en lui.
Pour donner Dieu aux petits, aux humbles, aux pauvres et
pour le leur donner sans reliche, il faut sans cesse renouveler ses provisions d'amour l'unique source intarissable d'oi
d6coulent sur le monde toutes"les richesses: au Coeur sacr6
de Jesus, en ce Seigneur de la charit6 dont, dbs i635, la bienheureuse Louise de Marillac peignait 1'image, quarante ans
avant les revelations de Paray-le-Monial faites H cette autre
fille de France, dans la gloire avec elle aujourd'hui, sainte
Marguerite-Marie.
Saint Vincent de Paul soumit Mile Le Gras k 1'6preuve du
temps. II priait lui-m6me et la faisait prier et mediter; il soulevait de temps en temps a ses regards 6mus un coin du voile
qui lui cachait Pavenir apostolique et charitable qui lui 6tait
destind; il l'initiait plus encore par ses exemples que par sa
paroles 5 I'emploi qu'elle devrait faire de sa vie, et, par ailleurs, l'etablissait de plus en plus dans la confiance sereine,
dans 'intimitd de la vie cackie avec Jesus-Christ; or sus, ma

chire fille, lui dcrivait-il, c'est lU Iassiette qu'il vous faut.
En cons6quence, et dbs la premiere annie de son veuvage,
la Bienheureuse se retira du brillant milieu de soci6t6 obi
elle avait vecu, pour se faire une vie de solitude, de pitdk et
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de bonnes ceuvres discretes. Elle quittait meme sa demeure

aristocratique du Marais pour transporter son domicile a
I'autre bout du Paris d'alors, a Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
C'dtait, du reste, le quartier de saint Vincent de Paul; elle
avait besoin de le voir a l'oeuvre et de l'entendre: elle coanut
meme, des ce moment, le dessein de consacrer sa vie au service des pauvres et s'en ouvrit au sage directeur qui lui conseilla d'attendre encore, lui imposant, avec la r6flexion salutaire, la retraite intirieure et le culte de la sainte Eucharistie,
comme programme de ce que Dieu exigeait d'elle pour le
moment.
Elle se soumit avec une docilit6 d'enfant a ce plan de vie
qui consiste avant tout a ne pas se singulariser, A se tenir.
dans la paix en attendant 1'heure des grands travaux extdrieurs. Elle va sonner bient6t, et c'est alors que la Bienheureuse, preparie par saint Vincent, donnera toute sa mesure.
Aprbs l'admirable institution des Pretres de la Mission, nous
allons voir apparaitre au monde pour le rdcenforter, le sanctifier et le mener A Dieu, le .on moinsadmirable Institut des
Filles de la Charite.

II
Ce fut en Pannie 1629 que M. Vincent commenca d'employer Mile Le Gras dans les. con/frries decharite qu'il avait
4tablies dans les villages pour ''assistance des pauvres
malades.
II avait institud la premiere a Chitillon-en-Bresse, des Pannee 1617 et Dieu avait donn€ tant de benedictions a cette
ceuvre qu'elle s'6tait multipliee en beaucoup de lieux ; des
campagnes elle avait pass6 aux villes et la paroisse Saint-Sauveur, 4 Paris, avait vu s'en etablir une sur son territoire en
cette annee 1629. Saint-Sulpice allait bient6t avoir la sienne.
En envoyant sa fille spirituelle comme visitatrice des Charites de6j fondees, saint Vincent de Paul avait mis A son entree en fonctions une certaine solennite, comme s'il avait le
sentiment que c'etait pour elle le point de depart d'unegrande
carribre. II lui adressa les ettres et le mmoire qu'il lui avait

faits pour le voyage. - C'etaient des recommandations aupres
des autorites ecclesiastiques et des instructions sur la manibre
de s'acquitter de sa charge ; avec uwe lettre personnelle qui
lui dictait sa conduite propre et lui donnait sa mission.
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AAllez donc, Mademoiselle, allez au nom de Notre-Seigneur,
lui disait-il n, et il paraphrasaith son intention les pribres de
l'itineraire des Clercs, demandant pour elle toutes les protections et tons les concours. C'6tait le 6 mai 1629.
Ce qu'itait la vie des pauvres i lacampagne a cette 6poque
de notre histoire, La Bruybre la d6peint en termes c6lebres
et poignants: u Toutbrules de soleil, attaches a laterrequ'ils
fouillent et qu'ils remuent avec une opiniatretg invincible,
vivant de pain noir, d'eau et de racines, ils epargnent aux
autres hommes la peine de labourer et m&ritent ainsi de ne
pas manquer de ce pain qu'ils ont semi. 11 Un orateur des
Etats Geinraux de 1614 avait oseaffirmer a Louis XIII c qu'il
y avait de ses sujets qui en 6taient rfduits a paitre Pherbe
des champs a la maniere des betes ,. C'est k ces affames, a
ces d6laisses, ces endoloris, qu'au cours de son pieux voyage,
Louise de Marillac va apporter du pain blanc, de la viande
fraiche, quelques remedes et des douceurs qui r6jouiront le
cceur des pauvres malades; elle y ajoutera de douces paroles
pour les consoler et les rapprocher de Dieu et, quand eile
reviendra rendre compte de sa mission, elle n'aura plus qu'une
ambition: multiplier encore et toujours ces associations de
pieuses Dames dans les campagnes pour la belle saison et
dans les villes pour l'hiver.
AprBs Saint-Sauveur, c'est Saint-Nicolas-du-Chardonnet, sa
nouvelle paroisse, qui voit naitre la Confrerie de Charit6, en
i63o. Elle y inaugure son ministire en visitant une pauvre
fille atteinte de.la peste, ce qui lui fit 6crire par saint Vincent
c que cette nouvelle lui avait attendri le coeur... , et il ajontait: Non, Mademoiselle, ne craignez point, Notre-Seigneur
vent se servirde vous four quelgue chose qui regardesa gloire
et festime qu'il voys conservera pour cela : c'est le regard
prophitique vers Pavenir de celle qui va devenir bient6t son
associde dans I'institution des Filles de la Charit4.
Les Confrdries de Chariti n'avaient pas encore, depuis leur
origine, toute la perfection qui leur etait necessaire. Dans les
paroisses de la campagne,les femmes qui s'y engageaient assistaient elles-memes les malades, faisant leurs lits et leur
pr6parant la nourriture et les remedes, mais dans les villes et
a Paris, notamment, il n'en allait pas ainsi. Comme il entrait
en grand nombre dans ces confrdries des femmes du plus
haut rang, il n'y avait guere moyen que, malgrd leur bonne
volontd, elles pussent rendre aux malades les services mat&-
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riels que leur etat exigeait; d'autre part,il leur itait dif5cile
de s'en dicharger surleurs domestiques, qui, ne sentaat point
cn eux les sentiments d'affection dont leurs maitresses etaient
penetr6es pour les pauvres, les auraient peu ou mal servis.
C'est 1k ce qui fit juger i M. Vincent qu'il fallait absolument avoir des servantes qui fussent employees a ce ministare sous la conduite des Dames; et ayant propose i des filles
de la campagne de s'employer i ce dessein, il en trouva plusieurs qui s'offrirent spontanement d'y consacrer toute leur
vie. C'6tait la premiere 6tape d'un plan que Dieu binissait
visiblement; on devait bient6t la franchir pour le plus grand
bien decesnouvelles servantes des pauvres etde leurs obliges.
Etre sous la depeidance des Dames des Paroisses, sans
aucune liaison entre elles et sans la direction d'une Superieure, sans methode unique pour le service des pauvres et les
exercices de la piete, c'etait une situation pricaire pour ces
premieres et fideles amies des malheureux.
Saint Vincent le comprit bien vite et il jugea necessaire
d'unir ces filles en communaute sous la conduite d'une Supirieure afin qu'elles fussent formies de la m6me maniere, nourries des memes principes, devant etre appliquies aux memes
oeuvres et par suite susceptibles de se remplacer mutuellementlorsque la maladie ou lamort les obligeaient de s'arreter.
Alors, jetant les yeux sur Louise de Marillac, il ne trouva
personne qui fit plus digne qu'elle de cet emploi: sa prudence, sa pi•6t
exemplaire, son zele ardent et infatigable
etaient des titres indiscutables. II lui mit donc entre les mains
quelques filles pour les loger en sa maison et pour les faire
vivre en communauti pres Saint-Nicolas-du-Chardonnet, en
Pannee 1633, le vingt-neuvieme jour de novembre, en la Vigile de saint Andre.
C'est 1k que prit naissance, mes Chers Freres, cette Compagnie des Filles de la Charitd, servantes des pauvres, sur
laquelle, dit un historien : tule Ciel a r6pandu depuis ce temps
des benedictions si abondantes et qui s'est accrue et multiplide sur toute la terre en un nombre immense d'etablissements. "
L'arnne suivante 1634, au jour de 1'Annonciation, Louise
de Marillac s'engageait par un voeu irrevocable au service de
cette compagnie naissante et depuis ce jour jusqu'a sa mort
elle offrit N Dieu, tous les mois, une communion pour le remercier de la grace qu'il lui avait faitede l'appeler a cet etat.
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Elle se donne tout entiere A ses filles, la plupart simples et
sans culture, mais bonnes, devoudes, capables d'heroisme
dans le sacrifice. Elle les sQumet a une regle de vie dont l'observation exige avec la soumission de l'esprit la gendrositi de
la volont1. Et quand saint Vincent les visite, c'est pour leur
dire cqu'ayant 6t6 choisies les premieres pour l'etablissement
de leur Compagnie, elles doivent ktre a cause de cela 6minentes en vertu pour donner l'exemple a celles qui suivront! n
Commencde ainsi, 1'CEuvre de Vincent de Paul et de Louise
de Marillac devait avoir pour sesfondateurs et pour le monde
les plus abondantes benedictions du Ciel.
La Providence pourvut a tout et les richesses du royaume
purent passer entre les mains de ces deux grands amis des
pauvres leur permettant, au sein de leur pauvret6 volontaire,
la plus exquise des f6licites qui est de se donner soi-meme
sans compter.
Ils en jouirent tous deux avec delices et quand vint le soir
de sa vie, la Bienheureuse Louise de Marillac put dire en
toute humilite comme Vincent de Paul: c J'ai acheve ma
course, j'ai conserve la foi, et j'attends la recompense que
Dieu r6serve a ceux qu'il aime! , Elle avait tant aime !
Qu'on aille a l'H6tel-Dieu de Paris ou les Filles de la Charites'installent aupres des Augustines vers 1636, A la Chapelle Saint-Denis ouf elles fondent confrerie, refuge et ecoles
en la m&meanne ! Qu'on songeaux Enfants trouves, a 1'CEuvre
des Retraites, a P1'Euvre des GalCriens, en 1638 et 1640!...
Elles sont partout ota il y a une souffrance a consoler, une
misire a soulager, une infortune a secourir I
Et au milieu de cette activit6 sans pareille, la Bienheureuse
demeure en paix, heureuse d'etre la derniire en cet institut
qui n'a pour cltureque l'obissance,pour grille que la crainte
de Dieu, pourvoile que la sainte modestie.
II ne lui reste plus qu'a recevoir du Ciel la ricompense de
tant de travaux et d'oeuvres de piete, accomplis au milieu des
plus p6nibles infirmites. Des l'annee 1647, M. Vincent 6crivait d'elle h Pun des Superieurs de la Mission : a Je considire MileLeGras commemortenaturellement depuisdixans;
et &la voir on dirait qu'elle sort du tombeau tant son corps
est d6bile et son visage pale. Mais Dieu sait quelle force
d'esprit elle n'a point. Sans les maladies qu'elle a et ce respect qu'elle porte h l'obeissance, elle irait souvent d'un c6ti
et d'autre visiter ses filles et travailler avec elles quoiqu'elle
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n'ait de vie quecelle qu'elle refoit de a grice. , C'est la grace
de Dieu, peut-on en effet affirmer sans crainte, qui l'a soute.
nue dans les ceuvres vastes at pinibles qu'elle a entreprises
et menies 8'bien.
Et lorsque la mcrt sembla venir, elle laccueillit comme une
amie, se pr6parant a maintes reprises k l'heure qu'elle croyait
etre la derniere, jusqu'k ce qu'enfin, au mois de fevrier 166o,
elle put envisager avec certitude et dans un avenir rapproch6
sa sortie de ce monde.
Je ne connais rien, mes chers frbres, de plus admirable que
les derniers moments de cette sainte fondatrice.
Elle a pour son fils une benidition maternelle, mais ce
qu'eile lui demande en le binissant c'est qu'il persevere dans
le service de Dieu, l'amourdes humbles et le culte de la sainte
Vierge.
Presque mourante, elle s'informe si l'on a bien soin des
pauvres de la paroisse; elle accepte ses souffrances comme
un chitiment de ses pIches. Et la plus grande de ses 6preuves,
que saint Vincent lui inflige, c'est, ne pouvant la venir voir
a cause de ses infirmitis personnelles, de refuser delui6crire
un mot qu'elle sollicite de sa bontd. La sachant capable d'un
merveilleux effort, il luienvoie undespretresdesaCompagnie
avec ordre de lui dire de sa part c qu'elle s'en allait devant
et qu'il esplrait bient6t la voir au Ciel ».
II n'y a que les saints pour avoir de ces d6licatesses dans
le sacrifice et pour ajouter a leurs merites P'hommage d'une
parfaite soumission k la volont6 de Dieu.
Ce fut le curi de Saint-Laurent qui l'assista dans son agonie et a raconti dans la vie qu'il 4crivit de la Bienheureuse,
1'edification que causa A tous son tr6pas.
Ainsi meurent les predestinds et je ne m'etonne pas que
ltglise salue leur sortie de ce monde comme une naissance
1 une vie meilleure. Louise de Marillac pouvait partir laissant derriere elle l'admirable pretre qui P'avait associde i ses
ceuvres et qui, comme il lui en avait fait donner l'assurance,
devait bientot la rejoindre dans le sein de Dieu !
La direction de saint Vincent de Paul, sa doctrine sur le
renoncement personnel et sur le don total de soi-meme avait
produit dansl'ame de Louise de Marillac les vertus que nous
avons admiries.
Poussee vers son terme supreme, en des jours tragiques,
elle devait avoir son couronnement dans le sartyre. Les
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Filles de la Charite d'Arras, nourries des exemples de leur
fondateur et de leur Mare, devaient se souvenir, pour la realiser, de la parole que saint Vincent, pres de mourir, disaith
ses premieres seurs: Aes Filles, dans votre dlat on fait profession de donner sa vie our C'amour de Dieu et pour le service
du prochain, y a-t-il un acte d'amour qui depasse celui-la ? Ii
aurait pu ajouter que 'effusion du sang n'est que le timoignage extirieur de cet acte d'amour et que, le cas echeant,il
ne leur en cofterait pas de l'accomplir. Elles Pont accompli,
mes chers freres, les bienheureuses Filles de la CharitE qui
s'appellent les sours Madeleine Fontaine, Marie Lanel, Madeleine Fantou: Jeanne GErard, et en consacrant 1 lcur mEmoire les dernibres pages de ce discours, je ne ferai que traduire en lettres sanglantes les conclusions necessaires de la
doctrine de M. Vincentoude Mile Le Gras sur les exigences
de l'amour divin!

ilr
Le meilleur historien des Bienheureuses Filles de la Charite d'Arras commence ainsi la notice qu'il leur consacre:
, Le martyre est une grice si precieuse qu'il suffit a meriter
la gloire et A placer sur les autels un serviteur de Dieu. Le
martyre tient lieu de tout, efface tout, supplie k tout, et des
qu'il est diment atteste, authentifid, il donne droit aux honneurs supremes de la Biatification. o
Choisies par Dieu en des provinces diverses de la France:
deux en Normandie, une en Bretagne, une dans les Vosges,
pres de Verdun, nos martyres sont toutes animies du meme
esprit. Formies a I'austhre Ecole du Seminaire et des CEuvres,
elles iront a l'chafaud en consolant ceux qui les voient passer
et pleurent, en les assurant d'une voix proph6tique que leur
sang sera le dernierversi.
Puis, quand on les trainera de la premiere prison de PAbbatiale d'Arras, I la deuxieme prisod de la Providence,,pour
les enfermer enfin dans la.terrible maison des Baudets, leur
attitude sera si noble, leur serenit6 si parfaite, leur charite
si delicate pour tons ceux qui les entourent, qu'elles en imposeront a leurs bourreaux eux-memes.
Pendant qu'elle attend son arret de mort, la soeur Fantou,
du fond de sa prison, ecrit i ses parents de Bretagne pour
leur recommander a d'etre fid~les k la religion et . Dieu, et
de tout souffrir plut8t que d'abandonner leur foi. .
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A Arras, sur la route de Cambrai, et a Cambrai meme oi

elle doit mourir, dans les rues et jusque sur 1'echafaud, la
saw Fontaine nous apparait avec une grace merveilleuse
d'apostolat. Elle console et encourage les detenus, elle leur
fait entrevoir un bonheur plus solide que celui d'ici-bas, elle
les porte a sacrifier gfndreusement &Dieu leur libert6 et leur
vie.
Toutes, semblables aux martyres de la primitive tglise, se
rejouissent de souffrir et de mourir en haine de la religion
et pour des crimes qu'elles n'avaient point commis.
Lorsque viendra leur tour de partir, quand le 7 messidor
an II (le dimanche 25 juin 1794), le commandant de gendarmerie d'Arras sera requis d'avoirlfaire conduire sur-le-champ,

a Cambrai, sous bonne et safre garde, les nommies ThireseMadeleine Fantou, Marie Lanel, Madeleine Fontaine, Jeanne
Girard, toutes quatre ci-devant soeurs de la Charit6, ce sera
au fondde leur ceur un... Te Deum d'actions de graces. Enfin,
Seigneur, nous allons pouvoir vous prouver notre amour !
Et pour mourir dans le depouillement le plus complet, par
une inspiration sublime qui nous r6vble tout son cour de
sup&reure et de mere, la sceur Fontaine qui conserve encore,
pour son entretien et celui de ses compagnes, la somme de
sept francs, la remet & une-bienfaitrice qui, apres avoir partagi sa captivite, 6chappera providentiellement h la mort:
elle pense qu'un jour, deux de ses jeunes compagnes qu'elle
a fait partir pour l'exil avec mission de revenir apres la tourmente relever la mz.ison d'Arras, recevront cet humble heritage, argent des pauvres donn6 par de plus pauvres qu'eux an
moment b6ni de leur glorieux martyre I
Ah ! vouspouvez tressaillir d'une noblefiert4 dans les cieux,
vous, Vincent de Paul, pretre dont le coeur 6tait vraiment le
coeur du Christ, et vous, sa bienheureuse fille, Louise de
Marillac, fondatrice avec lui d'une arm6e pacifique, destin6e
a faire connaitre au mdnde les richesses de la pauvret6, les
triomphes de 1'obdissance, les joies de la puret6 virginale I
Vos enfants ont compris votre doctrine et vos exemples, et
s'il y a du sang sur les robes nuptiales de vos filles, ce sang
c'est celuideleur sacrifice uniau sacrifice 6terneldel'Agneau I
Oui,rdjouissez-vous, tressaillez d'alldgresses, saints et saintes
du Paradis, en voyant monter vers vous, dans une apothdose,
le front couronnide leur mystique rosaire, les bienheureuses
filles de Louise de Marillac entourant leur mere et la remer-
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extases!
Et vous bienheureuse mlre, et vous saint Vincent, et vous,
martyres de nos jours de terreur et d'angoisse, pensez 5 ceux
qui vous saluent, qui vous honorent et qui vous prient.
Obtenez auxpr&tresqui viventde votre esprit, aux servantes
de" pauvres qui s'enrichissent de vos exemples, k toutes les
Ames qu'enflamme aujourd'hui le ddsir du bien et le souci
du rfgne de Dieu, a 1'Eglise dont vous ktes I'honneur, h la
France qui vous acclame, avec les binedictions qui sont le
gage des dons divins, un renouvellement dans la foi, dans
l'espirance et dans Pamour! Ainsi soit-il.

Apris ce discours dont la Semaine religieuse de
Paris loue l'exactitude et la beaut6 des pensbes ainsi
que l'l6oquence avec laquelle elles ont 6ti expos6es, a
lieu la bin.diction du saint Sacrement; puis tout le
monde se retire. Les sceurs du s6minaire le font deux i
deux en une file interminable, et bien qu'elles s'efforcent
de s'en aller le plus discretement possible elles ne
peiivent passer inaperques, et les Parisiens contemplent
avec curiosit6 ce costume archaique et ce cortege inusit6. Chacun fait ses r6flexions : les uns trouvent que la
coiffe n'est pas mal, les autres qu'elle est vilaine ; ceux
qui ne savent pas demandent a ceux qui sont supposes savoir, ce que c'est que ce pensionnat, et on entend
toute sorte de r6potses bizarres, curieuses; P'un dit :
elles sont en noir, ce sont des veuves de la guerre; un
autre : ce sont des orphelines; un troisibme : ce sont
des apprenties sceurs; elles font leur apprentissage;
si qa leur plait, elles restent; si Ca leur plait pas,
elles... s'en vont. Quatre grandes jeunes filles qui
devisent A c6t6 de la fontaine Saint-Sulpice concluent
gravement que c'est une grande prise de voile.' Et
pendant ce temps les photographes braquent leurs
appareils; les petites seurs sont prises.
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25 juin. - Ce second jour du triduum est plus sp6cialement destine a c6Librer les sceurs d'Arras. M. 1'Archipretre de Notre-Dame dit la messe de communion,
M. Verdier, Supirieur geniral, chante la grand'messe
qui est celle du commun des Vierges martyres : Me
erspectaverunt peccatores, etc. Les pickeurs, les rivolutionnaires, ont cherchk a nous perdre, a nous faire
priter un serment qui repugnait & notre conscience;
mais nous avons tif attentives a vos tmoignages, nous
avons iti fidles a votre loi. Bienkeureuses, r6pond
'1iglise, bienkeureuses celles qui oat e.t immaculies
pendant leur vie. Gloire au Pere et au Fils et au SaintEsprit. C'est le s6minaire des Missions etrangeres qui
execute le plain-chant aujourd'hui; dans leur bouche
il a quelque chose d'6nergique et de vigoureux qui
sent l'ap6tre, le futur martyr.
On n'a pas encore recu l'oraisou propre des bienheureuses; on dit celle du commun. La messe se
continue avec moins de pompe qu'une messe pontificale mais avec la meme majest6 autant du moins que le
permet l'exiguite du chceur qui se trouve devant le
maitre-autel. C'est dommage que celui-ci soit, non pas
au fond du sanctuaire, mais presque en avant, tout prbs
de la table de communion; il cache les stalles du clerg6
et ne permet pas aux cir6moniaires de faire deployer
avec ampleur les mouvements des officiers; ceux-ci
ont l'air de pi6tiner sur place et quand Us se rendent
d'un endroit &un autre, pour le chant de 1'Evangile en
particulier, ilp font des prodiges d'attention pour ne
pas se bousculer. Vive notre choeur de Saint-Lazare,
on s'y meut a l'aise.
Le soir, S. G. Mgr Roland-Gosselin, auxiliaire
de Paris, officie pontificalement. 11 y a plus de
monde que ce matin, cependant ce n'est pas grande
foule. On chante les vepres du commun des 'vierges.
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Les antiennes sont delicieuses, mais elles ne sont que

pour une vierge. II a paru, il y a quelques ann6es, un
commun de plusieurs vierges avec antienne et hymne
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Sceurs d'Arras. (D'apres le clichE Schaefer.)

propres; on aurait peut-&tre pu Prendre cet office
aujourg'hui ;enfin il faut esperer qu'on nous permettra
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de le r6citer quand nous ferons d6sormais la f&te des
vierges martyres d'Arras. Tour a tour les antiennes
sont altern6es avec les psaumes et elles louent dans les
bienbeureuses Filles de la Charit6 des vierges sages,
des vierges prudentes, des vierges vigilantes, des
vierges pures, des vierges choisies, des vierges belles
entre toutes les filles de Jdrusalem.
Le capitule nous rappelle la grande lemon que saint
Paul pr&chait aux Corinthiens : que celui qui se glorifte
se glorifte dans le Seigneur; car ce n'est pas celui qui se
recommande lui-mime qui est un homme iprouvi, mais
celui que Dieu recommande.
Et maintenant I'hymne nous ouvre un coin du ciel:

1. Jesus, couronne, recompense des vierges, vous qui avez
ete congu et enfantd par une mbre restie vierge, recevez nos
hommages avec clemence.
2. Vous vivez au milieu des lis qui sont le symbole des ames
immaculees, vousetes environne des chceurs desvierges, vous
Ates semblable A.un ]poux tout brillant de gloire qui comble
son epouse de presents.
3. Partout ot vous dirigez vos pas, les vierges vous font
une garde d'honneur, elles semblent voler autour de vous,.
chantant vos louanges en des hymnes suaves.
4. Nous vous prions, nous vous supplions; faites que nos
sens ignorent h jamais les tristes blessures de la corruption.
Cette hymne est un des plus dilicieux morceaux de la
poesie chretienne. Quelle fraicheur d'idees, de sentiments et d'expressions! On attribue la paternit6 de
ces strophes a saint Ambroise ou & quelque auteur du
quatrieme sicle.
Qu'on nous permette de faire pour cette hymne ce
que nous avons fait pour celle des saintes femmes, d'en
donner une traduction po6tique. Nous 1'empruntons
au rival de Corneille, au doux Racine. Disons cependant que quelques-uns 1'attribuent a d'Aubigny.
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I. Jesus, gloire des vierges pures,
Qu'une vierge a port6 dans ses flancs bienheureux,
En ce jour une vierge est l'dbjet de nos vceux;
Entends notre priere et gueris nos blessures.
II. Un chceur d'epouses t'environne
Que tu rends, chaste epoux, plus blanches que des lis;
Tu les pares sans cesse et tu les embellis
Et tu mets sur leur front ta royale couronne.
III. Partout cette bande sacrbe
T'adore en ses concerts, te suit comme son roi,
Languit pour tes beautes et soupire aprbs toi,
Par tes divins parfums doucement attiree.
IV. Cl6este medecin des ames,
Rends nos coeurs et nos corps plus.purs de jour en jour;
Fais qu'en nous le clair feu d'un angelique amour
Etouffe du serpent toutes les noires flammes.
V. Benissons le Pere ineffable,
Le Fils, lumibre igale au Pere lumineux,
Et 1'Esprit Souverain qui procedant des deux
Est du Pere et du Fils le baiser adorable.

Je ne sais pas ce qu'on chantait dans les parth6nies
antiques lorsqu'on montait & 'Acropole pour glorifier
la diesse Minerve, mais je doute qu'un paien ait
jamais lou6 la virginit6 comme sait le faire l'Iglise
dans ses offices.
L'antienne du Magnificat est une invitation adressee

par Jesus-Christ aux vierges qui ont leur lampe allam6e : Venes recevoir la couronne que le Seigneu7 vous a
priparee dans Viternitd.
Mais il est une couronne terrestre & laquelle elles
ont droit et voici que Mgr Jullien, ivbque d'Arras, la
leur tresse en un pan6gyrique de grande envolee.
L'orateur d6roule & nos yeux le contraste saisissant
des horreurs de la Revolution et de la vie simple et
charitable d-s Filles de la Charit6; il oppose les por-
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traits des hommes de la Terreur: Robespierrt,
Lebon, etc., a ces figures touchantes de Madeleine
Fontaine et de ses compagnes; il raeonte avec une
noble simplicit6 l'arrestation, la mort des bienheureuses et il termine son discours par un appel &l'union
sacrbe. Ce fut une belle page d'histoire, 6crite A la
Bossuet.
26 juin. - La messe de communion est dite par
M. le cur6 de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Les offices
pontificaux du matin et du soir sont presid6s par
S. Em. le cardinal Amette. Les chants de l'ordinaire
de la messe sont executes par la maitrise de SaintSulpice, qui donne d'une facon impeccable la messe
compos6e par Gounod. L'orgue, tenu par maitreW idor,
6lve les ames dans les regions c6lestes et traduit
suprieurement les sentiments qui animent tous les
cceurs. On chante pour la premiere fois la messe
propre de la bienheureuse Louise de Marillac. L'introit nous montre les sentiments misbricordieux de la
Fondatrice des Filles de la Charit6: Je pleurais sur
celui qui itait affligdet mon dne itait pleine de com-

passion pour le pauvre. Bienkeureux celui qui prend
soin du pauvre; au jour de malkeur le Seigneur le difivrera. L'6pitre, tir6 d'Isaie, vante les avantages de
l'aum6ne : Si tu donees ton pain gi celui qui a faim, si
tu refois dans ta maison les indigents qui n'ont pas

d'asile, si tu donnes des vihements & ceux qui sont nus,
si tu ne ditournespas les yeux de ton prachain, de celui
qui a la mime chair que toi, alors ta filiciti brillera
comme 'aurore, tu seras promptement ddlivri de tes
maux, la justice marchera devant toi, la gloire du Seigneur t'environnera.Alors tu invoquerasle Seigneur et le
Seigneur t'exaucera; tu crieras vers Lui et il'dira: u Me
voii.)) Si tu dies les ckaies dont sont chargis tes
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frkres, si tu cesses de les mepriser et de les insulter,
si tu donnes de la nourriture a celui qui est affami,
si tu consoles ceux qui sont dffligis, tes afflictions se
changeronten filicite, ta tristesse en bonkeur ; le Seigneur
sera ton guide et ton repos, ton dme sera rassasiee, ton
corps sera vigoureux, tu seras comme un jardin bien
arrosi, comme ute fontaine dont les eaux ne tarissent
jamais.
L'Evangile de la messe nous retrace cette page

incomparable de nos saints Livres oi J6sus-Christ,
juge des vivants et des morts, glorifie les coeu - charitables qui 1'ont secouru dans la personne des
pauvres: Venes, les binis de mon PNre; prenes possession
du royaume qui vous a t~ pripare dks l'origine du
monde, car j'ai eu faim et vous m'aves donnii manger;
fai eu soif et vous m'avez donnxi e boire ; j'ftais itranger et vous m'aves recueilli; j'ftais nu et vous mr'aves
revitu; malade et vous m'aves visit ; en prison et vous
etes venus me voir. Et les justes diront: Seigneur, quand
est-ce que nous vous avons vu dans ces diffirents htats et
que nous vous avons secouru?Et le roi leur ripondra:,En
virite, je vous le dis, toute lsles fois que vous lavez fait
au plus petit de mes frtres, c'est J moi que vous l'avez
fait. *
L'offertoire rappelle les paroles que l'Ange adressait
au centurion Corneille: Dieu s'est souvenu de tes
priEres et de tes aumanes.

Dans la secrete, nous prions Dieu de regarder les
offrandes que nous faisons respectueusement en 1'honneur de la bienheureuse Louise et de nous accorder,

par son intercession, d'etre, dans toutes les circonstances de la vie, delivres des perils, fortifies pour la
pratique des vertus.
La communion emprunt6e an prophete Isaie fait
allusion an merveilleux d6veloppement de la Compa-
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gnie des Filles de Charit : Elargis l'enceinte de ta
tente ; allonge les cordages qui la retiennent ; car tu te
repandras a droite et a gauche et ta postiritis'etablira
dans toutes les nations.
Enfin, la postcommunion demande que notre d6votion soit continuellement entretenue par le pain
c6leste et que nous manifestions par les oeuvres la foi
que nous avons dans le coeur.
La c6r6monie du matin est termin6e; nous rentrons a
Saint-Lazare; la salle de r6cr6ation, dite des 6tudiants,
est orn6e de guirlandes, de banderoles, de bannieres;
une table artistement charg6e de fleurs et de mets est
dress6e dans toute la longueur. Nous recevons aujourd'hui S. Em. le cardinal Amette, des eveques,
des cures de Paris, des amis de la Congr6gation et,
notre r6fectoire 6tant trop petit pour placer convenablement ces nobles invites, on a approprid la salle de
r6cr6ation et on l'a transform&e en r6fectoire.
Le soir nous retournons & Saint-Sulpice pour les
vOpres. Cette fois l'6glise est pleine. Les psaumes sont
chant6s par la maitrise; impossible de r6citer son br6viaire a l'auditiondd'une si belle musique; ce melange
de voix d'enfants, de jeunes gens, d'hommes mars
fait un effet magnifique.
Le pr6dicateur de ce troisi.me jour est Mgr Halle,
6veque auxiliaire de Montpellier; il nous fait p6n.trer
dans l'ame de la bienheureuse Fondatrice; il va au
coeur, A la source ,de la charit6. Il montre la vie
interieure que la bienheureuse a pratiqu6e etinculquie
i ses filles. Ce fut un discours substantiel, solide, aux
lemons pratiques et austhres.
Au salut qui suivit le pan6gyrique, on chanta le
Te Deum et la sortie s'effectua tant bien que mal. La
place Saint-Sulpice 6tait pleine de monde et lorsque
la pourpre rouge du cardinal apparut sur le seuil de
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1'6glise, faisant contraste avec le blanc des cornettes
mouvantes, ce fut un spectacle impressionnant. Le
cardinal b6nit les petites smurs agenouillies en deux
rangies depuis la table de communion jusqu'a la
place Saint-Sulpice; il monte dans son automobile
et il veut partir; impossible; les fidles entourent la
voiture, acclament le cardinal, mais ne font aucune
place; le chauffeur a beau corner, personne ne bouge;
enfin les agents interviennent discritement; I'automobile peut s'6branler aux cris ripktes de : ( Vive Monseigneur! vive le cardinal! »
27 juin. - Le triduum est fini et il continue. II n'y
a pas de fete sans lendemain. 11 ne convenait pas
qu'il n'y eit rieni i la Maison-M&re. II y a done quelque chose, mais quelque chose d'intime. Nous allons ce
jour-li faire les offices chez les seurs. Nous pouvons
contempler la bienheureuse dans sa ch-sse; elle est
plac6e sous l'autel qui se trouye A I'extrimit6 de la
nef lat.rale de gauche; au-dessus de l'autel, onvoit un
haut-relief, oeuvre du sculpteur Lefevre. Au sommet,
la sainte Vierge assise, tenant I'Enfant J6sus sur ses
genoux; celui-ci s'apprete A couronner la bienheureuse. A gauche, un peu en dessous de la sainte Vierge,
saint Vincent accueille d'un air gracieux Louise de
Marillac qui est sur le point de gravir les degres
d'un escalier conduisant au tr6ne de Marie. La bienheureuse a les mains jointes: des anges l'accompagnent jouant de la harpe ou portant des gerbes de
ble; vis-a-vis d'elle, A genoux, deux Filles de la Charit6 contemplent leur mere avec admiration.
"
La grand'messe est chant6e ar M. le cure de SaintFrancois-Xavier, sur la paroisse duquel se troune la
Maison-Mere.
Le soir, S. Em. le cardinal Amette voulut bien

-

.o5 -

encore presider la c6r6monie. La chapelle est manifestement trop petite et, par suite, tres chaude.

Autel de la Bienheureuse Louise de Marillac.
(D'apres le cliche Braun.)
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L'orateur de cette quatrieme journe est S. G.
Mgr Chollet, archeveque de Cambrai, et nous sommes
heureux de pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs cette conference d'un intiret prenant, d'une doc-

trine profonde et d'une simplicit6 charmante.
EMINENCE ViNEkEE,

Saint Vincent racontait : a Un jour, Mgr le cardinal de
Retz me demandait : Eh bien, Monsieur, comment vous
trouvez-vous ?J lui r6pondis : Monseigneur, j'ai un contentement si grand que je ne le puis dire. - Et pourquii? me
r6pliqua-t-il.- C'est que j'ai un si bon peuple, si obdissant i
tout ce que je lui recommande, que ni le Pape, ni vous, Monseigneur, n'etes point si heureux que moi. 3 J'imagine que'
Votre Eminence, en se trouvantaujourd'huiau milieu de ces
deux compagnies si attach6es a sa personne et A ses consignes, se tient . elle-meme un pareil langage et se trouve
heureuse, elle aussi, plus que le Pape et plus que personne
an monde. Permettez-moi de feliciter en vous le Pasteur qui
a la joie de possider de tellcs ouailles sous sa houlette; et de
rendre hormage au Pire qui a herit6 envers elles des sentiments de tous les archev6ques de Paris, depuis Jean-Frangois
de Gondi, jusqu'au regrette cardinal Richard, de sainte memoire, et qui ne cesse de les entourer des marques de son
affection, de sa sollicitude avertie et de sa toute-puissante
protection.
MES BIEN CHkiRES S(EUaS,

Tout a 4t4 dit depuis trois jours sur Ie sujet qui nous
occupe en ce moment. L'dloquence a mis tous ses charmes
au service de l'histoire pour d4gager les legons contenues
dans la vie, dans les oeuvres et dans la mort de vos bienheureuses. Que reste-t-il d'autre k faire, dans cette fete de famille
tout intime, que de nous 6difier sur le mode simple qui convient aux f&tes de famille?
Ce sera rpondre aux intentions de 1'tglise. Celle-ci, quand
elle bgatifie ou canonise ses enfants, n'a pas pour but principal de les glorifier : que sont, en effet, ses -loges, ses lumieres et ses chants, a c6td des panegyriques prononc6s ILhaut par Jesus devant son Pbre, A c8t6 des clartds et des
harmonies clestes? L'Eglise entend surtout nous edifier et
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npus sanctifier par les exemples de ses bienheureux et de ses
saints. Au demeurant, c'est, du meme coup, les honorer puisqu'en les imitant nous prolongeons leur vie dans la n6tre; et
c'est ajouter h leurs joies, puisqu'en marchant sur leurs traces
nous rdalisons ce qui fut et ce qui reste leur supreme ambition : la gloire de Dieu.
Ce sera aussi satisfairea vos propres aspirations. Ceux qui
ont assiste aux fetes romaines de beatification de votre mere
et de vos seurs n'oublieront jamais le spectacle qu'il leur fut
donne de contempler. Au moment oi, le rideau tire, les bienheureuses apparurent lI-haut, au-dessus de la chaire de SaintPierre, radieuses, dthiries,inondees de lumibre, les centaines
de Filles dela Charit6 prisentes semblaient comme soulevees
par une force intirieure surnaturelle. Les mains jointes, le
regard fascind, le corps tendu vers l'image lumineuse, elles
paraissaientvouloir fondre leur ame avec l'ame des bienheureuses, disparaitre en elles et communier & leur bonheur et
&leur gloire. On eft dit aussi qu'elles voulaient attirer k
elles les bienheureuses, absorber leur saintete, s'assimiler leur
foi, leur h6roisme, leurs vertus, et operer comme une transfusion des ames. Essayons, sivous le voulez bien, mes chbres
smcurs, de travailler a cette tranfusion d'Ames.
*

**

I y a de l'inddit dans la vie et les oeuvres de Louise de Marillac, comme dans la passion et la mort des Filles de la

Charit6 d'Arras, guillotindes h Cambrai.
Louise de Marillac a provoqud deux grandes 6volutions,
-- j'allais dire deux revolutions, mais de saines et bonnes
revolutions, - I'une sur le terrain social, l'autre sur le terrain
religieux.La soci6td civile 6tait rongee par des misbres profondes,
comme par des chancres. Sans doute, depuis que Notre
Seigneur etait venu, la charit4 travaillait sur la terre. Des
devouements privis, des institutions publiques s'dtaient mis
S'Poeuvre, et de tous c6tes on rencontrait des personnes ou
des maisons charitables. Cependant, une disproportion considerable rdgnait entre la misere ;et la bienfaisance, et, dans
le duel, la souffrance restait victorieuse.
Vincent de Paul et Louise de Marillac entrent sur cechamp
de bataille et vont faire reculer la misbre. Ici, il est indispen-
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sable d'associer les noms du pere et de la fille : on ne saurait
separer ce que la charit6 a si fortement uni. Louise de Marillac et Vincent de Paul s'appellent mutuellement, commela
fleur suppose le soleil, comme le parfum est inseparable de
la fleur.
Des qu'un cri de douleur se fait entendre, ils ecoutent et
vibrent ; ils s'6meuvent et se donnent. Ils sont sensibles aux
gemissements de la d6tresse comme la harpe 6olienne est
impressionnie par le moindre souffle du vent.
Vincent de Paul, en allant par les villages precher, apprend
que de pauvres malades gisent abandonnds et sans soins sur
leur grabat. II avertit Louise de Marillac, et les malades sont
visitis, reooivent soins, remedes et linge.
Dans les rues jouent, dssceuvris, de petits enfants qui ne
savent ; A ni B et ignorent les rudiments de la religion.
Louise .a s'y intEresser et c'est ici que, Filles de la Chariti
et Ursulines, assocides hier dans le martyre et unies aujourd'hui dans les honneurs des autels, se rencontrent pour la
premiere fois. Louise de Marillac envoie ses sceurs recevoir
I'enseignement des Ursulines de Paris : ainsi deviendrontelles institutrices elles-mEmes et pourront-elles instruire les
enfants des villages.
Plus tard, ce sont des vagissements qui arrivent jusqu'l
l'oreille de Louise et de Vincent. Trois a quatre centspauvres petits sont, chaque annie, apres leur nkissance,
exposes par des meres criminelles et recueillis dans une maison dite de la Couche. Grace au Chapitre de Paris, ils reoivent les soins d'une femme aidde d'une servante; mais soins
insuffisants. Les petits malheureux meurent presque tous ou
sont vendus pour servir a des trafics honteux ou meme diaboliques. Une telle misbre emeut violemment Vlme de saint
Vincent et lui arrache les paroles les plus pathetiques peutetre qu'il ait jamais prononcies. II souhaite a Louise un nouveau coeur ou il y aura assez de tendresse et de devonement.
Louise a ce cceur et cette tendresse. Les enfants trouvis sont
recueillis, soignus, nourris, Qleves et sauvds a la France.
Bient6t Vincent devient aumonier gen6ral des galires. II
est le pere des formats, trouve ceux-ci dans une situation
physique et morale Cpouvantable et traitis comme des betes.
II introduit Louise et ses filles dans cet enfer dont leur
charme, leur bontd, leurs soins, leur sourire et leurs paroles
feront un lieu de resignation, de courage et de rehabilitation.
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Partout done o coule une larme, oh crie une douleur, la
main delicate de Louise est'la pour essuyer cette larme,
apaiser cette douleur. On la verra plus tard dans les h6pitaux, y installer ses filles A demeure. Que ia guerre ext6rieure on la guerre civile exercent leurs ravages, sbment
Ia peste et la Aamine et jettent sur les routes ces r6fugiEs
dont nous.avons connu l'exode et la d6tresse, Louise et Vincent accourront, recueilleront les errants, enseveliront les
morts, nourriront les affames, et il n'y a pas jun malheureux
rencontre par eux qui ne puisse leur rendre ce temoignage :
a J'ai eu faim et vous m'avez donne a manger; j'ai eu soif et
vous m'avez donnr
. boire ; j'etais etranger et vous m'avez
recueilli; j'6tais nu et vous m'avez vetu ; j'tais maiade et vous
m'avez visitd; j'tais en prison et vous etes venus vers moi. n
(Matt., xxv, 35, 36.)
Or, Louise et Vincent ne se contentent pas de se donner.
Quelque grand que soit leur dCvouement, il resterait audessous de la tAche que la misere leur propose. Is organisent les secours. Avant d'organiser, ils concoivent un ideal
qui sera le principe inspirateur de leurs organisations. Avezvous jamais remarqui, mes chores soeurs, que les saints ont
d'ordinaire une vertu favorite? Certes, ils recherchent toutes
les vertus: et c'est n6cessaire. 11 n'y a pas de saintet6 possible
11 oh une vertu est negligee on absente. Mais si toutes doivent etre 1U, il n'est pas necessaire qu'elles soient toutes sur
le meme plan, ni 1'objet d'une 6gale ferveur. La variet4 meme
de la culture des fleurs de vertus ajoute a la beaute du jardin
mystique ou vivent les imes. Les apdtres se distinguent par
leur foi,-ia force caracterise les martyrs; les vierges charment
par la chastete ;un saint Francois d'Assise chante la pauvreti
wnnuc.
et en fait la Dame de son crpi.r Pa i A•(
Quand, uneJois, une vertu a ainsi s6duit un cceur de saint,
elle s'y installe comme sur un tr6ne et elle y prend le prestige et Pautorit6 de reine sur le3 autres vertus. Celles-ci sont
excities, regies, parfois meme.enfantues par elle; et sorties
de sa f6condit6, elles reviennent k elle pour la servir et pour
Porner.
Nous allons constater la r6alisation de cette loi de spiritualit6 dans Louise de Marillac. Sa vertu de predilection est
la charite, 1'amour de Dieu dans le prochain souffrant et malheureux. Elle aime et recherche toutes les autres vertus,
mais aucune comme celle-li, et 1'Iglise a raison de nou3 faire
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reciter, dans 1'Introit de la messe de la bienheureuse, ces

paroles du livre de Job : Ab infantia mea crevit mecu•m riseratio et de utero matris meae egressa est mecum. i La pitie a
grandi avec moi dbs lesjours de mon enfance , plus.que cela,
elle est tellement associee avec mon ame, qja' elle est sortie
avec moi du sein de ma mere ,. Voila la vertu maitresse, la
vertu reine, c'est elle qui inspirera tous les actes de la vie de
Louise, et quand celle-ci recommandera a ses filles le respect
et l'obeissance, la pauvret6 et le travail, ce sera pour mieux
assurer le regne et l'exercice de la charit ; comme si elle leur
disait : Soyez respectueuses des.pauvres que vous secourez
et des malades que vous soignez, afin que votre charite soit
mieux accueillie et plus parfaite; soyez obeissantes, afin que
votre bienfaisance mieux disciplin6e devienne plus efficace;
soyez pauvres et detachees pour que vos economies aillent
aux pauvres et enrichissent votre charite; soyez laborieuses,
pour que vos actes - misdricorde soient plus nombreux.
La charite est l'Ame et comme le parfum de toutes les autres
qualites.
Une fois cet ideal de pitie confu et adoptS, elle possede
un flambeau- pourla marche, sa route est eclairde et son but
trouvi.
Elle va maintenant, pour ob6ir a Dieu qui lui a inspire un
tel ideal, multiplier et ordonner les concours. Elle recrutera
du personnel d'abord et fera appel aux bonnes volontis. Rien
n'arretera ses audaces sur ce terrain. Elle ira jusque sur le
tr6ne solliciter le concours auguste de la Reine, qui pr6sidera
une confrerie de Chariti composee d'un petit nombre certain
et limite de dames choisies par elle. Les dames de la noblesse
ct de la bourgeoisie seront soiiicitees et apporteront leur
aum6ne et leur travail. Mais, comme leur travail ne peut etre
ni continu, ni reguiser, a cause des obligations de leur etat,
elles seront supplt6es par d'humblesfilles honneteset devouees
de la campagne, qui ne sont guere instruites, mais qui ont du
coeur et du courage et dont le travail de jour et les veilles
de nuit seront au service des pauvres. Voilk, mes chores soeurs,
les premieres vraies Filles de la Charitd. Ce sont vos ainees.
Vous descendez d'elles. Quelles origines modestes et honorables! et combien ne devez-vous pas en etre fibres, car elles
ont fait la grandeur et la fecondit de votre Compagnie. Ainsi
les sources donnent des flots d'autant plus abondants qu'elles
ont un bassin plus profond.
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Louise a des bonnes volontes. Elle va, sous la trbs prudente
conduite de Vincent de Paul, et & la lumiere de l'experience
qui precidera toujours, crier les methodes. Celles-ci seront
des reglements sains et simples, adaptes aux circonstances,
vecus d'abord pendant plusieurs annies, et variant avec les
formes de bienfaisance qu'il s'agit de soutenir. II y aura le
riglement des Filles de la Charit6 des villages; il y aura
celui des institutrices; celui des Filles de la Charit6 des
Enfants trouves et celui des " filles des formats 1; celui encore
des Filles de Charite dans les h6pitaux. Chaque reglement
aura ses particularitis exigdes par la prudence; tous n'auront
qu'une inspiration, celle de la charitd surnaturelle et de
l'amour des petits et des malheureux pour Dieu et JesusChrist.
II faut enfin des ressources. Elle les trouvera ais6ment dans
ses propres revenus et chez ses collaboratrices. Celles-ci, en
effet, ont avec elle medite ces paroles du livre de Tobie :
Panem tuum cum esurientibus et egenis comede, et de vestimentis tuis nudos tege(Tob., IV, 17):: Mangez votre pain avec
ceux qui ont faim, et couvrez avec vos v6tements ceux qui
sont nus ,; et ces autres paroles d'Isaie (LVIII, 7) : Frange
esurienti panem tuum et egenos sagosque induc in domum
tuam: Rompez votre pain l'affame, et conduisez dans votre
maison les pauvres et les malheureux sans-toit ,. II semble
que les auteurs sacres mettent une insistance speciale k affirmer que le pain qu'il faut donner aux pauvres est le n6tre,
panem tuum, non pas panem tout court: c'est-l-dire du pain,
mais panem tuum,.votre pain. De meme les vetements dont il
faut couvrir les malheureux d6pouill6s sont les n8tres, vestimentis iuis, et ia'maison oisils setont accueillis doit ktre la
n6tre, in domum tuam. Quand des ames chritiennes ont
coupris ces appels divins, ieuL rsouiution est

vite prse:

leurs biens deviennent les biens des pauvres. Leur charite
est abondamment pourvue.
Louise de Marillac ne manquera done de rien. La Providence, du reste, y pourvoira, et sa famille grandira vite. Les
Filles de Charit6 deviendront legion, leur blanche cornette
6ploira ses ailes en tons pays au-dessus des grabats ou gisent
les malades, au-dessus des berceaux oh pleurent les enfants
abandonn6s, au-dessus des chaines que trainent les prisonniers, et la sainte Liturgie redira a la grande ap6tre de la
charite cette consigne d'Isaie : ( Elargis le lieu de ton canhpe-
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ment et pour loger tons tes enfants allonge les cordages qui
tiendront les toiles de tes tentes: Dilata locum tentorii tui,longos fac funiculos tuos (Isaie, LIv, 2).
Grande ap6tre, avons-nous dit. Elle le fut : car la pratique
de la charite est la meilleure des predications. Elle annonce
l'Ivangile de iamour, celui qui parle au comur et ouvre a la
foi le chemin de i'esprit, et personne n'a rdalise mieux que
les Filles de la CharitC cette recommandation du Sauveur:
Praedicate Evangelium omni creaturae.
**

Louise de Marillac a provoqu6 sur le terrain religieux une

ivolution on une r6volution qui ne le cede en rien aux transformations sociales de ses institutions charitables. Quand
elle commenga a grouper ses filles, I'idee de vie ou de
vocation religieuse Ctait inseparable de l'id6e de cl6ture.
Saint Vincent de Paul le reconnaissait lui-meme quand ii
rappelait i ses filles que, qui dit religieuses, dit cloitres,
grilles et office commun. Aussi leur avait-il ddclar nettement
qu'elles n'etaient pas et ne devaient pas etre des religieuses.
" Mes filles, vous n'etes pas des religieuses; et, s'il se trouvait
parmi vous quelque esprit brouillon qui dit : 11 faudrait etre
religieuses, cela est bien plus beau! ah I mes sceurs, la Compagnie serait k l'extreme-onction. Craignez cela, mes filles; et
tant que vous vivrez, ne permettez pas ce changement; car,
qui dit religieuses, dit un cloitre, et les Filles de la CharitC
doivent aller partout. » II ajoutait : ccSoyez de bonnes chr6tiennes ,;etLouise de Marillac compldtait:: Soyez de bonnes
filles de paroisse.'
On renoncera done aux privileges de la vie religieuse canonique, et pour bien I'affirmer, saint Vincent dira encore :
a Les Filles de la Chariti auront pour monastCre la maison
des malades, pour cellule une chambre de louage, pour chapelle 1'eglise de la paroisse, pour cloitre les rues des vilies ou
les salles des hBpitaux, pour cl6ture l'obeissance, pour
grille la crainte de Dieu, et pour voile la sainte modestie. ,
C'est le principe de la difense spirituelle et morale substitue a celui de la protection matCrielle et, cqmme ii dit aussi:
- C'est la cl6ture faite non de pierres, mais de volontCs
libres. u Son Institut renoncera aux denominations reii-.
gieuses. LA, point d'abbesses, ni de prieuris, mais des seMrs
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servantes; pas de Maison-Mbre, mais la maison tout court;
pas de noviciat, mais un siminaire.
Cependant si, devant l'antinomie insoluble qui lui apparait entre l'tat religieux et Pexercice de la charite envers les
pauvres, il renonce pour ses filles a 1'etat religieux, il entend
bien revendiquer pour elles ce qui est le but ou le fruit de
1'1tat religieux, 1'Ptat de perfection : , Bien que les Filles de
la Charit4 n'aient pas presentement a prononcer de vceux,
elles ne laissent pas d'4tre en un etat de perfection, si elles
sont de vraies Filles de la Charitd. Sur ce point, il n'admet
pas d'inf4riorit6 chez ses filles, ( et les religieuses confindes
pour toute leur vie dans un cloitre, leur affirme-t-il, ne feront
rien de plus que vous. ,
II semble qu'il y ait 1l une situation d6finitive. Les filles
de Louise de Marillac, et Louise de Marillac elle-m=me
pourront etre dans un 6tat de perfection, elles n'appartiendront jamais Pa
l'tat religieux.
Attendez la suite.
Nous avons dit que la culture privilegi4e d'une vertu dans
la vie des saints retentit sur les autres vertus et souvent les
provoque et les engendre. Laissez agir la charit6 dans la
Compagnie fondee par Louise de Marillac. La charite
est, d'abord, I'amour de Dieu, elle est m&me essentiellement
et exclusivement l'amour de Dieu, car elle n'aime le prochain
que pour Dieu et en Dieu. Or, aimer Dieu, c'est reconnaitre
sa bont6 et son domaine, c'est l'adorer et le remercier, c'est
1'implorer et tourner sans cesse sa pensee et son coeur vers
lui; c'est lui parler, appeler ses confidences et multiplier
les relations amoureuses avec lui. Ces relations sont
des actes religieux, et leur habitude constitue la vertu de
religion.
Et nousvoici en face de la religion jaillie du sein meme de
la charite. Les Filles de la Charite ne peuvent etre elles-memes
qu'a la condition de multiplier les exercices de la vertu de
religion, et elles sont vraiment les filles de Dieu, ainsi que
les appelle aussi leur saint fondateur. Les voilk 6tablies,
sinon dans 1'1tat religieux, du moins dans des habitudes et
dans un veritable etat de religion.
Ce n'est pas tout. II faut, pour le rendre constant et puissant, pour le preserver de ddfaillances, proteger 1'exercice de
la charite. Comment y arriver, sinon en recourant aux proc&des mzmes par lesquels se defend l'etat religieux? Les Filles
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de la Chart4e veulent etre tout entibres A la pratique de leurs
oeuvres de mis6ricorde. II faut que ni foyer, ni famille, ni
Cpoux, ni enfants ne les en detournent. Elles y renonceront
et elles seront vierges. Elles veulent dviter aussi l'embarras
des biens materiels et multiplier les secours que leurs mains
portent aux pauvres : elles se feront pauvres elles-memes :
leur fortune, dont elles conserveront la propriete, ne sera pas
pour elles, mais coulera dans le sein des pauvres, sous le
contrdle de l'obeissance. L'obeissance elle-meme sera leur
qualite propre, car elles veulent faire produire le plus possible a leurs entreprises pieuses, et ces entreprises-l sont
f6condes qui sont fortement ordonnqes par une autorit6 centrale dans lesquelles on ob6it. Obeissance, pauvret6, chastetO,
et nous les trouvons done, 4ýs l'origine, associkes 4 la vertu
de religion, dans votre Compagnie, mes bien chires sours, et
des lors, qu'est-ce done qui distingue, en etat religieux, les
Filles de la Chariti des Filles du cloitre ?
Les Filles de la Charit4 professent toutes les vertus qui
fleurissent dans le cloitre. 11 leur manque la reconnaissance
de Pl'glise et les privileges canouiques. Ils viendront.
La sainte Eglise a une manifeste faculti d'adaptation aux
exigences des siecles divers. Eile sait que la civilisation chr&
tienne a march6 et que, dans les nations policies, la vierge
sage a cess6 de courir les dangers dont la menagaient des ages
plus rudes; elle constate que la femme a acquis une merveilleuse aptitude pour la vie active et qu'elle garde, dans les
oeuvres de cette vie active, la meme vertu religieuse que dans
les meditations de la vie contemplative. L'Eglise cesse alors
d'exiger des vierges, pour jouir des privileges de l6tat religieux, qu'elles aillent se cacher derriere les murs du cloitreElle accorde A saint Vincent de Paul et . la bienheureuse
Louise de Marillac ce qu'elle n'a pas concide A saint Frangois de Sales et a sainte Jeanne de Chantal. Disormais elle
6tendra les faveurs reservies k la vie religieuse,jusqu'aux congregations adonnies dans le monde aux entreprises de la
chr't, h celles qui instruisent les enfants et h celles qui recueillent les vieillards, A celles qui soignentles orphelins et les
malades dans lesh6pitaux et a cellesqui vont an domicile des
pauvres porter secours et assistance; elle le fera, portie par
son estime pour l'expirience inaugurge par Vincent de Paul et
par Louise de Marillac, et la Petite Seur des Pauvres comme
la saeur de l'Assomption, Pauxiliatrice du Purgatoire comme
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la Petite Soeur de I'ouvrier seront, dans une certaine mesure
et en verite, les filles de saint Vincent de Paul et de la bienheureuse Louise de Marillac.
*

N'oublions pas vos bienheureuses martyres
Nous pensons qu'on pent trouveraussi, dans leur passion et
dans leur mort, quelque chose de particulier et d'inddit. C'est
le pape lui-meme qui vient nous en persuader! En effet, dans
un discours prononc6, le 6 juillet 1919, au sujet des Filles de
la Charit4 d'Arras et des Ursulines de Valenciennes, il disait :
a Elles refusent de prater le serment impos6 par des lois
iniques, parce qu'elles veulent conserver immaculee leur foi,
parce qu'elles n'6coutent q'ue la voix de leur conscience qui
les porte ne s'eloignerni des commandements, ni meme des
conseils du chef supreme de t'lglise. , La distinction est
formelle et voulue entre les commandements et les conseils du
chef supreme de Pl'glise; et cette distinction est faite par le
pape dans un discours solennel.
Quelle est donc la pens6e du Souverain Pontife?
Mon dessein n'est pas de.rouvrir le debat sur le second serment, dit petit serment ou serment de liberte-6galite. Un des
v6tres, mes Peres, a 6crit sur ce theme une itude magistrale
et probablement definitive. II est actuellement hors de doute
que ce serment, dans l'intention du l6gislateur, etait impie et
done ne pouvait etre pr8td. Si nous hisitions, sur ce point,
les d6clarations de Benoit XV nous enltveraient nos hisitations. Mais, aux temps oi vivaient et oi moururent nos
bienheureuses?
La pens6e du pape serait-elle celle-ci: a Dans ces temps-lh,
les ten6bres enveloppaient les esprits. Le Saint-Siege 4tait
loin. Les questions lui arrivaient difficilement et ses rdponses
venaient lentement. II en fut donne a des dioceses lointains
de Savoie et de Haute-Italie : la pers6cution rendait bien
perilleuse leur circulation. Le pape ne r6pondit jamais sur le
:;ad. II dit seulement a ceux qui I'ipterrogeaient pour sortir
de leur doute: II ne faut pas jurer, parce que, dans le doute,
11 n'est pas permis de jurer. C'est la solution indirecte, par
principe r6flexe. Elle est courante en thdologie morale, car
avant d'agir, il faut toujours acquirir la certitude qu'on agira
bien. Le Saint-Plre reconnait done que la question est dou-
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teuse : elle peut comporter une solution affirmative et une
solution negative. En fait, il y eut des prktres respectables et
prudents des deux c6tes. I1 y en eut qui se firent une certitude morale en faveur de la prestation du serment et qui le
pr&terent. Le representant du pape avait dit d'eux auparavaut : Je ne me permettrai pas de blamer ceux qui le preteront; et le Saint-Siege ne leur imposajamais de r6tractation.
Il r6pondit seulement : i Qu'ils se mettent en regle avec leur
conscience ,, dans le cas oi ils auraient en jurant garde
quelque doute.
a Les 6veques de France n'avaient pas donn6 de direction
commune : ils etaient partages d'avis. Les plus nombreux et
les meilleurs etaient difavorables au serment et, hors de Paris, celui-ci fut refuse par le plus grand nombre. Or, quand
un probleme moral est controverse et resolu differemment
par des hommes prudents, aucune de ses solutions n'est
l'objet d'un commandement. C'est alors que le conscil intervient. L'une des deux solutions pent paraitre plus surnaturelle ou plus sfire, plus ideale et agreable &Dieu et Pl'autorite.
C'etait le cas pour le refus du serment. I1 plaisait davantage
an Saint-Siege. L'eveque d'Arras fdlicitait ceux qui suivaient
cette voie et ceux-ci paraissaient 6tre les meilleurs. D'instinct,
habitudes 4 chercher en tout le plus parfait, attachees i l'autorite religieuse, vouees par vocation k la pratique des conseils, vos soeurs sans hesiter refusbrent le serment. n Est-ce
la, mes bien chores seurs, la pensae du pape ? Aiors quel bel
Eloge il fait de vos martyres! Tandis que ies autres martyrs
sont morts, les uns pour ne pas apostasier leur foi, les autres
pour garder la chastete comme les petits martyrs de 1'Ouganda; d'autres, saints pontifes, pour ne pas livrer les biens
de Pl'glise confies h leur garde et tutelle; d'autres, vierges h6roiques, pour ne pas trahir les serments faits I Dieu, tous
pour ne pas commettre de peche; celles-ci sont mortes pour
ne pas tomber dans une simple imperfection. II etait mieux
de ne pas jurer : cela leur suffit : et elles ne jurerent pas et
elles moururent.
Et cependant elles savaient que la fin de .la persecution
4tait proche; elles l'annoncaient. Prater le serment, c'etait
gagner du temps; et gagner du temps, c'6tait sauver sa tete;
mais c'etait aussi faire un acte imparfait. Quand on est sour
de charite, on ne sauve pas sa vie, meme par one imperfection. Joyeuses, t gaies comine des pinsons ,, elles vont A la
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lopptr. La voilH en Extreme-Orient et je suis fier de saluer
ici, parmi leurs fils, deux de mes frtres, ap6tres de la Chine;
et si je vous interrogeais toutes, mes sceurs, je trouverais
parmi vous des habitantes des deux mondes. 11 n'y a pas un
peuple qui ne connaisse votre nom et n'ait ressenti les effets
de votre d6vouement; et voici maintenant que vos frYets et
vos saeurs sont mont6s sur les autels.
Ah ! c'est que Louise de Marillac et Vincent de Paul ne
travaillent pas a la facon d'un Richelieu. Sans doute, ils sont
miis par la charit ; c'est 1'toile qui guide leur marche on
plut6t la force qui la soutient: mais, chez eux, pas de plan
pricongu jailli de leur cerveau et impose ! leur action par
leur volont6 propre.
Ils ont entendu la parole du Christ qui est pour eux une
consigne sacrie : nolite solliciti esse. N'ayez pas de souci.
S'il y a des choses ndcessaires aLa vie, c'est bien la nourri-'
ture on le vitement. Eh bien le Sauveur nous dit k lear
sujet : nolite solliciti esse dicentes : Quid manducabimus,ast
quid bibemus, aut quo oferiemur. ccNe vous prdoccupez pas
et ne vous demandez pas : Qu'allons-nous manger ou boire;
de quoi allons-nous nous v6tir?% (Matt., vi, 3 .) Ilviendrades
jours d'orage. Nous serons persicutes, arretis, mends devant
les tribunaux et interrogis par des juges menacants. Que leur
r6pondre? Question angoissante! Nullement, dit Notre Seigneur, vous serez inspires alors. En attendant, n'ayez aucun
souci. Nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeatis(Luc,
xn, xi). La croix de chaque jour est assez lourde par ellememe sans y ajouter encore, par des sollicitudes anticip6es,
le poids des croix attach6es aux autres jours. Suff/cit didi
malitia sua (Matt., VI. 34). En r6sume, jetez dans le sein de
Dieu, votre phre, toutes vos preoccupations, Jacta super
Dominum curam tuam (Ps. LIV, 23).
Abandonnis a Dieu, Vincent et Louise se tenaient soigneusement dans la disposition de connaitre et de rdaliser le plus
parfaitement possible la volont6 divine. Cela leur suffisait.
Que Dieu les conduisit, c'dtait leur ddsir et leur volont6
formelle Mais oh les conduisait-il? Ils n'en avaient cure pour
la terre, pourvu qu'il fit glorifid et que leurs ames fussent
sauvdes. Ils allaient donc, sans savoir ot, mais en ayant bien
soin de ne pas quitter la main de Dieu qui les menait. Dieu
avait congu le plan de leur vie et de leur ceuvre qui se dcroulait splendidement suivant les dtapes prdd6terminies par lui.

519 --5«9Eux ex6cutaient fidelement, sans demander & Dieu des raisons, accomplissant joyeusement 1'Puvre de chaque jour.
Dieu les envoie aux malades des villages; ils vont a ces
malades. Dieu leur montre les petits enfants ignorants; ils
vont aux petits enfants et les instruisent. Dieu leur ddvoile
la misere profonde ot sont plongis les formats, et ils entrent
dans les galires pour y porter des secours et y parler du
Seigneur et du Ciel. Dieu leur indique du doigt la porte des
h6pitaux, et ils vont sonner a la porte des h6pitaux. Dieu
met sur leur chemin des rifugies balayes et jet6s sur les
routes par la rafale des guerres, et ils recueillent et nourrissent les refugies. Ainsi, annie par annie, se construit un
merveilleax edifice de chariti dont Dieu a privu l'architecture et dont ils sont les modestes et dociles ouvriers. Dieu
commande, ils ob6issent et, parce que Dieu les conduit, ils
font de grandes euvres.

Ils les font grandes aussi parce que, pousses par Dieu, ils ne
cherchent que Dieu. Premier moteur de leurs actions, Dieu
en est aussi l'objet.
Qu'est-ce, en effet, qui, en dehors de lui, pourrait les attirer ? Qu'est-ce qui les attire dans les malades? Est-ce la maladie? Non, la maladie est un mal et une laideur : elle
repousse.
Et dans les enfants? Est-ce l'ignorance qui les attire? Non.
L'ignorance est un d~faut : elle repousse.
Les enfants trouves sont fils du crime; c'est par un nouveau crime qu'ils ont 6td abandonnis et exposes. Ils ont en
eux de terribles hdrdditds qui font craindre qu'ils ne s'engagent eux-memes dans les voies de pdch6. Est-ce cela qui peut
attirer Leux? Non. Cela repousse.
Les forgats sont des etres de dichdance morale. Serait-ce
done cette misere qui pousserait Louise et Vincent vers eux?
Non, mille fois non.
Et cependant Louise et Vincent vont a tous ces malheureux, a ces malades et k ces ignorants, a ces enfants du crime
et a ces galriens, avec joie et empressement. Les abeilles ne
vont pas plus volontiers butiner sur les fleurs. Qu'est-ce
done, encore une fois, qui les attire?
Ce qui les attire, c'est Jesus, Jesus qui s'est rendu present
au milieu de toutes ces souffrances, et de ces ignorances, de
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ces faiblesses et, osons le dire, de ces blasphemes. N'est-ce
pas lui qui a dit : Quamdiu fecistis uni ex kis fratribu meis
minimis, mihi fecistis (Matt., xxv, 40). c Tout ce que vous
faites pour ceux-ci qui sont mes frires, c'est k moi que vous le
faites. " 11 est la.
Ne nous en 6tonnons pas. Celui qui, en s'incarnant, s'est
uni a notre nature sans prendre une personnalite humaine
n'a-t-il pas fait entendre par 1l qu'il s'unissait a chacun de
ceux qui possedent la nature humaine? Celui qui est venu
pour les p6cheurs specialement, et qui a rachete le pech6
dans la souffrance et dans la mort, n'a-t-il pas marque ainsi
qu'uni a tous et k chacun, il I'1tait particulibrement a ceux
en qui est le peche et la souffrance? Celui qui est reellement
present dans des millions d'tosties ne peut-il pas ktre morade pecheurs, de pauvres ou
lement present dans des umll"-uuo
de malades? Oui, ii est en eux. Louise et Vincent l'ont
apercu et ils courent . lui comme le fer devine l'aimant et
s'y attache. Les soins mat6riels, intellectuels, moraux donnis
aux malades, aux ignorants, aux criminels ne leur content
plus. Ils font leur fierte et leur joie, parce que cen'est plus
le malade, ni 1'ignorant, ni le criminel.qui est soigne, mais
Jesus, Jesus le Dieu, le sauveur et l'epoux cherche et aime.
Tout k 1'heure, abdiquant leurs aspirations, leurs volontes
devant la volont4 divine, ils pouvaient dire, . la suite de
saint Paul: Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jesus qui vit
en moi. A present, decouvrant Jesus derriere le voile dont le
couvrent les malheureux, ils peuvent dire : Ce n'est pas le
malheureux, mais c'est Jesus que je soigne dans le malheureux. Alors le pauvre devient attirant, il est un tabernacle
ofi reside Jesus; il est un trene, il est un seigneur et maitre.
Membre du Christ, il participe, pour Louise et Vincent, I
son autorit6, et nous les entendrons repeter k l'envi cette
parole qui est, sur leurs levres, un clich6 sublime: e Nos
seigneurs les pauvres n. Nos seigneurs les pauvresl quelle
vue et quelle parole, et que notre soci6et
changerait d'aspect si tous 6pousaient cette vue et introduisaient cette
parole dans leur langue!
Dieu partout VoilA done le levier des oeuvres de Louise
de Marillac. C'est aussi le principe de 'hdroisme de vos
sceurs martyres. Au milieu des agitations qui troublent la
societe elles se sont attachees davantage a Jesus. Elles se
sont donnees A lui. II est devenu leur epoux an jour beni
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de la profession religieuse. Cet 6poux, elles lont trouv6 au

tabernacle et dans les pauvres qu'elles servent: mais il reste
cach6. La mort va le leur donner sans voiles et definitive-

ment. Ge sera la rencontre dans les joies de 1'union intime,
dans les splendeurs du foyer celeste, dans les ravissements

d'une possession que nul persecuteur ne pourra plus trodbler, que nulle mort ne viendra jamais interrompre. Alors

les bourreaux sont des bienfaiteurs, la guillotine est un
charme, et la sentence par laquelle les premiers envoient h
la seconde est une benediction. Elles entendent leur condamnation avec reconnaissance et vont au supplice en chantant,
et ailees comme des oiseaux.
*

Les oeuvres qui ont Dieu pour inspirateur et pour objet,
mes. sceurs, se revetent de caracthres divins. Dieu est en elles,
Dieu est elles : il y apporte ses attributs.
Dieu est infini. L'ceuvre de Louise de Marillac fondie
par Dieu aura 1'immensit&. Ses filles iront sous toutes les
latitudes faire rayonner sa charit6, Semen tuum gentes kaereditabit (Is. LIV, 3).

Dieu est eternel. L'euvre de Louise de Marillac ne mourra
pas. Ses filles traverseront les siecles et seront toujours de
saison. Elles 1'etaient sous nos rois: elles le sont dans nos
d46mocraties modernes. Elles seront encore de saison dans
deux sihcles, a condition qu'elles continuent a ne s'inspirer
que de Dieu et a ne chercherque Dieu. Si, par malheur, vous
cessiez un jour d'etre de saison, mes sceurs, c'est que Dieu
n'aurait plus chez vous la meme place souveraine que lui ont
attribuee vos saints fondateurs.
L'esprit de Mile Le Gras et de M. Vincent, bienfaisant au
temps de Louis XIV, est dbnc encore le meilleur rembde aux
maux de notre epoque.
De quoi souffre, en effet, notre siecle, mes bien chores
soeurs?
II a plusieurs maladies. Une des plus caracterisees est la
division des classes,etcettehostilite qui a dresse unebarricade
abominable entre les riches et les chefs d'un c6t6, les ouvriers
et les pauvres, de 1'autre c6te. Par-dessus la barricade vont
les invectives, tes menaces et les coups. Souffiez sur ces frbres
ennemis I'esprit de Louise de Marillac et la barricade fondra
21

-

522 -

comme la glace au soleil ; les adversaires s'embrasserent.
Quel plus puissant instrument de rEconciliation et de pair
sociale que cette chariti qui faisait descendre la reine de son
tr&ne pour secourir les pauvres, qui faisait aller une Mile de
Lamoignon c si vite en bonnes ceuvres que personne ne pouvait la suivre ,, qui conduisait la princesse Charlotte de
Montmorency dans les mansardes des pauvres par de si manvais temps A qu'elle en revenait les robes crottees jusqu'aau
genoux ,?Les riches portaient aux pauvres leur affection et
Jlears aum6nes, les pauvres rendaient aux riches reconnaissance et prieres, et rien n'etait plus propre a repandre entre
les pierres de 1'edifice national le ciment de la .confiance
mutuelle et de l'amour.
Si non. -n avions le temps, nous pourrions, mes PNres,
montrer dans les doctrines de solidarite un autre malde notre
6poque dont await facilement raison Pesprit de saint Vincent
de Paul.
On nous parle sans cesse aujourd'hui de solidarite, et nos
moralistes invoquentce sentiment pourdemanderauxouvries
de se mettre en gxrve ou d'en sortir, i tous les citoyens de
payer leurs imp6ts et de se devouer i la chose publique.
II y a, en fait, une Ame de verite dans les theories de la solidarite. Fondees sur le principe de l'organicisme social, elles6tablissent que la race ou la nation compose un corps dont
les groupes professionnels ou politiques sont les organes, et.
dont les citoyens sent les cellules. Elles n'ont pas de mal ded6montrer que le bon etat de chaque cellule et surtout de
chaque organe importe a la bonne marche de toute la machine, et qu'il y a int6ret pour chacun de travailler a entretenir ou k ramener ce bon 6tat des cellules et des organes. La
soUdarite implique le d6vouemt.nt.
Tout cela est vrai, mais tout cela est trop court et la morale de la solidarit6 n'est qu'une partie de la verit6 sur ce point:
elle est insuffisante. Elle oublie Dieu, qui est le maitre de
la societd humaine, qui la rpgit et qui lui impose des devoirs lle oublie d'ordinaire les interets spirituels de la societe
pour s'arreter principalement ou exclusivement aux intirets.
materiels; elle meconnait la vocation surnaturele de 'Phomme.
Elle invoque enfin des motifs egoistes et si elle me recomaande de faire du bien a mes semblables, c'est surtout an
som de mes int6rets personnels bien entendus. En rEaliit, l.
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philosophie de la solidarit6 est nee du desir de laiciser on de
xemplacer la charite.
Celle-ci, comprise a la facon de saint Vincent de Paul,
reste :a vraie solution de la question sociale, et combien
haute et efficace! Elle comble les lacunes de la solidarit6 et
la transforme. Elle reintroduit Dieu dans la philosophie
sociale. Elle fait meme de Dieu la piece maitresse. Tout par
Dieu et pour Dieu. Le moi disparait. Je me divoue non par
inttret de solidarite, mais par religion et pour 1'amour de
Dieu
Les biens que je vise surtout sont les biens surnaturelt, et
les biens corporels ne sont plus poursuivis pour eux-mAmes,
mais pour I'aide qu'ils apportent au salut. La vocation .surnaturelle prime tout, et la vie que saint Vincent de Paul
m'invite h chercher et h entretenir, 1 developper en moi, est
la vie divine. Avouez, mes Pires, qu'il y a lh des principes
sociaux d'une autre portee, et une source autrement pure de
vertus sociales et de disinteressement.
Nous pourrions aussi montrer que notre temps est devore
par la luxure et le besoin d'argent., Les etoiles du ciel ont
-t6 4teintes, le ciel s'est ferm6, la terre seule nous reste. Or
I'homme fait pour le bonheur veut jouir. Puisque les joies surnaturelles de I'autre vie lui sont refusees, il reclame les plaisirs materiels de cette vie. II les lui faut. II les veut tout de
suite. Et comme its reclament de l'argent, on gagnera de
'argent, on le gagnera vite. On ne reculera pas devant les
procEdes que reprouve le grand Juge qui, dit-on, n'existe plus,
et qui compromettent le salut de I'autre vie qui n'existe pas
davantage. De 1'argent, beaucoup d'argent, partous les moyens
et rapidement. Puis des plaisirs.
Voilk le mal. Notre socie6t s'y sterilise et en meurt.
Ne voyez-vous pas, mes bien chores soeurs, quel remade
votre Institut apporte a cet 6tat d'ame, par sa foi en l'au-dell,
par son desir du ciel, par son mepris des jouissances terrestres, par la fleur de chastet6 qu'il cultive, par I'esprit de
pauvrete qu'il entretient? Les mains nettes de gains illicites,
les aum6nes distribudes liberalement, l'austdritd pratiquie
avec joie, sont les grandes lecons que Louise de Marillac
-vous a apprises, et les utiles exemples que vous donnez h
rotre temps. Cela encore montre que vous 6tes de saison an-
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jourd'hui et que vous pouvez gu6rir vos contemporains s'ils
veulent se laisser soigner par vous.

II est temps de conclure.
II est temps de descendre k des sources encore plus profondes, de les ddcouvrir et d'y aller boire nous-memes.
. Oh done nos bienheureuses ont-elles appris a mettre ainsi
Dieu au commencement et a la fin de toutes leurs actions t
Ot done ont-elles puise ces intuitions qui out fait, des unes,
des martyres admirables et, de l'autre, une fondatrice, une
creatrice incomparable? Qu'est-ce quileur a donne cette souplesse qui les faisait mouvoir par tous.les souffles de 'Esprit
de Dieu ; ce clair regard qui leur faisait decouvrir Jesus partout ; cette noblesse de sentiments qui leur faisait prif6rer
la mort a une simple imperfection ?
La reponse est, mes Peres, dans deux tableaux que vous
connaissez bien. Ils ornent le refectoire de Saint-Lazare.
L'un, celui de droite, reprisente saint Vincent de Paul tenant
en main un crucifix. En haut cette inscription : PresencedeDieu. L'autre, celui de gauche, est le portrait de Louise de
Marillac. Elle est assise et tient les mains jointes sur un livre
pieux ouvert sur ses genoux. En haut cette inscription: MWdiLation.
) Ainsi donc le peintre a eu la pensee de nous montrer ces
ap6tres de la charitd, ces infatigables semeurs d'aum6nes
dans Pattitude calme de la meditation et du sentiment de la
presence de Dieu. Pensee tris juste et trbs suggestive. Vincent et Louise furent des ames de contemplation et de priire.
Louise de Marillac seplongeait dans la solitude de la retraite
trois ou quatre fois par an. Elle imposait une retraite a toutes
les postulantes qui sollicitaient la faveurd'etre admises dans
sa Compagnie. Elle offrait aux dames du monde les exercices
de la retraite. C'etait dans les recueillements de la meditation
qu'elle se rendait sensible aux touches divines et qu'elle prenait contact avec le maitre present au fond de son ame.
II ne faut pas croire qu'il yait opposition entre la vie con-.
templative et la vie active. Les deux vies s'appellent et se
completent, elles ne se s6parent pas. L'une pent dominer
dans une vocation, elle n'exclut jamais l'autre. La grande
contemplative sainte Therise fut la plus f6conde excitatrice
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de creations et de vocatiol s. Louise de Marillac, modble
d'activit6 religieuse, demandait A la contemplation ses inspirations et ses forces.
Mes bien chbres sceurs, n'oubliez pas que, pour etre de
vraies filles de Louise de Marillac, il vous faut aussi aller
puiser vos inspirations dans la priere et le -ecueillement,
dans ce silence des l1vres et de l'ime qui permet a Dieu de
parler au cceur. Vous ne garderez votre belle et simple aisance,
votre magnifique audace dans le bien, que dans la mesure ou
vous resterez en contact avec celui qui demeure en vous.
Vos entreprises, pour grandir et faire rayonner la pure charit6 du Christ, doivent baigner leurs racines dans ces regions
silencieuses oia les flots de grace, ou les suggestions de la foi
naissent du coeur de J6sus ouvert pour la m6ditation et-la
pribre. Comme Louise de Marillac, m6ditez; comme Vincent
de Paul, soyez penetrees de la presence de Dieu en vous et
dans le monde. Que votre activite germe dans l'habitude de
la contemplation, et que la foi qui dchauffe votre cceur se
traduise par vos ceuvres, selon le voeu de la sainte Liturgie,
ut diuvnam fidem quam intus fovemus in corde etiam foris
exhibeamus in opere. Amen. Ainsi soit-il.

Aprbs ce beau panegyrique, les missionnaires et les
sceurs ehantent avec ferveur et de tout coeur le Te Deum
d'action de graces a Dieu d'abord, auteur de tout bien,
aux bienheureuses ensuite, sans oublier les pontifes,
les orateurs et les organisateurs de ces fetes incomparables.
28 juin. - II devait y avoir retraite sacerdotale
pr&ch6e 4 Saint-Lazare, mais les retraitants ne s'6tant
pas pr6sent6s assez nombreux, les pr6dications n'eurent pas lieu.
8 juillet. - Soixante-dixieme
vocation de M. Beaufls.

anniversaire de la

Sjuillet. - Exposition d'apprentissage et distribution de r&compenses aux apprenties des diverses
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ecoles professionnelles de Paris. La s~ance est prisid6e par Mgr Roland-Gosselin. Donnons quelques
extraits du rapport en rappelant que les ecoles professionnelles dont ils'agit sont dirigees presque toutes

par les Filles de la Charit6.
En centralisant les listes d'adhision au concours, nous
etions un peu anxieuses... De tous c6tes, en effet, la penurie
de main-d'cruvre, la desertion de l'atelier se faisaient cruellement sentir. Nous nous demandions si le cri d'alarme lance
par tous les bons Francais avait fte entendu. Aussi quelle
joie nous eprouvames en constatant que le nombre des
apprenties etait en progression de 57 p. zoo. En 1919,
9go s'etaient presentees au concours. En 1920, elles sont 299!
Cc rdsultat est de bon augure pour Favenir....
Les ecoles professionnelles catholiques ont voulu pour
elles :
i" Une bonne oformation professionnelle. Devan;ant le 16;islateur, et avec la collaboration technique et effective des
syndicats professionnels feminins de la rue de PAbbaye, il a
resolu le problbme de 'apprentissage. Depuis plusieurs
annees d6ji, des cours professionnels de coupe, de couture
sont r6gulibrement donn6s aux apprenties et aux jeunes
ouvriires. Comme complement viennent des cours de dessin
decoratif applique aul travaux H l'aiguille, et de figurines de
modes. Ces cours sont destines N parfaire les connaissances
techniques de 1'apprentie, a guider son gout, a developper
l'observation,la r6flexion de la brodeuse, de la lingere on de
la confectionneuse. De plus en plus le dessin est appel aI
devenir, dans notre sociite moderne, Ie langage de Partisan a
l'acheteur, de I'ouvriere a sa cliente.
Six icoles du groupement sont dejh pourvues de cet enseignement; quarante-huit 6leves out pris part an concours
de dessin qui a eu lieu pour la premiere fois en 920o, le
3 juillet.
Les ecoles professionnelles se sont inspirdes des ndcessites crdees par la guerre pour adjoindre A leur programme un
cours de dessin industriel. Ce cours les prepare A des situations avantageuses qu'elles peuvent obtenir comme calqueuses
et dessinatrices, apres avoir acquis les capacitds necessaires
reclamees par les industriels. L'ouverture des cours a ea lieu
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le 17 octobre 19g9. Bien que la duree des itudes soit de deux
anaees, par exception plusieurs elves out itd placies i la fin
de la premiere annie. Le cours de dessin industriel, tout en
donnant aux elbvesles connaissances thdoriques qui leur soat
ndcessaires, est un cours essentiellement pratique qui permet
aux jeunes filles d'arriver rapidement a devenir dessinatrices
dans les usines.
Plusieurs sont entr6es
l'usine Schneider, chez Blkriot,
P
chez Richard et Naveau, chez Panhard et Levassor.
a* Les ecoles professionnelles rialisent une e~wre eorale
et sociale en inculquant aux jeunes filles l'amour du travail,
celui de la famille et en developpant en elles le vrai sens social. Cette jeunesse evite la contagion des mauvais ateliers et
fournit de vaillantes chritiennes. Confides pour la plupart a
la direction sfire et 4clairec des Filles de la Charite de SaintVincent-de-Paul, I'action rehgieuse exercee sur ces jeunes
filles ne peut qu'6tre feconde et b6nie de Dieu.
Parmi les heureuses innovations de i9zo, qu'il nous soit

permis d'annoncer le premier concours d'essai des apprenties
feuristes qui eut lieu le lundi 5 juillet. Peu nombreuses,
mais tenant beaucoup . concourir, leur disir fut exauc6. On
fit appel, pour former un jury, a Mine Pactet, fabricante de
fleurs, 3, rue de 1'Echiquier. Nous esperons que l'annee prochaine les ouvroirs similaires et retardataires se mettront de
la partie au plus grand proft de cette industrie qui doit, elle
aussi, rester bien frangaise.
Les apfrentses de la blanchisserie nous en voudraient de
les passer sous silence. Leurs notes ont.etd excellentes, et
nous les filicitons de leur perseverance dans une profession
pdnible, mais lucrative, et qui rend tant de services ih'humanit6 en lui permettant d'observer les lois de l'hygiene et de
r6aliser cette devise bien connue dans l'enseignement minager : Le linge blanc doit etre la coquetterie de la minagOre. oo
Quant aux brodeuses, ce sont des artistes dans Part et c'est
tout dire. C'est grand dommage que les giletidres soient en
petit nombre, cette profession permettant a la mere de famille
de travailler chez elle tout en soignantson logis et sa famille;
bien avisees sont celles qui sont fiddles A vivre de leur metier.
Deux nouvelles ecoles font a present partie du groupemnent : * les anciens ateliers de la compagnie Ouest-bat,
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42, cite des Fleurs, veritable ruche aux nombreuses abeilles,
gue nous n'avons pas eu le plaisir de voir au concours, mais
qui s'y pripareront pour 1'an prochain; 2* la maison de sceur
Rosalie,32,rue Geoffroy-Saint-Hilaire, o l'enseignement pro- .
fessionnel est parfaitement compris. II y fonctionne des cours
de friapfrentissage et d'apprentissagequi paraissent vouloir

se d6velopper rapidement.
Des examens trimestriels ont lieu depuis deux ans dans
trois icoles, qui les out demand6s comme moyen d'6mulation
et comme conseil pour la bonne direction de l'enseignement
technique de leurs jeunes apprenties :,ce sont les Ecoles
professionnelles: 26, place Jeanne-d'Arc; 7, rue Jean-Cottin;
112, rue du Chevaleret.
Les

4preuves

pratiques donnies au concours de 192o ont

et6 tres bien r6ussies.
Dans plusieurs ecoles, les apprenties recoivent, en mime
temps que l'enseignement professionnel, la formation menagere. Souhaitons que les cours d'enseignement menager se
multiplient.
A signaler encore les demandes nombreuses et pressantes
des maisons de haute couture, des fabricants de trousseaux,
layettes, lingerie fine, soit de Paris, soit de province, qui
s'adressent A nos cours professionnels pour recruter leur
main-d'aeuvre ou pour y faire confectionner du travail.
Toutes diplorent l'incomplete formation professionnelle de
l'ouvriere, et ils supplient qu'on leur procure, mime I des
conditions trrs 6lev6es, les ouvrieres de nos cours d'apprentissage, tant ils appricient leur habilet6 manuelle, leur comprehension du travail bien fait. Beaucoup, parmi les
- anciennes, out obtenu des emplais tj.s rimundrateurs. De
plus en plus aussi les apprenties se font rares dans les maisons de couture. Les patrons reculent devant les frais qu'oc- casionne l'apprentissage; aussi les cours d'apprenties sont-ils

appeles

a un diveloppement croissant.

Aprbs la lecture de ce rapport, M. le depute Marcellot fit un discours pratique dans lequel il mit les
jeunes apprenties en garde contre 1'entrainement vers
Sles travaux de bureaux, stino-dactylo et comptables
Set contre I'abandon des metiers d'ouvrirre dqnt eJes

seraient heureuses de connaitre les d6tails lorsqu'elles
se marieront.
Mgr Roland-Gosselin renchbrit encore sur ce theme
et fit un portrait de la st6no-dactylo capable de faire
perdre la vocation a celles qui se sentiraient appelses
vers cette profession. Sa Grandeur dit sa fiert6 de voir
les jeunes filles pr6sentes se pr6parer, sous l'habile
direction des Filles de la Charit6, A devenir d'excellentes ouvrieres en attendant d'etre des meres de
famille mod&les.
On lut ensuite le palmares et nous parcourimes la
salle autour de laquelle avaient &t6 exposes les meilleurs travaux des diff6rentes 6coles. Un profane
comme moi n'entend rien a ces matieres, mais aa
temoignage des connaisseurs, ce sont des travaux
remarquables, qu'ils viennent de la rue du Chevaleret,
de la rue Jenner, de la rue Gassendi ou d'autres rues.
12 jillet. - Retraite pour les pretres du diocese de
Meaux, pr&chbe par M. Bouvier : 42 pretres; 2 vicaires
generaux, Mgr Laveille et M'. Blery.
14 jillet. - Fete nationale. L'Officiel de ce jour
publie ce qui suit:
LOI INSTITUANT UNE 'ITE NATIONALE DE JEANNE D'ARC,
FkTE DU PATRIOTLSME

Le Sdnat et la Chambre des diputds ont adoptd,
Le President de la Republique promulgue la loi dont la
teneur suit:
Art. i". - La R6publique frangaise celebre annuellement

la fate de Jeanne d'Arc, fate du patriotisme.
, Art. 2. - Cette f&te a lieu le deuxirme dimanche de mai,
jour anniversaire de la dilivrance d'Orldans.
Art. 3. - II sera Aleve en 1'honneur de Jeanne d'Arc, sur
la place de Rouen, oi elle a it6 brdl1e vive, un monument

avec cette inscription :
A

Jeanne d'Arc

LE PEUPLE FRINCAIS RECONNAISSANT
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La pr6sente loi, delibdree et adoptee par Ie S4nat et par ia
Chambre des d6putis, sera executie comme loi de 1'Etat.
Fait A Rambouillet, le io juillet 1920.
P. DESCHANEL.
Par le President de la Rdpublique franeaise :
Le Ministre de l'ntnrieur,
T. STEEG.

L

Garde des sceaux, Ministre de la ]ustice,
President du Conseil par interim,
LHOPITEAU.

Ce mme jour, 4 ju'llet,se cl6ture ledeuxieme Congres national de l'union centrale des syndicats professionnels f6minins. I1 y a peu de monde par suite
de la coincidence de la fete nationale. La seance est
pr6sldee par Mgr Roland-Gosselin qui est assistA du
chanoine Collin, de M. Joly, de 1'Institut, et d'autres
personnalites sociales. Voici le rapport qui a &t6 lu
par la secr6taire generale :
La situation occupEe dans notre societe par les groupements professionnels catholiques a subi depuis un an de
grands changements, et nous constatons que leur influence a
consid6rablement augmentd. La creation d'une confederation
generale des travailleurs chr6tiens a t6 un grand 6venement.
L'Union Centrale des Syndicats f6minins de 1'Abbaye, affiliee
A cette confederation, a 6t associ6e a tous ses travaux et a
participt N son action dont la port6e est a la fois nationale
et internationale. Elle a pris part aux congres de mars et
novembre en 1919, aux r6unions de 192o et au congres international de la Haye dernierement. Les d6marches dans le
monde patronal on la propagande parmi les ouvriers de la
province et de la banlieue se sont developpdes paralllement
dans les milieux feminins et dans les milieux masculins avec
une parfaite entente.A 'interieur de notre Union centrale, notre action s'est
d'abord manifest6e par un 6nergique effort vers la tormation
professionnelle et i'apprentissage. Sur ce point les syndicats
feminins sont des precurseurs. Ils ont depuis longtemps vu
venir la crise de 1'apprentissage et n'ont pas attendu la loi
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Astier pour faire de l'enseignement technique. Si pendant la
guerre les cours ont it6 quelque peu interrompus, tout est
aujourd'hui r6pare. Au siege social les cours du soir pour le
franqais et la coupe, les cours du samedi pour la coupe, les
cours du jeudi pour les pupilles du priapprentissage ont vu
se succider en 1919 plus de 35o professionnelles. 3o diplames
de coupe ont 6t, obtenus et plusieurs itlves sont devenues
coupeuses dans de grandes maisons. Les cours de steno, de
dactylo, de langues, de comptabilite oat vu passer au cours
de l'annue, chacun, de 200 & 400 l6eves et 500 & 6oo diplOmes
de steno et de dactylo ont te' obtenus pour le seul siege central. Employees et ouvrieres ont compris l'utilit6 pour elles
d'une formation et d'une culture plus 6tendues et specialisdes
dans le sens de leur profession. Elles arrivent ainsi, comme
ouvrieres, i seconder veritablement les patrons, comme
employdesou dactylographes, I etre d'intelligentes secretaires.
En ce qui concerne 'action sociale, notre activit6 a e6t diligente. Et d'abord les syndicats feminins ont, depuis un an,
an organe mensuel, la Ruahe syndicale qui renseigne ses
membres sur l'action syndicale et porte I toutes les sections
ses notions de la doctrine sociale catholique. Parout les
cercles d'etudes ont repris avec ardeur. Nous devons signaler
ceux des sections Caulaincourt, Neuilly, rue du Foin, avenue
Victor Hugo, comme particulibrement suivis et ardents au
travail. Ces cercles d'etudes doivent etre une p6piniere de
propagandistes actives, d'ap8tres convaincues de la superiorite de leurs syndicats de I'Abbaye sur ceux de la C. G. T.;
il faut que chaque section organise le sien pour 'an prochain.
Le siege social tiendra & leur disposition a partir d'octobte
un a programme d'etudes n et un c questionnaire - sur les
principaux principes de la doctrine sociale que nous opposons
aux doctrines socialistes; cela permettra l'unification de nos
m6thodes de formation. Ce programme a et6 mis an point
dans les seances du cercle d'tudes des propagandistes qui a
tous les samedis au siege central.
eu lieu en ao19
Enfin, nous avons eu pour repandre l'idde syndicale une
serie de conferences ouverte par Mile Poncet, et close par le
R. P. Rutten, dans lesquelles toutes les questions de dottrine sociale et de leur application pratique out eta trait6es:
La propagande par la parole n'a pas ete negligee en prdvince non plus. Le- Nord, le Berri, 'Anjou, la Normandie
out reug plusieurs tois la visite des deleguees de 'AbbayC.
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De nouvelles sections syndicales y ont etd criies et l'action
Economique s'y est dejk rivele fructueuse.
A Bordeaux et a Toulouse des conventions collectives ont
etC signees entre patrons et employds, grace a l'influence des
syndicats chretiens d'hommes et de femmes unis pour presenter leur revendications avec ordre, mesure et dignit6.
A Dijon, la C. G. T. a dd se rallier aux conventions signies
entre les patrons et les syndicats chritiens.
A Lille, Roubaix, Tourcoing, a Rouen, a Sotteville, an
Havre, a Metz, a la Rochelle, au Mans, a Chartres, a Chilonssur-Marne, a Vitry-le-Francois, a Chalon-sur-Sa6ne, les
cours sont organises, le placement fonctionne, bibliotheques
et coopiratives se fondent. Les unions regionales et les fdddrations de metiers sont en prdparation.
L'Anjou et le Berri sont les derniers terrains travaillis.
Plusieurs syndicats fdminins viennent d'y etre fondds et sont
relids l'Abbaye. Ces pays sont depuis quelques annies converts d'usines, et ilfaut s'efforcer par l'action syndicale chbrtienne d'y sauvegarder les bons eliments, de surveiller la
moralitd des ateliers, d'aider les meres de famille.
Le journal la Ruche est rdgulieremeut envoye et In dans
toutes les sections de banlieue et de province. C'est un service que les secretaires doivent suivre avec soin, faisant bien
rentrer les abonnements qui seuls permettront de maintenir
ce lien indispensable entre toutes les abeilles de la Rucke.
La Ruche mensuelle n'est pas la seule nouveaut6 de lUnion
Centrale; il y a aussi la cooperative dtablie an 47 de la rue
Bonaparte. Elle offre a toutes les adherentes d'excellents produits & des prix tres avantageux, elle a organis6 un salon de
thd oi les syndiquies peuvent venir se reposer et gofter. Le
succes et la rdussite de l'entreprise sont entre les mains de
toutes, nous comptons sur leur concours.
A 'heure actuelle, l'rnion centrale groupe 23odo femmes.
Si le syndicat des institutrices, en proie A une crise terrible,
celle des traitements dans l'enseignement libre, a vu le_
Snombre de ses adhdrentes diminuer de 5oo membres depuis
. deux ans, tons les autres sont en progxes. Les ouvrires de
l'habillement out aujourd'hui plus de 5 ooo membres, les empl4oyes plus de 13ooo, ce qui reprisente une augmentation
de 3ooo en un an.
Trois nouveaux syndicats ont &td declaris et affiliesIa
l'Union.
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i* Le syndicat des ouvribres du textile ;
a2 Le syndicat des travailleuses de la parfumerie;
3* Le syndicat de la blanchisserie et de la teinturerie.
Les deux premiers groupent dejai 200 adherentes.
Au cours de 'ann6e, maintes circonstances ont prouv6 que
si ces nombres sont restreints en regard de ceux qu'annonce
la C. G. T., ils constituent cependant une elite capable d'influencer les ,venements.
C'est le groupe des employes de banque affilids k la Confederation du travail chretien, qui afait 6chouer en janvier une
greve politique a la Soci6ti Generale, tout en poursuivant
pacifiquement des demarches pour les revendications de ses
adherents.
C'est un groupe de dix syndiquies de 1'Abbaye qui, en
mai, a I usine Cartier-Bresson et i P'usine L. V. a obtenu des
patrons les ameliorations disirees, dejouant ainsi les projets
de greve de la C. G. T., et on peut dire sans forfanterie que
la constance et la tenue, au i" mai, des syndicats chretiensa
etc un facteur important de 1'echec de greve g6enrale. Aussi
devons-nous regarder avec confiance I'aube nouvelle. L'astre
de la C. G. T. a pili.
II ya quelques semaines, k la Chambre, un depute alsacien
r&clamait publiquement pour les syndicats a base de principes catholiques le droit d'etre reprisentes au mame titre
que les Cegetistes et M. Jourdain, ministre du Travail, en
faisait la promesse; M. Millerand la renouvelait h la dilega,tion de la Confederation du Travail chritien an i• mai.
Tout nous porte a Pespoir, tout nous encourage I l'action;
je dirai plus, le pays degofiti des socialistes Pattend, I'exige
de nous, cette action sociale et &conomique de paix, d'entente, de travail qui lui permette enfin de jouir d'une victoire
si cherement achetie.
Nous ne voulons pas laisser s'eloigner les Dl6eguees des
Sections syndicales venues an 2' Congrzs National de l'Union
Centrale, sans les remercier au nom des dix groupes professionnels syndicaux de 1'Abbaye, des rapports qu'elles nous
ont apportfs sur les travaux des syndiquees depuis l'Ascension de g199, date de notre premier Congres. Tous nous
donnent la preuve d'un travail perseverant et ficond pour
atteindre le but poursuivi : 'organisation de la profession
base sur les principes chritiens du travail.
Nous adressons particuliieement nos remerciements et nos
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f6licitations a nos soeurs des sections d'Arras, Bordeaux,
Toulouse, Dijon, Le Mans, Marseille, Nice, Poitiers, Rouen,
Versailles, Aubervilliers, Saint-Mandd, de Paris: rue Bouret.
rue Geoffroy-Saiut-Hilaire, place Jeanne d'Arc, rue Vieilledu-Temple dont les ricits ou les rapports prouventle ddvouement reel et I'intelligence syndicale.
Nous resterons unies dans le travail et dans I'effort, rip6tant chaque jour la devise de la sainte de la Patrie : Vive
labeur!
Mgr Roland-Gosselin remercie la secr6taire de ce
rapport, felicite les syndiquies de leur action; il donne
ensuite la parole au chanoine Collin, qui improvise un

discours en la place de M. Duval-Arnould, emprch.L'orateur parle surtout des Filles de la Charnt, de
1'estime qu'dl a pour elles, du bien qu'elles font, desecuvres sociales qu'elles ont 6tablies en Lorraine.
La jourane se termine par un salut du tres saint Sa-

crement donn6 dans la crypte.
18 juillet. - Dans notre ancienne Maison-M&re, aujourd'hui prison Saint-Lazare, I'aum6nier c6iebre son
jubil' de sacerdoce.

On signale dans- l'assistance

M. Debruyne, pretre de la Mission, ancien professeur
du jubilaire. L'orateur de la f&te 6voqua le souvenir de
saint Vincent qui a vecu, est mort dans cette maison ,
Saint-Lazare etait alors un centre de retraite volontaire et aujourd'hui c'est un centre.de retraite forcee.
Saint Vincent craignait un jour que cette maison qui
est maintexant comme use piscie salulaire o0 tast de
monde vient se laver ne devienne use citerne corrompue.
Hklas la R6volution a chang6 la maison de SaintLazare de but et elle a malheureusement realis6 ce
que craignait saint Vincent,
Ig jaillet. -

Office pontifcal par Mgr Fabregues.

Mgr Lesae, recteur de l'Institut catholique de Lille,
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a~ontre dans un discours extremement int6ressant ce
que saint Vincent a fait pour secourir les rigions d&vastees: il a donn6 des semences, des outils, des mat6riaux; on devrait prendre modele sur lui pour la reconstitution des rigions du Nord qui ont 6t6 divast6es
.par nos eunemis.
25 juillet. - Cl6ture de la neuvaine de saint-Vincent
i Chchy. La Semaixe religteuse dit que a Messieurs
les 6tudiants de Saint-Lazare ont eu cceur de rehaus-

ser la splendeur des ciremonies et qu'un fils de saint
Vincent, M. Drillon, pretre de la Mission, avec une
connaissance profonde de la vie etdes ceuvresdu saint,
a charm6 chaque jour de la neuvaine son pieux auditoire

).

26 juillet.'- M. Cazot preche le panegyrique de
saint Vincent Ala communaut6 devantles deux families
a6unies.

Une retraite sacerdotale devait etre prechee cette
semaine; comme ii y a peu de retraitants on ne la
preche pas.
" ao2t. -

Solennit6 de sainte Marthe pour les

freres coadjuteurs de Ia Maison-MWre. A la r6union
qui suit le repas, le doyen desfreres, le frere Bataille,
fait un discours h M. le Superieur gkenral pour le
remercier de l'avoir envoy6 h Rome pour les fetes de
Louise de Marillac.
Quelqu'un se scandalisait de cequela fetede sainte
Marthe n'&tait que semi-double alors que sa sceur la
p&nitente est double; mais l'iglise par cette difference a voulu sans doute traduire dans les faits la
parole de Jesus, blime pour sainte Marthe trop empress6e, louange pour sainte Madeleine tres unie &
Dieu.
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2 aodt. - M. -Cazot.preche la retraite sacerdotale
du diocese de Chartres : 49 pretres, I vicaire g&neral,
M. Roger. Mgr de Chartres est venu encourager les
retraitants et leur donner ses avis. Constatons que
selon l'usage cher a saint Vincent et A ses successeurs
les retraitants s'abstiennent de cl6ebxer et de communier les premiers jours de la retraite. Cette pratique
n'estnullement contraire aux d6sirs du Souverain Pontife et de l'Iglise, puisqu'elle existe dans presque
toutes les retraites sacerdotales et dans un grand
nombre de retraites k des religieuses et a des jeunes
filles.
6 aout. - Nous nous abstenons d'aller au salut do
saint Sacrement dans les stalles pour ne pas geiner les
pretres retraitants qui renouvellent au choeur leurs promesses clericales. C'estunetouchanteckr6monie, 1'quivalent de la renovation des vceux qui se fait A la fin de,
nos retraites.
7 ao•t. - M. le Sup6rieur g6neral part pour Liege
et Cologne; il est accompagn6 de Mgr Reynaud et de
M. Planson.
Io aomt. - Un zeppelin survole la Maison-MWre;
mais il n'est pas homicide comme ceux de la guerre .,
il arbore les couleurs francaises; on cesse un instant
son travail pour le regarder avec curiosit6; ii est es-;
cort6 de plusieurs avions.
15 aoxt. - Office pontifical au fauteuil par l'6vque.
de Syra. 'On lit & la chapelle la note de I'archevechi
qui prescrit des prieres pour la Pologne en danger.
21 aout. - La Semaine religieuse de Paris publie lele petit entrefilet suivant : M. le cure de Saint-Pierre
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de Montrouge annonce, dans son bulletin paroissial,
avec les r6serves que sait mettre en ces matibres un
1'Eglise
thiologien, la guirison extraordinaire seule pent dire miraculeuse - d'une Fille de la Charite de sa paroisse, atteinte du mal de Pott et qui a
recouvrt subitement la sant6 apres une neuvaine a la
bienbeureuse Louise de Marillac. Souhaitons que la
Voix de Saint-Pierreait 6t6 ici la voix de Dieu et que
l'autorite eccl6siastique reconnaisse dans cette guerison
1'intervention divine: ce serait une invite du ciel &
entreprendre le procks de canonisation de la glorieuse
Fille de la Charit6 qui est aussi fille de France et fille
du diocese de Paris.
29 aomt. - Une triste nouvelle se r6pand dans Paris:
le cardinal Amette est mort subitement ce matin a
Antony chez les soeurs de Saiit-Joseph-de-Cluny oi il
devait faire sa retraite.
3o aout. - La nouvelle r6pandue hier est confirm6e
par les journaux: le cardinal Amette est vraimentmort.
C'est une tristesse pour tous. II n'est personne qui ne
fasse l'1loge du v6n6r6 d6funt.
Le cardinal Amette, n6 le 6 septembre i85o, avait
fait ses etudes secondaires au petit s6minaire d'Evreux
dirig6 par nos confreres; il vint A Paris, au seminaire
Saint-Sulpice, pour se preparer au sacerdoce. II revint
dans son diocese oi il fut successivement vicaire &
Evreux, secr6taire particulier de l'6veque, chanoine
titulaire, vicaire g6neral. Ce fut pendant cette p6riode
qu'il cut 1'occasion de connaitre et d'appr6cier nos
confreres du grand s6minaire d'Evreux, particulirement M. Antoine Roug6 dont il avait gard6 un excellent souvenir et qu'il retrouva avec plaisir plus tard &
Paris. I fut nomm6 6veque de Bayeux en 1898; la ckremonie de son sacre eut lieu le 25 janvier 1899. II;fut
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dchoisi comibe coadjuteur du cardinal Richard avec
future succession, le 21 fevrier 1906; il devint arche-vque de Paris le 28 janvier 1908; nous eames 1'avantage de le recevoir a ce titre pour la premiere fois Ie
soir dn 17 fivrier de cette ann6e, jour oh nous cl-brions la fete du bienheureux Clet. II fut requ d'abord a notre salle des Reliques ou toute la Communaut6 6tait reunie et oh son tr6ne avait &t6 dressf.
Lorsque les chants qui I'accueillirent eurent cessi, le
P. Fiat exprima, avec la delicatesse qui lui itait propre,
nos sentiments de veneration et la joie que nous ressentions de le voir a la tete du diocese de Paris. Rappelant la religieuse veneration et I'entiire obiissanct
que saint Vincent de Paul professait il'egard des archeveques de Paris, M. le Superieur General declara que
c'etaient la des sentiments dont nous 6tions jaloux de'
garder la tradition. Mgr Amett e r6pondit en des termes
pleins de bienveillance. II rappela graciensement que. lorsqu'il fut nommin
veque, ses compatriotes lui offrirent une croix pectorale; ils lui avaient demand6
ce qu'il desirait y voir et il leur exprima le desir d'y
trouver des reliques de saint Vincent de Paul: u On voas
en demanda dans ce but, Monsieur le Supkrieur g6nE-.
ral, ajouta le pr6lat et vous avez bien voulu nous ea
donner. n Pendant que s'executaient des chants, chwi..
cun des membres de la Communaute vint baiser Ih
main de Mgr I'archev&que; apres quoi le prelat voulat
bien donner a la chapelle le salut du saint Sacremeat.
Au mois de mai, ce fut le tour des Filles de la Cha .
rite. Mgr Amette fut requ A la chapelle par le P. Fij
qui presenta les hommages et les veux de la ComaMia.
nautE. Monseignear rkpondit avec une tris grandl
bienveillance. II constata le constant intbret que Iei
archev6ques de Paris ont t6moigni &la compagnie des
Filles de la Charit.
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C'est an cardinal de Retz que saint Vincent de Paul
demanda, I'approbation des regles des Filles de la
Charit6 : c J'aime a penser, ajouta Mgr Amette, que la
signature qu'il donna en approuvant les regles aura
compens6 devant Dieu, comme une de ses meilleures
aeuvres, les imperfections de sa vie. ) Aprbs le salut
du saint Sacrement, Monseigneur voulutbien demeurer
encore quelques moments a la Maison-MWre, t6moignant pour les ceuvres le plus vif intiret et s'entretenant de la maniere la plus paternelle avec les seurs
qui lui furent present6es.
Depuis son installation, Mgr Amette fut toujours
bienveillant pour les Missionnaires, pour les Filles de
la CharitA et pour les oeuvres de la double famille.
Pour les Missionnaires d'abord, il vint souvent officier pontificalement dans notre chapelle, soit pour
saint Vincent, soit pour d'autres circonstances. Ce fut
lui qui donna la consecration episcopale & notre confrere, Mgr Sontag, le 28 aoit igio.A lariception qui
suivit, Mgr Amette r6pondit a peu pros ainsi au compliment du P. Fiat:
Ce cher supiieur ne m'entend pas; j'en suis d'autant
plus & l'aise pour le remercier et le louer. Je puis rdpiter ici
cette parole plut6t joyeuse d'un pr6dicateur, depuis devenu
cdibre. Ledimanche de Quasimodo prechant a Saint-Sulpice,
il parlait avec eloge de M. Hamon. Et comme l'on regardait
si ce dernier ne rougissait pas sous ses cheveux blancs, il
rassura i'assistance, disant : a ii ne m'entend pas. n M. Hamon Ctait, en effet, plong6 dans le sommeil du juste... Moi
l'aise pour parler de votre vendr6 supdaussi je suis bien
rieur, non que ses yeux soient appesantis, ils sont bien
ouverts comme son cceur et son esprit, mais son oreille reste
fermee...

II m'est trbs doux de revenir dans votre chapelle exercer
pour la deuxieme fois la plus grande fonction de I'Ppisco-"
pat... J'prouve une joie t(rs vive de confdrer la plenitude do.
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sacerdoce I un fils de saint Vincent, qui sera a la fois i·vque
et ap6tre.
Ft vous, rmes chers amis, je vous remercie de l'intr&t qne
vous avez pour mon grand diocese, ou ii y a tant de fidles
qui ne pratiquent pas. Je recommande a vos prieres I'ceae
des paroissqs. 11 est lamentable de trouver des paroisses de
vingt, cinquante, quatre-vingts, cent mille ames et plus. Le
bon ev6que de Santorin, - je puis parler de lui, puisqu'i
n'est pas l• - n'a que cinq cents fidiles avec quatre Lazaristes
et autant de pr6tres s6culiers. Il se plaint de n'en avoir pas
davantage. Heureux 4vequel si nous pouvions faire Pdquilibre de nos deux dioceses!
Si Dieu me conserve encore quelques annees, je seri
heureux le jour ou j'arriverai k n'avoir plus dans mon dicese des paroisses de plus de 35ooo ames. Pour cela il nou
faudrait batir So eglises. Cette annie, nous en avons bspi
quatre; une cinquieme se bitit maintenant....
Et en parlant de tout cela, je ne puis pas m'empecher de
dire avec saint Andre : Sed quid haec inter tantos!
|I
11faudrait aussi stimuler le zsle des catholiques. Tons e
pratiquent pas la religion ; la voudraient-ils pratiquer d'a
leurs, les deux tiers en seraient mattriellement empec,
L'eglise de Menilmontant pent contenir 4 ooo personnes;.i
paroisse en compte 80 ooo. L'eglise serait-elle pleine toateil
matinee - et le dimanche elle ne ddsemplit gukre - tons qe
pourraient pas assister a la sainte messe.(
Pour la plupart d'entre vous
r..
rance est 'fermee; vou
ne pourrez plus vous devouer dans les sEminaires come
Pont fait vos prddEcesseurs; et les missions n'existent presque

plus. Du moins, lorsque vous porterez

a l'etranger la foi qu

est enlevee k la France, continueza

nous assister de wi

priires.

En 1912, le 4 fivrier, Mgr Amette, nouvellemant
61ev6 A la dignit6 cardinalice, fut reqa solennelleme*t

ASaint-Lazare dans la salle des Reliques.
Aprbs un cantique de circonstance, M. le Supri&c t
general se leve. En termes pleins de 46licatesse et 4i
Srespect, il dit a 1'a Illustrissime Prince de Itgli!wuA
le bonheur qu'il -prouve de pouvoir lui presenter te•*
•?^^
•'
. --¥-?.-
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sa famille et la consolation qu'il a ressentie en le voyant
intimement associ6 au gouvernem-nt,de l']glise universelle.
S. gm. le Cardinal lui r6pond aimablement :
SJe suis tres touch6, mon v6n6ri Pare, de ces paroles quitraduisent des sentiments si sinceres et si profonds. Vous avez
et6 des premiers a m'exprimer votre joie lorsque le Souverain
Pontife m'a appeli au cardinalat. Et il m'a dt€ tris doux de
recevoir des filicitations du Berceau meme de saint Vincent,
car, si je me le rappelle bien, vous m'avez telegraphi6 de Dar
oh vous 6tiez alors, et il m'a semble que c'6tait comme un
sourire de saint Vincent pour m'encourager et me b6nir. Et
comme je suis - je 1'ai dija Idit et j'aime & le redire comme je suis un fils de saint Vincent de Paul par ma premitre education cldricale, recue au Petit Siminaire d'Evreux,
et que, d'autre part, saint Vincent'a &t4 chanoine dans mon
canton natal, je me considrre comme itant sp6cialement de
sa famille. II m'a donc 6•t tris doux que, du haut du-ciel, ilvous inspirit ces f6licitations auxquelles il aura voulu faire
echo, je l'espire, par sa priere de saint.
J'ai pris partil y a quelques jours, an deuil de son autre
famille encore une fois orpheline par la mort de la mire
Mauche trop t6t enlevee. Je me souviens que le jour oi je
fus cri6 cardinal, le jour de la Medaille miraculeuse, cette
venerde Mbre m'a teilgraphi6 I son tour en des termes tris
touchants. Elle me disait que les rayons d'or s'dchappant de
la main de la Vierge dtaient le symbole des graces que les
priires de ses filles feraient descendre sur moi. Et il m'a
&tC tres agriable d'avoir l'assurance qu'elles ne me font et
ne me feront pas defaut. ]-ai en la consolation de voir les
representants de votre Congregation presents an premier acte,
n'y etaient pas
la remise du billet. Les Filles de la Charitx
parce que les femmes n'etaient pas admises, autrement.elles
s'y seraient trouv6es. J'ai vu M. Fontaine, M. Debruyne qui
a etA autrefois non pas directement mon professeur, mais
mon phre spirituel. Je crois que c'est lui qui m'a confessi an
matin de mon sacre..A Sainte-Sabine, ils etaient tons 11 et
aussi une voide d'ailes blanches. Et il m'a sembl6 voir tressaillir toutes ces ailes quand j'ai rappel6, pour m'exciter - la
confiance en Marie, que c'est au jour de la Medaille miracu-

-

542z --

lease que Ie Saint-Pbre m'a fait entrer dans le Sacrd-Collge.
Je ne fais donc que continuer ce que j'ai fait en plusieus
rencontres; je viens vous b6nir tous: ce venerable Pbre, cet
assistant qu'on ne peut appeler un v6teran tant a l'approcde
de la quatre-vingt-dixibme ann6e, ii semble jeune et ardeat
an travail. Par sa long6vite il donne un exemple au Pre
sup6rieur qui l'imitera sans doute. Je suis trbs heureux a
milieu de ces messieurs, de cette jeunesse, de me repose
quelques instants et de me recommander I vos prires.
(Comme on c6librait en ce jour la fete de la Sainte-Agonie,
le cardinal continua ainsi.) Cette ceuvre de la Sainte-Agopie
est un patrimoine de la Congr-gation de la Mission, parce
qu'elle est l'ceuvre d'un de ses enfants, M. Nicolle. J'ai paIcouru ce matin les pages de sa vie. Dbs le debut, cette ceare
a eu les encouragements d'un cardinal et du superieur g6anral, M. Etienne. Cette ceuvre a donn6 I Notre-Seigneur des
consolations et a son Eglise des secours dans ses combats.
C'etait en 1871-72 une sorte d'agonie du Vicaire de JksasChrist et de son Eglise. Cette agonie du Pape a contiunu
En nous remettant la barrette, le Vicaire de Jesus-Christ now
a dit : a Venez et voyez I'etat oi je me trouve... Je ne dis pas
cela pourexciter votre compassion envers moi, je le dis poi
vous qui vous approchez de plus prbs.
L'tglise de France, qui semblait protegee avant 1870, ni
connu depuis que souffrance et persecutions, mais ses agonies
ne sont pas plus le prelude de la mort qu'elles ne l'taicat
pour la Papaute. Et si nous pouvons deplorer la persecutii
specialement pour cette chbre Congregation qui n'est plus
libre dans son travail si fecond des missions et son travail
plus fecond quoique plus obscur des seminaires, nous povons reconnaitre aussi que 1'Eglise de France a pris une novelle vie et le Souverain Pontife nous a parld dans le Ctsistoire de son espoir tres vif que 1'gtise de France 4
relevera apres un temps, pas c molto lontano n et qu'ele
reprendra sa place de Fille ainie de l'Eglise.
Continuez pour votre part A consoler Notre-Seignear et I
aider son tglise par vos prikres.
Avant de benir les associ6s de la Sainte-Agonie, je b"aL
la Congregation dans son centre, dans sa tete et dans so
ccur. Je demanderai a Dieu de vons benir, de vous garderrl
paix et la libertl que vous avez encore, de multiplier ceq
qui riendront sous la bannire et la rfgle de saint VincelO*
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consacrer & '6vangelisation des pauvres et des d6sh6rites de
la fortune, ce qui fut lPeuvre par excellence du grand ap6tre
des pauvres.

Et tons s'agenouillent sons la main benissante du
a un, baiser a genoux I'anneau de
Son ]minence. Avant de quitter la salle des Reliques,

cardinal et vont, un

il s'arrete un instant et regardant avec un fin sourire

les 6tudiants et les s6minaristes group •s devant lui :
a Je demande pour cesjeunes gens, dit-il, une prome-

nade de faveur, aux premiers jours de soleil... Voyez,
ils acceptent. n

On vient d'entendre le cardinal Amette parler de la
MBre Mauche et des Filles de la Charit6; on peut dire
qu'il avait un v6ritable culte pour elles. II venait fidilement cCClbrer lui-m&me les offices la rue du Bac,le
jour de la M6dallle Miraculeuse; il presida en personne les funarailles de la mere Kieffer et de la mere

Mauche, comme il fit du reste pour le P. Fiat et pour
le service en l'honneur du P. Villette. 11 rehaussa
de sa presence 1'eclat des fetes en l'honneur de Cathe-

rine Labour6, lors de l'introduction de sa cause. On
n'a pas oublie tout ce qu'il a fait pour glorifier
Louise de Marillac.
Nous serions trop longs si nous voulions 6numerer
tout ce que nous devons au cardinal Amette. Que de
fois n'est-il pas venu presider les r6unions des dames
de charit6! C'est lui qui a emp&ch6 la fondation d'une
oeuvre de dames qui aurait pu porter tort i l'association
des Dames de Charit6. Pour ce qui est des enfants de
Marie, il semblait les avoir en particulire affection; il
en donna une preuve sensible dans cette inoubliable
reunion qh'll pr6sida a Montmartre, lors de la remise
a la basilique d'un drapeau du Sacre-Coeur.
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Nous terminerons ces trop courtes notes en rappelant un passage d'un toast porte par le P. Fiat ea 1913
dans notre r6fectoire :
< Notre pare en Jesus-Christ, digne successeur de
saint Denys, 6minent archeveque de cet incomparable
archidiocese, a vous l'hommage de notre amour le phi
respectueux, de notre admiration la plus legitime!i
Et qu'il nous soit permis d'ajouter, maintenant que k
bon cardinal est mort : (A vous, regrett6 pasteur,aos
prieres les plus ferventes pour le repos de votre Aume!
31 aozt. -On
a ramenI le corps de Son Emi
nence a Paris. Une des chambres de sa demeureest
transform6e en chapelle ardente; elle est tendue de
draperies noir et argent. Au fond un autel est dress,
couvert d'ornements de deuil. Le catafalque occupe k
milieu de la chambre. Quatre cand6labres l'entourert,
mais seul un grand lustre de cristaux eclaire h
p6nombre oii s'inclinent les coiffes des religieuses
prieres. Sur la biere on a plac6 la barette, la croix pastorale et la pourpre cardinalice. An pied sur un cossin le chapeau. Sur les tentures les armes et la deise
du d6funt : Vivere Ckhistus est.-

La foule d6file sans discontinuer devant le cerctil.
i" septembre. - Mgr Roland-Gosselin est nWD
vicaire capitulaire; il fait I'eloge du d6funt dans as
belle lettre qui loue la vie active et contemplative d9
regrett6 cardinal. Nous apprenons avec 6dification~q
Mgr Amette, malgre l'ecrasant labeur de sa charge ptorale, r6citait tous les jours le rosaire.
.
4 seplembre. - Paris a fait h son archeveque d'6~avantes funbrailles.

Le d6file dn cortege dans les rues de Paris af
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d'une impressionnante simplicite. En tete les gardiens
de la paix, puis les delegations des 6coles, les ceuvres
et associations catholiques avec leurs uniformes, leurs
insignes, leurs bannieres, les religieuses parmi lesquelles un groupe important de Filles de la Charite.
Trois voitures de deuil portaient les membres da chapitre. Devant 1e corbillard, des s6miaaristes en surplis
portent la croix, la mitre, la barrette rouge, la crosse
et le bougeoir, insignes. du d6funt. Les cordons du
poele sont tenus par Mgr Le Roy, superieur des Peres
du Saint-Esprit, Mgr Baudrillart, recteur de 1'Institut,
M. Garriguet, superieur de Saint-Sulpice, le P. Janvier, predicateur de Notre-Dame, M. Duval-Arnould,
depute, M.d'Hendecourt, president des conferences de
Saint-Vincent-de-Paul. Derriere le cercueil marchent
les religieuses de la maison du cardinal, son domestique charg6 du chapeau cardinalice, le gentilhomme
porteur des glands du chapeau, Mgr Roland-Gosselin,
les vicaires g6neraux, les senateurs, d6putes, membres
de l'Institut, officiers, magistrats, etc. Sur tout le parcours les rues sont noires de monde. Toutes les cloches
des 6glises sonnent le glas, celles qui sont sur le passage du cortege sonnent en vol6e.
On arrive sur le parvis Notre-Dame. Devant la basilique sont ranges cinq cardinaux, un patriarche, cinquante archeveques et 6veques, les cures de Paris.
Voici, d'apres la Semaine religie.use, cc qu'a 6t, la
c6r6monie ag intbrieur:
La basilique s'est illuminde pour le retour de cette longue
procession, et le cercueil est depose dans le catafalque grandiose, 6rige6 - la croisee des transepts et de la nef. Sur un
socle ilev6, quatre colonnes supportent un dais de velours
noir brodi d'argent, surmonte de panaches noirs et couronni
d'une croix. Le dais abrite un c6notaphe de velours, recouvert de la cappa cardinalice et de Phermine. Sur les gradins,
qpatprze, lampadaires mettent une lueurvyve.dans l'atmo-

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
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Nous terminerons ces trop courtes notes en rappelant un passage d'un toast porte par le P. Fiat eo 1913
dans notre rifectoire :
c Notre pare en J6sus-Christ, digne successeur de
saint Denys, eminent archeveque de cet incomparable
archidiocese, vous l'hommage de notre amour le plus
respectueux, de notre admiration la plus 16gitime! o
Et qu'il nous soit permis d'ajouter, maintenant que Ic
bon cardinal est mort : (( A vous, regrette pasteur, nos
prieres les plus ferventes pour le repos de votre ame!
L
31 aodt. -

On a ramene le corps de Son Emi-

nence a Paris. Une des chambres de sa demeure est
transform6e en chapelle ardente; elle est tendue de
draperies noir et argent. Au fond un autel est dress6,
couvert d'ornements de deuil. Le catafalque occupe le
milieu de la chambre. Quatre candelabres I'entourent,
mais seul un grand lustre de cristaux 6claire la
pinombre oit s'inclinent les coiffes des religieuses en
prieres. Sur la biere on a plac6 la barette, la croix pastorale et la pourpre cardinalice. Au pied sur un conssin le chapeau. Sur les tentures les armes et la devise
du d6funt : Vivere Christus est.
La foule d6file sans discontinuer devant le cercueil.
i" septembre. - Mgr RoIand-Gosselin est nomm6
vicaire capitulaire; il fait l'l6oge du d6funt dans une
belle lettre qui loue la vie active et contemplative du
regrett6 cardinal. Nous apprenons avec 6dification que
Mgr Amette, malgr6 1'crasant labeur de sa charge pastorale, r6citait tous les jours le rosaire.
4 septembre. - Paris a fait &son archevcque d'6mouvantes fun6railles.
Le defilW du cortege dans les rues de Paris a e6t
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d'une impressionnante simplicit6. En tate les gardiens
de la paix, puis les deligations des 6coles, les ceuvres
et associations catholiques avec leurs uniformes, leurs
insignes, leurs banniires, les religieuses parmi lesquelles un groupe important de Filles de la Charit6.
Trois voitures de deuil portaient les membres du chapitre. Devant le corbillard, des seminaristes en surplis
portent la croix, la mitre, la barrette rouge, la crosse
et le bougeoir, insignes. du d6funt. Les cordons du
poele sont tenus par Mgr Le Roy, superieur des Peres
du Saint-Esprit, Mgr Baudrillart, recteur de 1'Institut,
M. Garriguet, superieur de Saint-Sulpice, le P. Janvier, prbdicateur de Notre-Dame, M. Duval-Arnould,
d6put6, M. d'Hendecourt, president des conferences de
Saint-Vincent-de-Paul. Derriere le cercueil marchent
les religieuses de la maison du cardinal, son domestique charg6 du chapeau cardinalice, le gentilhomme
porteur des glands du chapeau, Mgr Roland-Gosselin,
les vicaires generaux, les s6nateurs, d6put6s, membres
de l'Institut, officiers, magistrats, etc. Sur tout le parcours les rues sont noires de monde. Toutes les cloches
des 6glises sonnent le glas, celles qui sont sur le passage du cortege sonnent en voloe.
On arrive sur le parvis Notre-Dame. Devant la basilique sont ranges cinq cardinaux, un patriarche, cinquante archeveques et eveques, les cures de Paris.
Voici, d'apr~s la Semaine religieuse, cc qu'a 6tC la
c6remonie a I'int6rieur:
La basilique s'est illuminie pour le retour de cette longue
procession, et le cercueil est d6pose dans le catafalque grandiose, frig6 a la croisde des transepts et de la nef. Sur un
Ssocle elev6, quatre colonnes supportent un dais de velours
noir brod6 d'argent, surmont6 de panaches noirs et couronne
d'une croix. Le dais abrite un cinotaphe de velours, recouvert de la cappa cardinalice et de 1'hermine. Sur les gradins,
q).trze, lampadaires mettent une lueur..viye.dans l'atmo-
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sphere grise des voites. La d6coration funbbre de la cathedrale
a dti limitee au choeur. Les balcons des tribunes sont tendus.
de draperies argentees, qui se prolongent dans le transept,
face A la nef. Les deux dernieres arcades du chceur et les cinq
arcades du sanctuaire qui leur font suite ont 6tE decorees de
rideaux galonnis et franges d'argent, ouverts avec des
embrasses. La stalle archi6piscopale a etC recouverte d'un
long crepe, pendant du haut de la boiserie, et pique d'6toiles
d'argent.
Au dela du catafalque monumental, les autorites officielles
et les notabilitis ont pris place. Ce ne sont pas les exigences
de l'etiquette protocolaire qui ont amend 1l M. Millerand,
president du Conseil, le general Penelon, representant le
President de la Republique, un ministre, un sous-secritaire
d'Etat, les representants de quatre autres ministres et les representants des presidents de la Chambre et du Senat, le Prefet de la Seine et le Prefet de police, le president du Conseil
general et le president du Conseil municipal, le marechal
Petain, le general Liautey, les representants du marichal Foch, du gouverneur militaire de Paris et du GrandChancelier, quelques-uns des plus illustres generaux de la
guerre, general Mangin, general Guillaumat, general Berdoulat, un vice-amiral, quatre ambassadeurs et les reprisentants
de six autres ambassades ou legations, le premier president
de la Cour d'appel, le procureur general et l'avocat general,
des academiciens et d'anciens ministres, et une foule, - un
journal a dit ( une cohue • - de notabilitds. Leur presence
en ces jours de Sdearation dit assez que 1'episcopat francais
n'a rien perdu de son prestige et que la mort prematuree du cardinal Amette a mis toute la nation en deuil.
Dans le sanctuaire, S. Em. le cardinal Lumon, archeveque
de Reims, celebrant, a pris placeau tr6ne tendu de violet. Les
quatre autres cardinaux occupent, en face de lui, des fauteuils sans baldaquin, places sur une estrade. A droite du
tr6ne. le patriarche des ArmPniens et les abbes mitres. Les
stalles hautes du chceur ont it6 reservdes a NN. SS. les archeveques et eveques. Les stalles 'basses et des rangs
de chaises supplementaires sont occupes par le chapitre et
par MM. les cures, venus en grand nombre, beaucoup meme
revenus de vacances pour donner a leur Cardinal le supreme
t6moignage de leur reconnaissance et de leurs regrets.
Lacathedraleavaitte, en partie,vide de ses chaises. Seeles,

-

547 -

4es esceintes avaiemt &tC r6servies aux d6•lgations des corps
constituEs, et l'on n'accidait an bane d'euvre qu'avec des
canes personnelles. La presse, qui se montra si d6ferente
envers notre d6funt cardinal, avait aussi une place d'honneur.
Le reste de la basilique devait appartenir aux premiers
occupants, mais ne leur fut abandonnee qu'aprbs 'entr&e du
cortege. Aussi, pendant toute la premibre partie de 1'office,
un bruit attinu4 de houle, produit par la foule qui envahissait la cathedrale, accompagna-t-il les chants funebres. Tout
Poffce fut execut6 en pur gr6gorien par une maitrise nombreuse, compos6e des s6minaires de Saint-Lazare et des Missions etrangbres, et, demarche touchante ! de cent cinquante
chanteurs, appartenanta 1'Association des chanteurs d'eglises,
et qui avaient offert gracieusement leur concours, pour
t6moigoer de la part trbs vive qu'ils prenaient an deuil du
diocese. Au moment de 1'l66vation, le silence s'etait retabli
dans la cathtdrale, et I'on n'entendit plus, an-dessus du timbre argente de la sonnette, qui annongait la venue du Ridiempteur, que la grosse voix du bourdon, qui pleurait dans
son clocher. La cer6monie s'acheva par les cinq absoutes liturgiques, que donnbrent, tour a tour, les cinq cardinaux
presents; puis, quand le cardinal Lucon eut, une derniere"
fois, demandd, pour Pl'me du vEndr6 ddfunt, le repos4ternel, la foule s'ecoula, comme a regret, malgr P'heure
avancee.
Seuls, Mgr le vicaire capitulaire et MM. les vicaires
gSneraux du cardinal Amette se rendirent auprbs de la
porte du transept de gauche, pour y recevoir les condoleances
des notabilites qui avaient assist6s
la c6r6monie. M. le president du Conseil se pr6senta le premier et dit a Sa Grandeur
que le gouvernement de la Republique avait tenu 1 s'associer
an deuil des catholiques et a apporter son hommage au cardinal Amette, en raison des 4minents services qu'il avait
rendus a la France. - Vous savez, Monsieur le president,
r-pondit Monseigneur, de quel coeur notre archev6que a travaille a Poeuvre d'apaisement et d'union sacrie - Oui je le
saisi r6pondit & son tour M. Millerand, en accompagnant ses
paroles d'un geste d'6nergique affirmation. Les autres
personnages officiels et les notabilit6s. suivirent, temoignant
A lenvi de leur estime et de leur regret pour le cardinal
defunt. Puis tout s'dteignit, les lustres; les chants et les
prieres de la foule, et la cath6drale rentra dars le silence.
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Seules quelques religieuses firent une garde d'hoaeur au.
cercueil du cardinat, qui devait demenrer dans le catafalque
jusqu'au soir, et aupres duquel la foule defila pieusement
tout 'apres-midi.
Et tandis que la foule diferlait sur le parvis et se dispersait
dans la capitale, on ne pouvait s'empecher de penser a la
promesse du Sauveur : , Bienheureux les doux, parce qu'ils
possideront la terre! ,

4 septembre. - M. Dujardin vient de pr&cher une
.retraite a cinquante pr&tres dont quarante-trois dudiocese de Soissons. M. Parmentier, vicaire ge6nral, a
preside la retraite. Mgr de Soissons est venu passer
deux jours avec ses pr&tres.
iI septembre. - Retraite sacerdotale prtchee par
M. Tardieu &trente-neuf pr&tres du diocese de Meaux
dont deux vicaires gin&aux.
13 septembre. cardinal Amette.

Service dans notre chapelle pour le

18 septembre. - Mgr de Chartres vient cl6turer les
exercices spirituels prach6s par M. Bouvier A quarantesept pretres chartrains.
20 septembre. - Le predicateur de la retraite sacerdotale fait d6faut; M. Cazot se d6voue pour donner
quelques conferences.

23 septembre. Vers 5 heures du soir, tous les canons
*deParis annoncent a tous les echos de Saint-Lazare
et d'ailleurs que nous avons un nouveau pr6sident de
la Republique: M. Millerand.
25 septembre. - Le Tris Honors Pere revient de sa
saison de Vichy avec M. Narguet, procureur general,
et M. Gouault, secr6taire particulier.
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26 septembre. - Aimez-vous 1'l1ectricit6 ? On en a
mis partout et & peu de frais, car ce sont les jeunes
gens qui out pos6 eux-memes les fils et les appareils.
27 septembre. - Ouverture de la retraite annuelle.
Le Trbs Honor6 Pere commente la parole de Neh6mie:
Opus grande facio, nox possum descendere. Quelques
petites innovations : la retraite est pr&chee pour les
jeunes gens par M: Narguet; pour les frires coadjuteurs par M. Mott; pour les pretres; elle continue
d'atre pr&chee par le Saint-Esprit tout seul.
29 septembre. - Trente professeurs et surveillants
du college Stanislas, ayant a leur tete leur distingu6
directeur, M. Labourt, et leurs aum6niers, se mettent
en retraite en m6me temps que nous; leur predicateur
est M. Bouvier.
3o septetsbre. - Le premier anniversaire de 1'l6ection du Supirieur g6neral se c61-bre in silentio et
quiete.
Ce m&me jour, service de trentain pour. le cardinal
Amette. La basilique de Montmartre est pleine.
Mgr Roland-Gosselin chante la messe, donne l'absoute
et fait une petite oraison funbbre du vhn6r6 d6funt.
5 octobre. -- Le Tres Honor6 Pere nous laisse
comme bouquet spirituel de la retraite: Accexde lumen
sensibus, infunde amorem cordibus,inxrmanostri corporis,
virtute Anrmasr perpeti. Puissions-nous connaitre de
mieux en mieux notre devoir, I'aimer de plus en plus,
et l'accomplir malgr6 lea faiblesses et les infirmites de
notre pauvre nature.
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Lettre de M. GLEIZES, pfrtre dela Mission,
d M. ROBERT, secritaire gidlral

(suite).
Pendant que j'etais A Marseille, M. Blanchet me
pria de ripondre a unedemandeque faisait M.Jacques
Busquet, docteur en droit, avocat i la Cour d'Appel
de Lyon et directeur de Conference a la Facult6 de
droit.

Ce monsieur, mobilis6 pendant la guerre & Ajaccio,
utilisait quelques loisirs en faisant des recherches
dans les Archives departementales de la Corse. II
voyait qu'il y 6tait question de Messieurs les Missionnaires, qui, aux dix-septiime et dix-huitieme sicles,
exercaient une grande influence dans le pays et faisaient conclure, entre les families, des pactes de reconciliation. IJ se rendit compte que ces missionnaires
taient les pretres de saint Vincent dePaul, II d6sirait
des renseignements a lear sujet. Je racontai, en quelques
mots, comment nos confreres 6taient all6s en Corse et
quels fruits ils avaient op6r6 dans le pays classique de
la- Vendetta, oi. chacun se faisait son propre justicier
pour les offenses reaues par lui on par sa famille.
Appel6 a G&nes, en 1645, par le cardinal Etienne
Durazzo, dont la famille avait fourni plusieurs doges
A cette R6publique et plusieurs prelats I'Aglise, les
pr&tres de la Mission accomplirent en peu de temps
des choses prodigieuses, comme dit M. Stella dans
son ouvrage, la Congregazione della Missiown ix talia.
Les chefs de la Republique eurent recours a eux pour
rcablir l'ordre et la paix en des contr6es oit le pouvoir
civil et militaire n'avait rien pu obtenir. La o6 ils ne
trouvaient que scandales et dissolutions, inimiti6s implacables suivies de frequents homicides et de rebel-
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lions contre l'autorit6, les missionnaires laissaient

1'union entre les families, la paix entre les individus,
un changement complet de mceurs.
a Une des possessions de la Ripublique de Genes,
continue M. Stella, l'ile de Corse, 6tait, de temps immemorial, le th6Ctre de desordres bien plus graves que
sur le continent. Les magistrats, incapables d'opposer
ume digue a un debordement de passions de toutes
sortes, et surtout aux vengeances hir6ditaires entre les
families et les cites, ktaient dans la triste n6cessiti de
tolerer de si grands maux.
c En un 6tat de choses aussi dbsespsries, le cardinal Durazzo et les chefs du gouvernement eurent la
penske de faire appel, ici encore, aux missionnaires.
Saint Vincent accorda sept pretres, qui, avec M. Blatiron a leur t&te, allkrent en Corse en t652. "
La lettre que M. Blatiron icrivit a saint Vincent, sur
le succes de ces missions est bien connue. La mission
surtout de Niolo est c6lbre.
u Niolo, dit-il, est une vall6e d'environ trois lieues
de long et une demi-lieue de large, entour6e de montagnes dont les acces et les chemins pour y aborder
sont les plus diffaciles que j'aie jamais vus, soit dans
les monts Pyrenees, soit en Savoie, ce qui fait que ce
lieu-li est comme un refuge de tousles bandits et man-

vais garnements de 'ile, qui, ayant cette retraite,
exercent impun6ment leurs brigandages et leurs
meurtres, sans crainte des officiers de la justice.
a I y a dans cette vallie plusieurs petits villages, et
dans toute son enceinte environ deux mille habitants.
Je n'ai jamais trouv6 de gens, et je ne sais s'il y en a
en toute la chritient6, qui fussent plus abandonnis

qu'etaient ceux-la. ) Ignorance complete des virit6s
de la religion et tous les genres de vices.
Les missionnaires rkussirent . faire faire a tous des
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confessions generales, avec d6monstrations d'une vraie
p6nitence et r6parationspubliques des scandalesdonn6s.
i Mais, explique M. Blatiron, le plus fort de notre
travail fut notre emploi pour les reconciliations, et je
puis dire que hoc opus, kic labor, parce que la plus
grande partie de ce peuple vivait dans 1'inimitik. Nous
ffmes quinze jours sans y pouvoir rien gagner... tous
les hommes venaient armes & la predication, 1'ephe au
c6t6 et le fusil sur l'-paule, qui est leur equipage ordinaire. Mais les bandits et autres criminels, outre
ces armes, avaient encore deux pistolets et deux ou
trois dagues a la ceinture. Et tons ces gens-la 6taient
tellement preoccup6s de haines et de dtsirs de vengeance, que tout ce qu'on pouvait dire pour les guerir
de cette 6trange passion ne'faisait aucune impression
sur leurs esprits. Plusieurs meme d'entre eux, lorsqu'on
parlait du pardon des ennemis, quittaient la predication, de sorte que nous itions tous fort en peine, et
moi plus encore que les autres, comme &tantplus particulibrement oblig6 de traiter ces accommodements.
SEnfin, la veilie de la communion gin6rale, comme
j'achevais la predication, apris avoir derechef exhorte
le peuple a pardonner, Dieu m'inspira de prendre en
main le crucifix que je portais sur moi, et de leur dire
que ceux qui voudraient pardonner vinssent le baiser;
je les y conviai de la part de Notre-Seigneur, qui leur
tendait les bras. Touscommencerent as'entre-regarder
les uns lesautres, mais comme je vis que personne ne venait, je fis semblant de me retirer, et je cachailecrucifix,
me plaignant de la duret6 de leurs cceurs, et leur disant qu'ils ne m6ritaient pas la gr&ce ni la ben&diction
que Notre-Seigneur leur offrait. Sur cela, un religieux
de la r6forme de Saint-Francois s'6tantlev6. commenca
4e crier: 0 Niolo, 6 Niolo! tu veux donc etre maudit
de Dien! tune veux pas recevoir la grace qu'il t'envoie
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par le moyen de ces missionnaires qui sont venus de
si loin pour ton salut. Pendant que ce boa religieux
profbrait ces paroles et autres semblables, voili qu'un
curd, de qui le neveu avait 6et tu6 (et le meurtrier etait
present a cette predication) vient se prosterner en
terre et demande a baiser le crucifix. En meme temps
il dit A haute voix : u Qu'un tel s'approche, - c'6tait le
meurtrier de son neveu, - et que je 1'embrasse. n Ce
qu'ayant fait, un autre pretre en fit de meme A l'Igard
de quelques-uns de ses ennemis qui etaient presents,
et cesdeux furent suivis d'une grande multitude d'autres.
De faqon que pendant l'espace d'une heure et demie,
on ne vit autre chose que reconciliations et embrassements; et pour une plus grande sfret6, les choses les
plus importantes se mettaient par 6crit, et le notaire
en faisait un acte public. )
Le lendemain, il y eut une reconciliation gendrale.
II ne resta personne qui n'est pardonn6 a son ennemi.
Apres la mission, les magistratsde Genes envoyerent
une galere b Bastia pour ramener les missionnaires,
que les principaux du pays avaient accompagnes jusqu'au port.
c Pour marque de leur reconnaissance, conclut
M. Blatiron, pour les petits services que nous leur
avions rendus, ils tirerent quantit6 de coups de leurs
fusils et autres armes a feu, a notre embarquement. n
Saint Vincent etait 6merveillM de ces succes. Illouait
le zlie des missionnaires :
t M. Blatiron, s'ecriait-il, vous savez ce qu'il a fait
et quelles et combien de conversions Dieu a faites par
lui... Jusqu'aux bandits, ce qui est une chose inouie... D
Mais le saint attribuait surtout ces fruits a la maniere simple et persuasive de precher qu'il avait apprise
aux siens.
* Voici une chose, disait-il dans une conf6rence,
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qoi ne s'est point vue jesqu'A nous; je n'ai jamais oai
dire, moi qui suis tout blanc, que predication quelconque en soit venue lU... Dans les villages oi I'on a
fait la mission, les bandits, qui y etaient, ont quitt&
ce mand it train de vieet se sont convertis par la grace
de Dieu, qui a voulu en cela se servir de la petite
mathode. n Et interpellant un missionnaire qui avait
fait partie de la mission de Corse et se trpuvait dans
la salle : , N'est-il pas vrai, M. Martin, que les bandits
se sont convertis en vos missions? , - a Oui, Monsieur, r6pondit celui-ci. Dans les villages oh i'on a fait
mission, les bandits comme les' autres sont venus a
confesse...
u Oh! chose prodigieuse I continuait saint Vincent;
les bandits convertis par les predications faites dans
la petite m6thode ! ,
La Republique de Genes voulut gineraliser et perptuer le bien op6r6 en Corse par les pr&tres de la
Mission. Elle fonda a Bastia, en 1678, une maison de
douze missionnaires, qui coniinuerent a obtenir les
memes resultats. II suffit de citer le passage suivant
d'une lettre adress6e, en 168o, par Louis Sapio, le
sup6rieur de cette maison, a M. Jolly, Superieur
general:
a Le fruit de nos missions n'a pas etC moindre cette
annee, par la grace de Dieu, que les pric6dentes.
Combien serait-il arrive de morts d'hommes, si Dieu
ne les avait emp&chees par le moyen de la predication, et combien de families seraient demeurbes dans
les haines et dans les inimities, si on ne les avait
r6conciliCes par le moyen des missions. Je crois que le
nombre des reconciliations, qui se sont faites cette
annee, arrive a quatre cents.
« Notre derniere mission a et6 dans le lieu oiu 6tait
1'assemblage de tous les desordres qui se peuvent
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-commettre. 11 y avait la plus de deux cents inimities;
quasi tous avaient pris le bien d'autrui, car on aFpelle
-ce lieu-la les marioquins de la Corse, et cqmme les
personnes ne se lassent point de dirober, aussi n'ontelles point de honte qu'on les reconnaisse pour des
voleurs. 11 n'est pas aisd de punir leurs crimes, parce
que, demeurant dans un pays environn6 de montagnes
quasi inaccessibles, les officiers de justice n'y peuvent
presque y entrer; et quand ils paraissent, ceux du
lieu, quoique desunis entre eux, se re'unissent pour
tuer tous les sergents et les soldats qui ont la hardiesse
de s'en approcher. Les bandits sont en si grande
assurance l1, comme s'ils dtaient dans l'6glise de SaintPierre de Rome, et on y vend ce qui a t6&d6rob6
aussi librement que l'on vend le pain sur les places
publiques. Nous avons pass6 1l, presque tout le mois
-de juillet; les ennemis se sont reconcili6s; les larrons
ont fait restitution, rendant a ceux a qui ils reconnaissaient avoir fait tort, ce qui leur 6tait di, et, pour
les restitutions incertaines, donnant aux 6glises et
autres lieux pieux, qui des chevaux, qui des bceufs,
qui des moutons et d'autres parties de leur fond. Et
parce qu'ils s'etaient fait plusieurs torts les uns aux
autres, les personnes principalesdu lieu, et qui avaient
re;u le plus de dommage, nous prierent instamment
que nous demandassions au peuple que, pour l'amour
-deDieuqui leur pardonnait leurs p6ches, ils remissent
les torts qu'ils s'6taient faits les uns aux autres;
ce qu'ils firent si volontiers que plusieurs interrompirent les pr6dicateurs, et dirent des paroles si
tendres, qu'ils tirerent des larmes des yeux des plus
endurcis.
Les Missionnaires intervenaient en outre dans les
cas particuliers, en dehors des missions, pour porter
A pardonner et. A faire des r6parations dont on passait
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acte devant notaire. M. Busquet trouvait, dans ses
recherches, des mentions de ces trait6s de paix. II
voulut bien, en reponse a ma lettre, me communiquer
le document suivant, assez curieux pour 6tre reproduit comme specimen. II est tir6 des Archives d6partementales de la Corse, Serie C, 584. C'est une
au
requete en italien, adressie, le 28 fevrier 170o,
gouverneur civil de l'ile.
ILLUSTRISS&ME ET EXCELLENTISSIME SEIGNEUR,

Le sieur CruciAno Orlanducci, notaire de i'Evche, fut tu6,
il ya quelques annies, par le sieur Jacques Santo Casabianca,
a qui il voulait presenter une citation civile, et, apres quclque
temps, le meurtrier ayant fait demander la paix a trois
pauvres pupill. s, cousines du tue, elles consentirent N la lui
accorder, et, par le moycn de messieurs les missionnaires,
celui-ci assigna auxdites orphelines, pour subvenir N leur
misere, des terres, sur la plage de l'lveche, pour la valeur de
mille livres. Elles ont possede ces terres pacifiquement jusqu'a cette heure, savoir depuis douze ans, sans etre aucunement molesties; mais voilk que vendredi dernier le sieur
Salvatore, fils de Jacques Santo, estall6 en compagnie
d'hommes armes, chasser, de sa propre autorite, les bommes
qui cultivaient ces terres, et ils les ont eux-mnmes travaillies
de leur propre autorit6; de facon que, se faisant d'euxmemes raison, sans citation, ils ont depouille lesdites pauvres
filles de leur possession de tant d'annees. Elles recourent
pour cela, humblement, la trýs droite justice de Votre Seigneurie, la suppliant de vouloir ordonner audit Salvatore,
sous telle peine qu'elle estimera la plus opportune, de ne
plus s'ing6rer dans l-e terres situdes dans le lieu appelW
Toresto, et de ne pas e't empacher la possession, et de proc6der, selon sa puissance habituelie, comme cela paraitra
mieux a Votre Excellence, a laquelle nous souhaitons toute
plus grande el1vation.

Suit l'ordonnance du gouverneur de Corse pour la
seigneure genoise, qui condamne Salvatore a une
astreinte de deux cents ecus d'or pour chaque fois oh
ii se permettra de nouvelles ing6rences.
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, Cet acte, dit M. Busquet en envoyant cette piece,
vise express6ment un trait6 de paix qui fut fait entre
les cousines du notaire tu6 et son meurtrier. Ce trait6
a 6te fait sous les auspices de ces saints pretres de la
Mission (Signori Missionari), qui furent m&me charges
par les parties de l'arbitrage pour les conditions de la
paix. Dans leur arbitrage, les, pretres de la Mission
fixerent que le meurtrier remettrait aux trois pauvres
filles, seules parentes du notaire occis, ses terres de la
plaine de Vescovato jusqu'A concuxience de la valeur
de mille lires, pour subvenir a leur existence (per le
loro miserie). ),
Les magistrats de Genes avaient 6t6 bien inspires
en chargeant les pretres de saint Vincent de Paul de
pacifier F'ile de Corse. Peu i peu, les moeurs s'adoucirent, et, lorsque les missionnaires durent quitter le
pays, au moment de la Revolution, les ancienpes
habitudes de vengeance n'existaient plus qu'h l'1tat de
souvenir.
Prosper Merim6e, plus taid acad6micien, y a place,
il est vrai, en 1840, les scnnes de vendetta de son
dramatique roman de Colomba; mais elles n'etaient
plus vraies i cette 6poque.
Mgr Simeone, 1'eveque actuel d'Ajaccio, tait l'un
de nos h6tes, lors de la consecration de l'"glise du
Sacr6-Coeur k Montmartre. Jelui parlai de M. Busquet,
qu'il avait vu i Ajaccio et de la piece ci-dessus.
( Voici, me dit-il, ce que sont les terribles Corses
d'autrefois. J'&tais en visite pastorale dans un pays
jadis des plus mal fames; un chanoine m'accompagnait; notre automobile fit panne a la tombee de la
nuit; nous primes les devants, A pied, pendant qu'on
le r6parait. Nous marchions depuis longtemps lorsque
nous rencontrimes une petite maison dans ce pays
desert. Un homme se presenta; nous entrimes, et,
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:aprs avoir caus6 un instant, le chanoine lui dit que
j'#tais le chef du diocese. Aussit6t cet homme appela
ses enfants et il se mit a genoux avec eux pour recevoir ma benkdiction. Pendant ce temps l'automobile
nous rejoignait.

, Vous voyez done, ajoutait Monseigneur, que les
Corses sont bien civilis6s. *
Mgr Simbone a kti 1'6leve de nos confreres an petit
et au grand s6minaire de Marseille, - je l'ai connu
.

Montolivet; -

il a et6 leur collaborateur an petit

shminaire. II garde de ses anciens maitres le plus
affectueux souvenir. I1 a un d6sir, celui de rappeler
en Corse les pretres de la Mission et d'y 6tablir aussi
Jes Filles de la Charit6.
GLEIZES.
SLA MAISON DE CHAMPIGNY MUNO
PENDANT LA GUERRE
(sitite)
i" janvier zg95.

Cette annie commencee sons de si tristes auspices,
que sera t-elle? C'est le secret de Dieu. Le canon
gronde jour et nuit dans ladirection de la France. Les
limites de notre prison ont et6 encore resserries. II
est impossible maintenant d'aller en France. Pas
meme B Carignan, pas meme a Messincourt ! Et si le

Schef allemand de Muno d6livre, par exception ou
-argence, un laisser passer, celui de Messincourt vots

attend et vous fait faire volte-face en vous montrant
sa baionnette.
Les soldats qui logent chez nous ont simul une
f&te de Noil. lls ont ponr un sapin an refectoire, ont
.arrach6 pour se faire de la place les pieds en fonte
scellCs dans le carrelage et dans le bois des tables. IUs
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les ont briss a leur aise et ont fait, le soir, leur festin.
dans lequel ils ont iagurgit6 une centaine de bouteillesde vm on de biere.
Nous n'avons pas eu de messe de minuit, il eat &tk
tris imprudent de sortir en debors des heures r6glementaires. La f&te de l'adoration, qui se fait toujours

le 8 janvier,de minuit a minuit et demi, ne commencera
que le matin a cinq heures et demie et sera cl6tur&e a
six heures du soir.
ii fivrier xigS.

Fite de Notre-Dame de Lourdes. - Le t demi-an s
annonce est depasse et c'est la guerre, toujours! Le

canon gronde affreusement. Depuis cinq semaines, il
ne s'est interrompu qu'un jour. Nul, ici, ne salt o,l'on se bat. Car notre prison, deji r6tr6cie, s'est
encore diminuie. Impossible d'avoir des permis pour
!a France, d'y porter un pain! De malhecreuses
femmes, poussees par la faim, viennent a travers les
bois. Ici, les Allemands les arretent, leur font passer
la nuit au 4ccorps de garde n,(c'est-a-dire chez nous)
et les renvoient le lendemain, leurs hottes vides!
Une malheureuse qui avait trouv6 xmoyen de se faufiler avec un peu de gibier qu'elle voulait aller vendre
a Sedan, y a 6t6 amen6e en prison pour trois mois.
La d6tresse augmente. Pour le pain, nous avons
enfin requ le premier envoi du ravitaillement am6ricain. Mals cela durera t il ?
Les enfants vont, avec des gardes forestiers, chercher du petit bois dans la fork pour allumer les feux
(on n'a meme plus un bout de papier ni de ficelle si
I'on veut faire un paquet !).
Noire dernier phtrole est dans la lampe de la cuisine... Apres... que fera-t-on ?...

Une fraction d'armie en deroute est campoe sur la.
frontiere depuis cinq jours. On dit qu'lls braquent-
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leurs canons au bord des routes entre Carignan et
Messincourt. Alors, qu'est-ce qui nous attend?
Hier, un pasteur est venu faire un c pr&che a nos
locataires. Cela a dur6 prs. d'une heure. Que devait
penser la Sainte Vierge dont la statue 6tait au milieu
d'eux? Elle en a entendu de belles, depuis six mois !.
Le m6decin de Muno qui, seul, avait conserve le
privilege d'aller, en cas d'urgence, donner ses soins aux
malades de deux villages frontieres, priv6s de tout
soin medical, a regu la defense formelle de continuer,
sans quoi il.sera emprisonn6; les Frangiis doivent non
seulement endurer la faim mais se'passer du docteur
et des remides en cas de maladie. Et un jour oit j'ai
eu l'obligation de demander an commandant de laisser
aller deux Sceurs a Messincourt, juste le temps de
voir une femme .g6e et malade, il a mis pour condition qu'elles iraient ( sous bonne garde ,.
Un quart d'heure apres, un soldat, armd jusqu'aux
dents, les attendait a notre porte. II a emboit6 le pas
gymnastique, est entre avec les Soeurs dans la maison
de l'infirme, s'y est assis pendant la visite et les a
ramen6es au pas accel6r6 A la porte de chez nous;
apres quoi, il est alle faire au commandant le r6cit
circonstanci6 du voyage, ajoutant meme que les Sceurs
avaient achet6 une paire de caoutchoucs, et recu d'un
jardinier de Messincourt un peu de plants de salade 1
23 mai.

F&te de la Pentecite. -

C'est le jour traditionnel de

la Premiere Communion & Muno : elle s'est faite avec
la solennit6habituelle. Pendant laretraite, les enfants
se sont rendues de la maison a l'6glise comme toujours,
en chantant leurs cantiques, et cinq fois a 1'aller, cinq
fois an retour, les Allemands les ont regard6es avec
respect et en silence. La fete nous a amend trois
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visites aussi inattendues qu'6motionnantes : i* La

veuve Dazy, mere.d'une boursiEre de la Compagnie de
l'Est et d'une autre fille que j'ai prise depuis la guerre
et qui faisait sa premiere Communion. La pauvre
mere, au prix des plus grands dangers, est venue de
France a travers les bois et d6guis6e, car les Prussiens pouvaient 'avoir vue deja, di temps oit les
Franqais passaient la frontiire de son c6t6. Elle nous
a donn6 des nouvelles de nos pauvres amis de Carignan
et a pleure avec nous. Elle est repartie par les bois le
lundi matin; un Prussien n'avait cess& de monter la

garde a notre grille depuis son arrivee) il devait la
guetter; mais elle lui a 6chapp6!
La deuxieme et la troisieme visite sont arrivies de
Belgique dans une carriole qui contenait une de nos
anciennes efifants, mariee aux Bulles, pros Bertrix, et
dont le village a 6t4 en partie brill. Sa maison a &6t
d6valis6e entierement et elle n'a 6chappe & la mort
avec ses deux petits enfants que par miracle. C'est
devant sa porte qu'un Prussien est all achever un
officier francais (neveu de Chanzy) qui venait de
tomber bless6 gravement.
La vue de ce forfait a tourn6 le sang & la jeune
femme qui a failli en mourir. Son mari 6tait & Liege,
infirmier militaire.
La carriole 1'avait prise en passant aux Bulles,
venant de Rossignol avec les deux meres infortun6es
dont j'ai pris deux filles en'janvier. L'une des deux
enfants faisait sa premiere Communion. Ces femmes
sont cousines. La premiere a eu son mari fusill, sa
maison brile, ses troupeaux d6truits. Elle reste avec
trois fils et la fille que je lui ai prise.
La deuxieme a eu son mari fusill] avec ses deux fils
(seize et quinze ans), sa maison brulee, ses troupeaux
presque d6truits. Elle reste avec sept filles dont j'ai
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pris 1'atne qui a treize ans; la septiime est nhe six
mois aprbs la mort da p're. Toutes deux ont tellement
pleure qu'elles ont comme des sillons dans les joues.
Elles nous ont porte un pain blanc (ce qui nous a arra-

ch6 des larmes) et m'ont dit qu'elles ne pourraient
jamais me remercier assez de garder leurs deux filles.
La carriole, arriv6e pour la messe,est repartle apros
les vepres : cinq heures de route chaque fois.

Rossignol est cc village heroique oi presque tous
Its hommes (117) ont &6t fusill6s en aoit et dont
la proie des flammes.
Squatre-vingt-dix maisons ont it6
31 mai.

Je note le dernier jour de ce mois oi nous espirions
que !a sainte Vierge arrAer:it le bras de son Fils.
Notre confiance n'est nullement ebranle : II est stir
qu'elle supplie pour nous. 11 faut que nous priions
comme elle et avec elie.
Voild le trois centieme jour de cette epreuve formidable. Oh! si on F'avait su, aurait-on garde son
-courage?
r5 join.

Toujours le canon qui gronde. Toujours la mme
ignorance de tout ce qui se passe. Toujours le tourment de la vie mat6rielle. II faut une volonte de fer
pour r6agir contre le d6couragement et pour stimuler
-autour de soi l'energie, I'entrain, la confance. Je m'y
-obstine surtout aux moments des recr6ations, car je
-crois de mon devoir de le faire, meme quand les
Soeurs se r6unissent pour les repas qu'on prend toujours a la chambre de Communauti, puisque les
enfants occupent notre refectoire.
a toOt.

C'est-a-dire un an de cette tuerie, l&-bas, et de ce
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supplice ici. Quand le bras de Dieu se baissera-t-it
sur tant de douleurs pour les adoucir, sur tant de
craintes pour les calmer? Quand icoutera-t-il la
priere incessante de tant de cceurs? II faut attendre
l'heure du pardon et travailler sans reliche'
la faire
sonner pour la France!
J'ai voulu profiter d'une occasion et de l'offre d'une-

voisine allant faire une course aux Bulles (dans sa
carriole),

pour y envoyer deux soeurs, voir notre

ancienne ilve, dont j'ai parle. On est all demander
I'autorisation au commandant allemand de Muno qui
I'a donn6e sans peine, mais verbale. Sceur Victoire et
soeur Germaine se sont embarqubes a six heures da

matin pour rentrer Asept heures du soir (quatre heures
et demie de route a chaque voyage). Le soir, a sept
heures et demie, huit heures et demie: personne !
Mon inqui6tude croissait avec les minutes. Le clairon
de neuf heures sonne': personne ! C'en est fait. Ellessont dans un poste. On sonne a neuf heures et demie.
Une voisine nous crie : u Ne vous tourmentez pas trop,
les sceurs ont &t6 arretees a Florenville, elles sont en
route, escortees de deux Prussiens. n On juge de mon
bouleversement. A dix heures, ces deux malheureuses
arrivent. Les soldats de Florenville les avaient accusees d'etre des espions, les avaient promenees pendant une beure et demie de bureau en bureau, de chef
en chef, leur avaient demand6 leur 6tat civil, visitkleurs poches, etc.
La foule les entourait, les plaignait, mais ne pouvait rien de plus. Les braves gens qui les avaient
conduites ne les quittaient pas. Et elles avaient beau
dire: a Mais til-pbonez au commandant de Muno, si
vous ne vouiez pas nous croire. » Rien ne se dicidaitEnfin, sous bonne escorte de deux cyclistes, elessont enfin parties dans la nuit noire, car la petite-
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carriole, depourvue de lanternes, avait di rentrer
avant le crepuscule.
A Muno, les cyclistes voulaient les emmener chez
le Commandant; mais au passage, ceux qui logent
chez nous se sont ri d'eux et les y ont envoyes seuls
apres avoir fait rentrer les Soeurs. L'affaire devait
finir par i( des marks ) comme toujours. Mais le
commandant d'ici a tenu bon; il a recu, je crois, one
forte admonestation, et est venu me dire qu'on m'enjoignait seulement de faire faire a chaque sceur et A
chaque employee et enfant A partir de quinze ans, sa
carte d'identit6 munie de sa photographie pour 6viter
une autre affaire. Nous attendons ce soir le brave
homme qui viendra prendre a nos tetes ». Et nous
ferons en sorte de ne plus bouger de notre prison. Les
cartes serviront pour les promenades avec les enfants
quand on depassera la limite de la paroisse.
24 aout.

Hier, il y a un an, cette France, pass6e si vaillante
et si courageuse huit jours plus t6t, redescendait sanglante et d&cim6e du guet-apens de Bertrix; et Ie 24,
comme aujourd'hui, I'Allemagne arrivait avec ses
guerriers. Et une serie de jours affreux se d6roulait
pour nous. Nos coeurs saignent en revivant chacune
de ces heures indescriptibles! Demain, ce sera la
memoire de l'envahissement de notre chore maison et
tout ce qui l'a suivi. Quand et comment serons-nous
dilivrses ?
g1octobre.

Je ne voulais plus ouvrir ce cahier, puisque c'est
toujours la meme chose. Je note pourtant I'arriv&e
providentielle de quelques subsides, envoyes par le
Comiti national pour les plus jeunes de nos enfants.
La caisse 6tait bien' bas et je commencais a me tour-
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menter jour et nuit. La Providence me montre qu'il
ne faut pas perdre courage. Quant aux Allemands,
ils sont de plus en plus terrible:. Ils out enlev6, sans
qu'on sache pourquoi, plusieurs personnes dont on
ignore le sort et le lieu de residence. C'est terrifiant,
on n'ose plus meme se parler dans les rues, on est 6piC,
6coutC, d6nonc6.. et si on circule avec un papier ou
une lettre a la main, un soldat vous l'enlive! 1ls sont
partout, sur les routes, dans les pres, dans les moindres
sentiers, dans les terres labourees. N'importe oiu l'on
porte ses pas, on en voit poindre qui vous guettent;
-c'est a ne pas le croire.
25 mars x196.

Annonciation. - Je suis all6e chercher ce cahier
que j'avais cach6 pour jusqu'a la fin de la guerre.
Elle n'est pas termin6e, certes, puisque tous ces jours
et la nuit m&me nos vitres tremblent par la commotion des coups de canon effrayants qui nous glacent
l'ame.
Mais ce 25, date si pleine d'espirances pour nos
coeurs, a 6t( marque cette fois par un 6venement
inoui : l'arrivee d'une caisse envoy6e par la famille
C..., caisse emball6e & Lausanne, envoyee a Cologne,
puis a Aix-la-Chapelle, puisa Liege, d'oit un exp6diteur,
averti sans doute a I'avance, l'a envoyee &Florenville;
quel tour! Li on nous a avisies et comme il y a 12 kilombtres, j'ai declin6 l'offre insistante des sceurs qui voulaient aller chercher, sur une brouette et A cettedistance,
le colis de 36 kilogrammes, et j'ai envoy6 un pauvre
homme, possesseur d'une voiture achiens, r6clamerl'envoi dont la seule pense nous 6mouvait, car, deptis deux
ans, rien ne nous etait arrive de la France! Aussi, a
I'arrivee de notre commissionnaire, nous nous sommes
precipitdes au parloir, ou, & coups de marteau, introduisant avec precaution une hachette entre les planches
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pour ne diteriorer ni la caisse ni le couvercle (on est
un les
si pauvre de tout), nous avons vu et retire un
paquets, les boites, serris mais tous en bon 6tat : du
macaroni, des pois sees, deux pots de confitures,
douze boites de lait sterilis6, dix pains. La vue de ces
derniers a fait couler les larmes que je refoulais depuis le commencement du deballage; et c'est a la
chapelle que je suis alice y donner un libre cours.
Nous avons pri6 de tout cour pour ceux qui nous.
donnaient la joie qu'ils ne pourront meme pas comprendre, et qui n'est gat6e pour nous que par Pimpossibilit' de leur dire a merci ),,et meme de leur faire
savoir que leur envoi nous est arrive. Nous avons
essaye de lancer une carte a Liege, a t'expediteur
( Collard , dont le nom itait sur la feuille. Mais saura-t-il et pourra-t-il aviser I'envoyeur? II est presque
certain que non,
Les Allemands toujours 1A gouvernent de plus en
plus en despotes et accaparent tout, surtout le beurre
et les ceufs qu'il faut leur disputer dans les fermes oil
ils se rendent, ouvrant les armoires, fouillant les
nids des poules et emportant tout.
Avant-hier, toute la bande est partie an feu, mais
sans 1'ombre d'enthousiasme. On les croit dirig6s sur
le front russe, mais on n'en est pas sir. Leurs remplaqants sont arrives. Cette fois, c'est tout a fait (t le
reste ,, des vieux ne sachant meme pas tenir leur
fusil, et vetus sans nul doute avec les habits des morts !
Is sont tellement manges de vermine que tons ceux
qui peuvent se sauver an lavoir public, situA tout prsde chez nous, s'y pricipitent et se plongent dans des.
bains dont ils out un urgent besoin ! Leur jargon
n'est ni le vrai allemand, ni une langue queicoique,.
mais un idiome, une sorte de patois. 'Is se disent
Bavarois. Parmi eux, on vbit emerger, au milieu des
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clbeveux gris et des barbes cripues, des gamins de
dix neuf ans dont le toupet egale la disinvolture
effront6e. Ils ont commenc6, des le premier jour, par

santer dans la cour des enfants pour regarder le jardin
(avant d'y descendre aussi). Sur mon affirmation que
les chefs le d6fendaient formellement, ils ont r6intC-

grk le refectoire qui est leur corps de garde et lear
prison, depuis un an. Des le lendemain, j'en apercois
deux autres sautant de nouveau dans la cour et arm6s
de deux longs tuyaux de poele, bondes de suie, qu'ils
jettent sans faqon sur la terrasse. Je me hlte d'aller
redire a ces deux ce que j'avais dit aux autres. Et
pour ne pas avoir a r&cidiver, j'6cris au commandant
de vouloir bien donner a sa compagnie les instructions
que tous ses prid6cesseurs ont donnees en arrivant.
Deux heures aprbs, m'arrive un des a gamins ) de
dix-neuf ans, s'expliquant suffisamment en frangais
pour se faire comprendre. II a toutes les allures d'un
. apache v. II me d6clare que le Commandant n'en-

tendant pas us mot de frangais, il me conseille de
m'adresser a lui Franz Ulrich n qaand j'aurai quelque
chose i dire. 11 ajoute que, d6sormais, nous ne sommes
plus a corps de garde ni prison, mais cercle, buvette,
salle de jeux et de lecture a. (De mieux en mleux!..)

Rien i objecter, comme toujours. Nous voyons, aussit6t, d6m6nagerle pauvre rifectoire, objet de tant de
transformations depuis deux ans
On charge surune voilure i bras ce qu'ils ont encore
Ia de matelas, de couvertures. Je me precipite pour
lear expliquer que c'est asous. On les passe a la buanderie pour les mettre a r'tuve apres les avoir.dcousus
(car its sont forteument habitds).
Mais Ulrich arrive, agitant ua papier en regle, signe
par It chef : c'est un requ des matelas et des couvertures qu'on. war emporter mais qa'oX

me rendra au
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depart. Lutte inutile. Je laisse partir la pauvre literie
(qui a quittEMuno depuis deux mois) et les nouveaux
venus entrent avec des planches, des scies, des marteaux. Ils se font des bancs supplimentaires et roulent ensuite A grand fracas d'innombrables tonneaux
de biere arrivant de Nuremberg, posent sur les tables
de nombreuses cruches d'un ou deux litres (ce sont
leurs verres). Gare a nous, ce soir! Ils me reclament
une clef du rifectoire, car leur u caboulot , est payant.
II est destine . empecher les Prussiens d'aller semer
leurs marks dans les cabarets de Muno, idee pratique.
Je donne la clef, mais je me demande comment je ferai
pour fermer la nuit la porte d'entree de cette aile de
batiment donnant sur le vestibule du r6fectoire et dont
je ne veux aaucun prix leur laisser la clef. Ulrich
m'annonce qu'on sortira i neuf heures et qu'on me pr6viendra par un fort coup de sonnette A la porte prin:ipal afin 'que j'envoie, alors,-fermer l'entr6e de
1'au'te b...iment qui communique a tous le* Ctages avec
celui dts Sceurs. Le premier soir, il 6tait dix heures
moins Ic quart, quand deux pauvres Soeurs peuvent
descendre, en tremblant, fermer cette malheureuse
porte. Ils avaient bu en deux heures onze tonneaux
de biere! Le deuxieme jour, ils n'avaient sans doute
plus rien, ils sont sortis a huit heures trois quarts. Le
troisieme, Tien. Pas de coup de sonnette. Pas de
lumiire chez eux. Leur porte entr'ouverte. Nous descendons en tremblant... II nous semble entendre des
chuchotements de voix; sont-ils ivres? sont-ils embusqu6s pour saisir les Soeurs au passage? sont-ils partis?...
Nous sommes dans une angoisse indescriptible. Fermer
la porte, c'est nous exposer a enfermer avec nous un
ou plusieurs de ces soldats! Entrer nous assurer ii la
salle est vide me semble tres imprudent, etant donn6es
les horreurs qu'ils ont commises ailleurs! Nous nous
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consultons au dortoir. Ii est dix heures. Je d6cide
qu'on n'ira pas, qu'on laissera l'entrie ouverte, & la

garde de Dieu et que nous nous enfermerons le mieux
possible a tous les 6tages. Quelle nuitl... Enfin, au
coup de quatre heures on est soulag6 de voir poindre
le jouret d'en tre quittes pour la peur... Nous apprenons, dans la matin6e, que ne poss6dant plus de
bitre ni de lumiere, ils 6taient partis sans sonner et
sans fermer leur porte.
J'ai vu ( Ulrich a et je lui ai dit vertement que je
n'entendais pas que pareille farce se renouvelit, que
j'etais responsable d'une maison remplie de jeunes
filles, et que s'il nous fallait, le jour, subir un cabaret
chez nous, j'enteridais, la nuit, dormir dans une maison ferm6e, et que neuf heures serait la limite extrime.
Dureste, c'est l'heure de leur clairon du soir. Et depuis
deux ans, a ce clairon, toutes les lumibres doivent .
s'6teindre. Mais le clairon 6tait en vacances depuis l'arrivee de ces derniers venus. Enfin, depuis cet 6pisode, ils ont march6 dr6it. Puissent-ils continuer!
7 octobre 1916.

Au troisieme anniversaire de cette epreuve, la douleur m'a emp&ch6e de rouvrir ce cahier. Maintenant,
c'est la famine, la misere, I'impossibilit6 de se procurer ce dont on a besoin. Nos forces diminuent, nos
enfants p5lissent et mon coeur se brise quand je regarde
autour de moi. Je lutte sans treve ni merci.
Les uhlans font la loi. Ils sont venus trois fois voir
notre salle de bains sous divers pretextes. Quand, la
deuxibme fois, un grand diable de six pieds (et de
vingt-deux ans &peine) m'a faitpart de son projet, je lui
ai tenu t6te et 1'ai assure que jamais, de mon vivant, des
uhlans ni autres ne viendraient prendre des bains dans
une piece qui communique avec la buanderie, le repas-
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sage, out it y atoujours des jeunes filles. II fallait son
audace pour le proposer : a Je vous ai pr&t6 une vaste
salle depuis deux ans, ai-je conclu, faites-y ce que vous
voudrez et sortez d'ici! , 11 a compris, et a ma grande

surprise, ii a trouvC moyen de se procurer une chanditre, une cuve, etc., et des le lendemain toute
cette bande a fait des plongeons a sa guise. J'avais
vivement fait mettre un rideau a la porte vitr6e du r&
fectoire.
11 er, if est redevena a casino n, buvette, salle de
jeux, de lecture, de musique, etc; ce matin, eglise
protestante, an passage du pasteur; et demain, les
baignades recommenceroot. Que pourrons-nous bien
voir encore?
x6 ocobre-

.

Je note cette date douloureuse: nous venons de conSidire a"n cirmtiere une de nos chores enfants. Enlevie

apres quinze jours de maladie, elle avait 4.t prise, d'une
faqon foudroyante, d'une congestion qui s'est termin6e
par une m6ningite. Nousavions dcji tant souffert! J'esperais que le bon Dieu ne laisserait pas la mort s'approcher de notre maison. II en a decid6 autrement,
sous n'ayons qu'I adorer sa volont&. En tout cas, la
pauvre Jeanne a &t6 soign6e jour et nuit sans reliche.
Elle a requ les Sacrements, a communie chaque jour
euoelle a pu avaler. Elle a &t6 revue enfant de Marie
Ssa grande joie, et s'est endormie dans la paix, pendant que M le Cur6 recitait les derni&res priires.
Hier, du matin au soir, je crois bien que toutes les
femmes et les enfants de Muno sont venus. Is 6taient
douze on quinze A la fois. On y portait mime les
entants de deux ans (on la trouyait si belle sons son
voile blanc et parbe de son ruban bleu)! Nous lui
avons fabriqutun petit drap mortuaire, car it n'y en
a que de noirs, ici. II etait bleu pile avec la grande
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croix blanche. On a cpingi6 le ruban avec sa m6daille
sur le cercueil; les enfants de Marie la portaient priceddes de la banniere et de toutes les enfants des
classes. Les n6tres venaient ensuite, et quatre des plus
jeunes entouraient le cercueil et tenaient des bouquets
blaccs. C'6tait bien beau, bien touchant. Plus de deux
cents femmes de Muno et quelques hommes sont all6s
au cimetiere dans l'ordre et le silence les plus parfaits.
Je ne peux meme pas informer la famille de cette
enfant. Si elle a eu tous les soinsde la plus tendre et
devou&e affection jusqu'a son dernier soupir, elle a
df, apres sa mort, &tre veillee par notre pauvret6
nous sommes sans lumiurel Et la faible lueur d'une
petite lampe pigeon o6 nous avions mis un pen de
benzol tenait lieu de cierges et de bougies que la
guerre a fait disparaitre.
Le Tabernacle, lui-meme, n'a plus, dans notre chapelle, d'autre lumiere que cette flamme a peine perceptible, qu'on 6teint le soir afin de la m6nager.
Je veux mentionner dans ces souvenirs un 6v6nement unique et capital pour nous. J'avais commande
le charbon indispensable pour I'ann&e : deux wagons.
Et, vu I'augmentation terrible des produits et des transports, la note s'elevait a i ooS francs! Impossible de
pr6lever un centime sur les sommes qu'on me donne et
qui me laissent chaque mois un d6ficit effrayant.
Sur ces entrefaites, Mgr Heylen, kveque de Namur,
vient donner la confirmation a Eontenoille, commune
voisine, ou nos enfants devaient &tre conduites pour
la recevoir. A l'issue de la c6rmonie, J'avais recommand6 aux Saeurs d'aller saluer de ma part le Pr6lat.
En les voyant, il leur dit : a Votre-sup6rieure est bien
Sceur Fl6icit-; j'ai, pour elle, une commission depuis
mon voyage & Rome, ify a six mois. Mais je ne pouvais la lui faire parvenir. n Et it lear remet I ooo francs
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envoy6s par 1'excellente Mme L...! Quelle gratitude!
Quelle 6motion! Et j'ajoute : quel supplhe d'etre dans
l'impossibilit6 absolue de lui dire c merci 0!
Le lendemain, le charbon 6tait pay,. Mais, hWlas!
ce miracle ne se renouvellera pas. J'y pense davantage
aujourd'hui, parce que je suis oblig6e de faire un
emprunt onereux pour payer la provision de pommes
de terre et de bois, et que je vais etre forc6e, le 3o,
de demander un delai pour solder la farine du mois
d'octobre. Voila le motif de mes longues insomnies et
de mes tourments de chaque jour. II a fallu que ma
vieillesse fit absorb6e par ces tourments incessants et
terribles! Avec la peine morale, cela me comptera-t-il
pour un peu de Purgatoire ? Je veux 1'esperer.
z5 decembre.

L'enlevement des pommes de terre 6tait le sinistre
presage de celui des hommes. II a et6 annonc6 pour le
. 5 d6cembre. Des le 2, ces malheureux (de dix-sept a
cinquante-cinq ans) ont 6t6 invites a se pr6parer par la
reception des Sacrements A ce jour n6faste. Un B6endictin de Conques est venu et a pass6 au confessionnal toute la.journme du 3. M. le Curt et un autre pr&tre
en ont fait autant leS trois jours. II y a eu, chaqu.
matin, de longues files d'hommes A la Sainte Table et
les femmes, les meres, les soeurs, les enfants suivaient.
La Messe du 6 aat.
impressionnante Dans cette nuit
que I'absence de lumiere rend plus lugubre encore,
l'6glise 6tait pleine comme aux grandes f4tes. Tout
le monde pleurait. II 6tait six heures. Une pluie glaciale, sorte de neige fondue, tombait, comme si les
larmes de la nature eussent voulu se meler a celles des
etres animbs.
Chaque homme devait avoir sur le dos un sac contenantdelanourriturepour deux jourset quelqueshardes;
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dans la poche, une somme ne depassant pas 20 marks.
A sept heures, nous avons vu commencer le triste
d6file. 11 fallait etre i Florenville avant dix heures, et
il y a 12 kilom&tres. Les femmes et les enfants allaient
presque tous jusqu'a Ia Croix qui est au bas de notre
jardin, puis revenaient. Bien des femmes, bravant les
d6fenses des ennemis, prenaient un autre chemin
aboutissant aussi a Florenville ou elles voulaient etre
t6moins du depart.
Une pauvre mere de dix enfants, incapable de faire
la route, avait dit a sa fille ainee de la remplacer. Son
mari, ses deux fils et son gendre partaient. Arrivee a
la Croix, elle les embrasse une derniere fois, et remonte p6niblement la route pour rentrer chez elle, oii
trois garcons au-dessous de douze ans (dont un idiot)
et une fille de quatre ans l'attendaient. Ses traits
etaient alt&res, sa respiration difficile. Arriv6e en
haut de la c6te, a Ioo metrcs de sa maison, elle s'arrete Ala porte d'une amie et lui dit: cAh! je ne pourrai
jamais supporter la...! ) Et la fin de la phrase expire
sur ses levres, son ime 6tait devant Dieu. On I'a tentree a la hate, on a couru nous chercher, mais tout
etait fini! Le docteur et M. le Cure 6taient partis avec
leurs ballots, comme les autres, mais leur presence eit
6t6 inutile, la mort avait &te instantanie. Cet 6v6nement a achev6 de glacer d'effroi tous ceux qui etaient
restis a Muno. On a d6plch6 un jeune garcon & Florenville pour essayer d'attendrir les Prussiens : vains
efforts. ls ont pris un des fils qui est parti pour I'AIlemagne avec cinquante autres de la commune. Le
depart a ete indescriptible. Les hommes pitmnbs, jetis
par terre. Une foule enorme aux abords de la gare, des
vocif6rations melees aux cris de : a Vive la France !
a Vive la Belgique I
Les malheureux d6signis par les chefs allemands
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pour partir, ont defile entre deux rang6es de soldats.
On avait dl requrir les uhlans pour renforcerla d6fense.
Quand les victimes ont eu pris place dans des wagons
qu'on a cadenass6s, les ca chapp6s ) du sort se sont
pricipitis vers les portieres et ont pass6 a leurs camarades leurs petites provisions. Les uns et les autres
pleuraient. On a fait une qu8te dans la foule et
recueilli plus de 3oo marks qu'on a remis aux partants.
Puis, le soir, dans la nuit glac6e on a vu repasser,
silencieux et atterres, ceux qui 6taient partis le matin
et avaient &chapp6e cette premiire hicatombe. On
n'a aucune lettre, on se demande a quelle extrimith

de la Prusse ont 1t' amen6s ces hommes, dont le sort
sera d'autant plus dur que la plupart ont affirm6 avant
de partir qu'ils mourraient plut6t que de travailler
pour les Allemands!
Dans cette lugubre journe, une note comique a
pourtant 6te jetie, mais sans fruit. Les chefs qui choisissaient les victimes voient devant eux un fort gaillard de cinquante ans, au regard her et r6solu : u Et
vous, dit le Commandant, voulez-vous travailler pour
nous? - Ah! de grand coeur », r6pond l'autre (tandis
que les t6moins indignes le toisent avec mepris). c Je
prbf6rerais travailler vingt-cinq jours pour les Allemands, qu'une heure pour les Anglais, pour les Fran
cais et m6me les Belges. - Bon, reprend le chef, en
pointant, sur sa liste, le nom du paysan. Et quelle
profession? - Fossoyeur! - crie l'autre sans se trou-

bler. Et I'Allemand, furieux, le bouscule et conclut :
aDans le train! ,
a3 fevrier 1917.

A quelle misere nous sommes rdauites! IndCpendamment du souci toujours croissant pour nourrir tout
mon monde, on annonce que la ration mensuelle de farine
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-a etre riduite & 6 kilos 5oo par personne et par mois.
I1 sera impossible d'y arriver! Je fais courir partout
deux ou trois Soeurs; elles ne trouvent chez les cultivateurs que quelques kilos deseigle &un prix fou! Le
blW monte A 16o francs les ioo kilos. Alors A combien
reviendra la farine? Et comment faire moudre le pen
de grain qu'on trouvera en cachette? Les meuniers
ont la d6fense formelle de travailler et les Prussiens
leur enlevent le bl6 moulu. Pour les choses les plus
usuelles, tout est 6puis6. Plus de cahiers pour faire la
classe o& les Sceurs s'6puisent en legons orales. Plus
de luminre, plus un bout de papier pour allumer les
feux ni un bout de ficelle pour faire un paquet. On fait
les feux avec des chiffons. Plus d'6toffes ni de fournitures, plus rien! Et nous avons perdu une dcuxiime
-enfant (la sceur de Jeanne Aubry), enlev&e en deux
jours par une meningite foudroyante.
Tout janvier, la grippe a 6t6 g6narale et terrible.
Presque toutes y out pass&. J'ai et& prise le 8 'janvier
et je garde encore la chambre. Depuis six semaines,
la neige couvre la terre, et nous avons de 2o a 25 degris! On a fait une nouvelle levee d'hommes. On en
annonce une troiswime.
I1 est arrive, ii y a trois jours, cinquante infortunrs,
lev6s dans les Flandres et qui, refusant courageusement le travail pour l'ennemi, sont promen6s de vlle
on village I ils oat des sabots de bois blanc et soot parquis dans les maisons. Leurs bourreaux d4fendent
qu'on leur donne A manger. II y en a vingt-sept dans
une petite cabane tout pros de notre jardin. Nous allons
tAcher de passer, par-dessus la hale, ce soir, une marmite de riz au lard. Pourvu qu'on ne soit pas vu! On
gare aux t marks n pour t manque de xespect & I'autoriti allemande a. Comme les deux factionnaires sont
A la porte de la rue et que la cabane est au fond, vers
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le jardin, nous esp6rons riussir. Mais pourrons-nous
recommence!? J'en doute.
On pr6voit un grand recul et on a prepare de la
paille dans les granges, des lits dans tous les locaux
vides et r6quisitionn6 des places chez tous les habitants
qui sont affolis. On .continue d'enlever le bois, les
oufs, le beurre. On abat tous les beaux arbres qu'on
exp6die lI-bas et on ramasse les cuivres, I'argenterie
et jusqu'aux cloches. On fait a la hite une deuxieme
voie sur la ligne; c'est pour cela qu'on va lever ce qui
reste d'hommes, car ils veulent qu'on travaille jour et
nuit. Et les ricalcitrants se passent de nourriture.
Nous ne savons toujours rien de ce qui se passe;
nous faisons notre purgatoire. Mais notre confiance
en Dieu reste in6branlable. La Sainte Vierge nous a si
visiblement gard6es jusqu'ici que je considere comme
certain qu'elle continuera!
Les cinquante Flamands qui 6taient ici,refusant de
travailler pour les ennemis, sont repartis hier. Leur
sejour de trois semaines a Muno a montr6 leur courage.
Leurs bourreaux ne leur ont pas donn6 a manger une
seule fois, durant ces vingt et un jours. La derniere
semaine, il leur a 6t6 interdit de quitter les chambres
oh ils 6taient parques et d'aller manger chez les habitants. Le dernier qui Rtait sorti venait de recevoir deux
litres de lait qu'il allait porter A deux camarades malades. 11 a 6te saisi par un chef t lui lui a pris son bidon
et est entr6 ensuite chez le paysan qui lui avait donn6
le lait. Non content de ce vol, il a appel6 le soir
le paysan a la Commandantur et lui a fait donner
dix marks d'amende. Jour et nuit, la maison des prisonniers Flamands 6tait gard6e. Grice a la haie du
jardin nous avons continu6 tous les jours a leur passer le soir une grande marmite de 16gumes.
II y en avait deux qui crachaient le sang. J'ai envoy6
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une seur les voir, les consoler, leur porter quelques
morceaux de sucre et un peu de bouillon. Elle est
revenue navree.
UIs 6taient sur la terre nue, couches sur les restes
d'une botte de paille, log6s, ni plus ni moins, comme
les pourceaux.
Au d6part, les habitants les ont combl6s de provisions. Is ont entonn la ccBrabangonne ), ont serr6 la
main A une seur qui passait et ont dit que, jusqu'A la
mort, ils tiendraient bon! Us ignorent oi ils vont. Les
uns disent que les Prussiens les menent en Allemagne,
d'autres pr6tendent qu'on va les promener dans toute
la Belgique ou sur la frontiere francaise. Nous savons
seulement que d'ici ils ont 6te dirig6s d'abord sur
Carignan. Muno est encore inond6 de civils qui travaillent pour l'Allemagne. Ceux-la, bien entendu, on
ne les reqoit pas.
Vendredi. dernier a e6t le jour m6morable de l'enl6vement des cuivres (pour faire des balles et tuer plus
de Frangais).
La veille, on avait tambourin6 que chacun ett .
porter ses cuivres A la mairie et que ceux qui 6taient
fix6s seraient d6mont6s sur place par les Allemands.
En fait de cuivre, nous avons la salle de bains et la
batterie de cuisine. La premi&re visit6e cinq fois par
eux est jug6e insignifiante. La de:,xibme, au contraire,
excellente capture. Le jeudi,. apres le roulement de
tambour, je m'6tais empressee d'6crire au commandant
que je n'enverrais rien, que toutes mes marmites, casseroles, bassines ne quittaient pas le fourneau de la
journ6e, qu'il fallait faire plus de deux cents portions
a midi, puis recommencer pour le soir, que, par cons6quent, on vienne voir si on voulait. Et j'ai attendu

de pied ferme.
A onze heures et demie, un jeune chef (effront6
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comme un page) fait irruption, suivi d'un gros jouffl
(un homme du m6tier, je pense). Le chef me toise
avec arrogance et me crie d'un air furieux : (, Pourquoi
n'avez-vous pas port6 vos cuivres . la Commandantur?.

- Mes cuivres? comme vous dites, Monsieur, venez
voir oui ils sont! Vous n'avez done pas lu ma lettre? On ne m'a remis aucune lettreI - Ah! je le regrette,
mais vous la r6clamerez et vous verrez que'je suis
dans I'impossibilit6 de vous satisfaire. , Sur ce, nous
arrivions k la cuisine... c'6tait le bon moment, cinq marmites et trois casseroles couvraient litteralement le
fourneau. A cette vue, les mecr6ants sont gends. Le
chef souleve un a un tons les couvercles et voit les
r6cipients pleins jusqu'aux bords : a Vous voyez, lui
dis-je avec calme. Et c'est comme cela tous les jours
et toute la journ6e. Vous 6tes la force, je suis le droit,
qu'allez-vous faire? - II me faut tout cela tout de
suite! - Et oh voulez-vous que je mette ia soupe, les
legumes a moitii cuits? Et, ce soir, pour recommencer
la cuisine? -

On vous paiera tout. -

Je n'accepterai

pas un mark de ces objets. - Et si je vous les remplace? - Je ne veux rien accepter de vous. Puis, vous.
savez, il n'y a que des enfants pauvres a servir, et
c'est un triste m6tier que vous faites I1. (Sa fureur
faisait place A la gene.) - Eh bien! si je vous laissais
quelque chose? Mais, faites bien attention que je
reviendrai chercher le reste dans quinze jours. II faut
du cuivre a la grande Allemagne! * La-dessus it
inscrit sur son carnet quatre ou cinq objets, saisit un
grand chaudron a confitures et une marmite sur une
planche et d6signe sur le fourneau une casserole et
deux marmites qu'il fait d6barrasser instantanement
et se retourne pour me dire: " Maintenant, je veux voir
toutes les chambres de la maison. mJe m'y attendais,
on avait annoncd des perquisitions. J'appelle une
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seur pour les conduire et elle le fait le plus naturellement du monde, leur ouvrant toutes les portes. U
n'y avait de cuivre nullepart. cTous mes compliments,
dit le chef. Bel itablissement, maison propre, parfaitement tenue. n On revient A la cuisine. Ils saisissent
leur proie, cinq belles marmites (vieux souvenirs de
Champigny), mais trois d'entre elles ont le fond use,
et c'est celles-li qu'ils ont choisies. Comme elles
4taient irr6parables, la seur y avait collk la veille de
la mie de pain pour qu'elles pussent aller au feu un
jour... Depuis, nous nous demandons s'ils viendront
chercher le reste?... Quant & accepter un sou de
paiement ou un objet en &change, sachant ce qu'ils

vont faire de ce cuivre, ce serait participer a leur
crime, et je ne le ferai pas!...
7 avril 1917.

Muno est envahi depuis trois
Samedi saint. semaines par des centaines de civils, qui sous pr6texte
die venir travailler i la deuxieme voie du chemin de
fer, d6valisent le pays et vont finir par nous couper les
vivres. Et chose pire encore, des femmes tout a fait
equivoques debarquent aussi de la-bas et se faufilent
partout pour espionner. L'une d'elles, israelite 6hont6e
et scand aleuse, s'est figur6 qu'elle habiterait chez
nous. Elle a eu recours & tous les moyens, a fait
marcher le Commandant, puis est venue elle-meme
avec un oflicier, enfin m'a envoy6 hier 1'ing6nieur en
chef de la ligne, un grand diable de plus de six pieds
qui devait se baisser pour passer dans les portes et
qui, devant mon refus et mon assurance que la maison
ne renferme que des dortoirs et non des chambres,
m'a dit qu'il voulait (t voir n. 11 pensait me troubler.
Mais pas du tout. De l'air le plus naturel, je l'ai
escort, de la cave au grenier. II a &t6bien attrap6 et
n'a su s'en tirer qu'en me disant au d6part comme
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celui des marmites : « Votre maison est extraordinairement propre et bien tenue. Je n'ai vu qu'cn Allemagne semblable chose. n Merci du compliment, pour
moi, je trouve la dernibre phrase de trop.
Me voilk, j'espbre, debarrassee des instances de sa
- colombe n, qui, avec son air ing6nu et ses dixhuit ans, n'aurait pas accept6 autrement que comme
espionne de coucher ici. Et moi, je ne la recevrai ni
pour or ni pour argent, et il lui faut un fameux toupet
pour oser le demander.
Les Prussiens se sont empares ces jours-ci d'une
grande scierie tenue par les trois freres Duval, qui
refusaient de travailler pour eux. Ils les ont emprisonnes a Florenville et se sont empar6s des chevaux,
de tout le materiel, des machines et du bois. Les
trois Duval ont en tout douze enfants en bas age.
Leur d6part a boulevers6 la population. Leurs ouvriers
ont 6et requis. Six d'entre eux ont refus6. Ils sont
au cachot de Florenville depuis Ie 19 mars et
vivent de 25o grammes de pain noir et de trois tasses
d'eau par jour. Leurs femmes vont sans cesse essayer
de les voir, mais on ne laisse entrer personne. Le
factionnaire est impitoyable et refuse la moindre
douceur. On a aperqu ces malheureux a une lucarne.
Is sont effrayants. On se demande si on les relichera
lundi comme on 1'avait dit? Deux de leurs femmes ont
&t6 prises et emprisonnees a Muno pour trois jours
dans deux caves de la gendarmerie. Elles sont sorties
hier et on en emmene deux autres pour trois jours
aussi. Une cinquieme, qui avait relu un des u civils »
qui etait un espion de premi-'e iarque, se disant
Franqais, a cri6 : Vive la France ! n, alors l'espion l'a
d6nonc6e; celle-la a 6tc condamnee 4 un mois a Arlon.
Elle attend qu'on vienne la chercher. Voili oa nous
en sommes.
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Les deux ain6s Duval sont relichis et le troisieme
est encore & Florenville avec ses six ouvriers qui
meurent de faim. Le lundi on ne les relache pas; on
croit qu'its se rendront plut6t que de mourir. En tout
cas, s'ils sortent, ils seront incapables de travailler et
meme de faire la route jusqu'ici.
24 avril.

Ce matin, nous apprenons que trois des malheureux
ouvriers de Duval ont &t6 enlevis et transfirms dans
une colonie disciplinaire; oi? Et jusqu'I quand? Nul
ne le sait. C'est affreux et ce sont les trois plus ag6s
et les, plus malades.
14 juin.

Nul n'est encore revenu de ces pauvres peres de
famille et, depuis, deux autres levies d'hommes ont
te6 faites pour aller travailler a Longuyon, Montmedy
et les environs de ces villes. On a eu des nouvelles des
derniers enlev6s. Les uns sont parqu6s dans un espace
clos par des fils barbelis; d'autres deterrent les morts
et les replacent oi on leur dit; quelques-uns soignent
des chevaux galeux ou encore gardent cent dix betes
a comes qu'on a entassies dans une 6glise oi on les
prend au fur et a mesure pour etre mangees.
Quant a nous, une 6quipe nouvelle a fait irruption
dans le celebre r6fectoire. Je croyais qu'il avait passe
par toutes les destinations possibles, je me trompais.
On a enleve le grill- ge de I'une des fen&tres sir la rue,
et nous avons vu surgir d'&normes voitures bach6es,
d'oh sont sorties d'immenses caisses qu'on a entassees
jusqu'au plafond; on a dress6 plusieurs lits dans
1'espace rest6 vide, et on a deball6 les caisses Les
unes 6taient bourr6es de linge sale, de vetements
ensanglant6s; les autres, d'armes, de bottes, de d6bris
de toute sorte. Les cinq on six hommes de m6tiers qui
prenaient possession avaient aussi leurs machines.
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Machine de tailleur, de cordonnier, de ratameur,
de blanchisseur, etc., etc. Une chienne et ses
trois petits chiens compltent le tableau et les odeurs
fitides qui s'&chappent de tout cet amalgame m'out
clairement avertie que, ne pouvant boucher l'escalier,
je devais au moins boucher le c6t6 oppose allant dans
le priau. J'y ai fait mettre une porte pleine et solide,
fait condamner celle qui va du rifectoire dans la cour
des enfants et fait placer une solide barrire dans
I'escalier au premier &tage.Nous avons di empiler les
cent enfants de la soupe scolaire dans le preau, et
faire, desormais, entrer et sortir toutes les enfants
externes par la cour des enfants. Celle de devant est
deji encombree de caisses. Is y emballent les objets
apres leur d6sinfection ou leur reparation. Et, comme
ils savent tirer parti de tout, ils ont install- leur lessiveuse dehors sur la route qui borde la maison a l'Est.
Us ont tendu des cordes tout le long de nos sapins,
et ils font sans arret leur blanchissage auquel se joint
tout le linge sale des Allemands en ce moment a Muno.
Et comme, sur le devant de la cour d'entrCe, ils
avaient choisi pour leurs deballages et emballages le
dessous des fen&tres de la cuisine, qu'on ne pouvait
plus ouvrir avec une chaleur de 40 degres, j'ai prib le
chef de vouloir bien se contenter d'un c6te de la cour
et ils ont debarrass6 celui de la cuisine. Tons ces
soldats oat faim; cela se voit, ils ont des mines de
deterrbs I
Quant aux bandes de civils, ils sont effrayants et
parcourent pieds nus et en guenilles les chemins et
les routes. Ils volent dans les jardins, grimpent dans
les arbres et font peur a tout le monde. Les ofliciers
mangent encore, i prix d'or, mais leurs subalternes
semblent ext6nu6s et menaiants.
Qu'est-ce qui nous attend encore?

-

583 -

QUATRIME PARTIE'

Les evacars
6 octobre

g198.

Aprks seize mois, je retrouve ce cahier, que j'avais
abandonne, n'ayant & y mettre que des choses trop
douloureuses et le r&cit d'une vie de luttes incessantes
pour procurer aux enfants et aux sceurs de quoi ne
pas mourir de faim.
Nous sommes reduites au dernier degr6 de misere
touchant la chaussure surtout. Enfin l'6preuve va
peut-etre finir. En conduisant les enfants en promenade, avec leurs gros sabots de bois, la Providence a
voulu que, traversant le village de Chassepierre, qui
6tait le but, nous rencontrions une longue file de ces.
malheureux emigr6s franjais que les Allemands chassent de leurs demeures.
Ce jour-la, c'etait toute la population de Murvaux
pres Dun-sur-Meuse. C'itait une foule compacte,
desol6e, frissonnante!
La sceur qui conduisait les enfants supposa bien
mes intentions, et me ramena deux fillettes de six et
neuf ans, qu'elle dut meme porter tour a tour avec
l'aide des grandes, tant elies 6taient fatigu6es et mal
chaussies. Ici ce furent des cris de joie, on trouva
deux soupes et des pommes de terre, plus un petit
dessert pour ces pauvres exlices, dont les mires
avaient ~et heureuses de voir le depart; elles savaient
que leurs filles auraient un bon lit, au lieu de la botte
de paille qui les attendait dans quelque hangar de
Chassepierre.
Le lendemain, les deux enfants etaient fiires de
leur costume de pensionnaire. Mais a prine installees
en classe, voila un ordre de l'autorit6 allemande
m'enjoignant de faire reconduire A Chassepierre lef
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deux evacuees de Murvaux. Avec ces 6tres-li il est
difficile de s'expliquer; je me vois done oblig6e de
faire repartir les deux enfants, pour ticher de trouver
une conclusion satisfaisante.
Les 9 kilometres qui separent Mvno de Chassepierre sont durs A franchir, mais il le faut; on va de
IA A Florenville oi est le commandant de 1'Ftape.
Celui-ci hausse les 6paules, et me fait dire que je suis
libre de prendre les enfants que je veux; alors au lieu
de deux on m'en ramine cinq! Je garde tout, A la
grace de Dieu.
La semaine suivante, la grippe fait son invasion;
vingt-cinq A trente enfants sont au lit ensemble,
presque toutes les sceurs sont prises, c'est un chaos.
Heureusement j'ai de la quinine, du sulfate de soude;
nous passons une quinzaine indescriptible : c'est
dit-on, la fievre espagnole.
Enfin, voila, pour la Toussaint, les lits vides et
notre inquietude passee, mais toutes sont d6ja si
affaiblies par le changement de nourriture, par le
si mauvais pain, par le tourment moral, qu'on n'est
plus que l'ombre he soi-meme!
CINQUItME PARTIE

La retraite
Elle a commenc6! elle se poursuit! continuera-t-elle?

Dieu le veuille! Depuis la fin d'octobre, d'interminables files de voitures se succedent sans interruption sur toutes les routes; le sol est tellement

d6fonc6 qu'on enfonce dans la boue grasse et 6paisse
jusqu'aux chevilles.
On dit que c'est l'arm6e du Kronprinz qui d6minage
par 1A. Les camions automobiles' portent tons son
buste surmont6 de l'aigle et ont leur file A gauche. A
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droite,.ce sont des milliers de voitures attel6es de
deux, trois, quatre et m&me six chevaux, c'est tout le
d6minagement de la France occup6e qui s'en va
dedans : meubles en bois, en fer, instruments de
travail, batteuses, machines & coudre, bicyclettes,
pianos, fours a pain, provisions, volailles, cabanes a
lapins, jusqu'i un corbillard avec ses tentures. Enfin
ce qui est mont6 cette semaine est inimaginable.
Puis des troupeaux de vaches, de moutons; avanthier quatre cents bates a comes se suivaient a
quatre heures. Le jour d'avant, il y en avait eu
trois cents.
A certains moments, les camions redescendent sur
la France, portant sans doute des provisions au front.
La nuit, cela monte comme le jour, avec un tel tapage
qu'on croirait entendre l'enfer en promenade.
II y, des jours oiu il est tres dangereux de sortir.
La plupart des meres gardent leurs enfants ou les
portent &l'ecole de peur de les voir 6cras6s. II monte
aussi 6norm6ment de canons, quelques regiments en
desordre ou d6sarm6s, 6norm6ment de cavaliers isol6s
ou espaces, et dont la morgue d'antan a fait place a un
air sombre et A une tenue accablee, puis des avalanches de soldats pour loger a Muno; toutes les
maisons, les granges, les &curies,les greniers pn sont
bondis, on en entasse jusqu'i cent chez le meme individu; une femme en a dix dans sa petite cuisine,
c'est a mourir. Le soir, ils boivent de l'eau-de-vie a
tasses et deviennent furieux.
D'autres parlent de leurs hauts faits a ces moments
d'ivresse. Hier, l'un d'eux s'avouait I'auteur du massacre de Tintigny; il avait command6 le feu, il dit:
( Je suis maudit. n Un autre raconte ce qu'il a vole
en France aux pauvres evacu6s, etc.' On s'est empare
des icoles communales (en attendant 1'6glise) et une
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foule de tentes sont dress6es dans les pris. Des voitures bich6es solidemeut stationnent et de lU il sort :
des oies, des canards," des poules, des lapins, des
brebis, des chbvres. Les gardiens de ces b&tes les font
paitre todt le jour, et nous volent des 16gumes et du
bois pour fabriquer leur cuisine. Ils ont un grand feu
toute ia nuit au has de notre jardin, ou ils sautent
pour se servir de nos choux, navets, poireaux, etc.
Ils nous volent un stere de bois par jour, et nousrient au nez si nous cherchons a riclamer. Ce sont de

vrais romanichels; on dirait les abords de la foire au
pain d'6pice, on les fortifications du c6t6 de Bicetre!
11 est venu trois chefs visiter la maison, ils F'ont
trouv6e si bien agenc6e que le docteur en chef m'a dit:
(t Nous allons prendre eti.rement votre 6tablissement
pour un bean lazaret. ' Je lui ai dit sans sourciller :
a N'y comptez pas du tout, nous nous g&nerons cgmme
toujours, pour vous prater des salles; quant aux
enfants, vous me passerez sur le corps, et sur celui de
chaque saeur, avant d'y toucher. Les lois de la guerre
ne vous permettent pas de chasser de . leur maison
soixante-dix enfants pauvres ou sans mere. - Mais,
objecte-t-il, si on vous bombarde? -

Si on nous

bombarde, nous saurons mourir ! mais nous mourrons
chez nous, et non dans les bois. ) Et comme je voyais
sur les traits du commandant une sorte d'h6sitation.
j'ajoute en le regardatit bien en face : a Puis au fait,
avez-vous encore une mere? » A cette question inattendue ses paupieres tremblent, s'abaissent, il se tait.
Je me dis: la cause est en bonne voie. Et je lui r6pete:
t Avez-vous encore une mxre? - Oui, r6pond-il a
demi-voix. - Eh bien, alors, que vous dirait-elle, si
elle 6tait lU ?
Silence. a Elle vous dirait sans
hisiter : Allez-vous-en. Que sa r6ponse vous suffise,
partez et ne me demandez plus d'evacuer1 cette

-

587-

maison. » Il rougit et sort, ses deux acolytes le
suivent.
Moi, je monte a la chapelle, et je dis A la sainte
Vierge : a VoilU plus de quatre ans que vous nous
sauvez par des miracles successifs, et vous laisseriez
evacuer cette maison qui est r vous? Non, cela ne sena
jamais! ) Et je redescends tranquille.
Le soir, l'un des trois est venu me prier de loger
huit dames de la Croix-Rouge allemande pour la
nuit, ajoutant : a Nous ne prendrons pas votre
maison. ) Bien reconnaissante a la sainte Vierge,
seule cause de ce revirement surprenant, nous avons
debarrass6 une salle du rez-de-chauss6e, install6 des
lits et fait un bon feu.
A huit heures et a neuf heures, le chef du matin a,
en deux bandes, conduit ses infirmieres et a voulu
voir leur installation, dont il a paru fort content.
Nous avons apporte aux dames un pot de cacao et du
pain, et nous les avous solidement enferm6es, ne
sachant pas trop leur identitL.
Le lendemain matin, on s'est hasarde prudemment.
On leur a port6 une soupe chaude et du pain, elles
sont parties enchantees de nous.
Le soir, le docteur en chef est revenu pour un
lazaret, mais pas avec le ton de la veille; c'6tait un
autre homme; je lui ai donn6 le grand refectoire et la
classe contigue, il s'en est content6, et nous voili un
peu rassurtes.
Le samedi suivant, un trbs fort recul se produit et.
nous amine encore des centaines d'hommes, dont
cinq cents pauvres prisonniers francais. Quelle 6motion a leur vue! Toute la population les entoure. On
les empile dans les deux 6coles communales. ls font
piti6, on leur apporte de tout c6t6 des vivres. ls sont
mang6s de vermine; il y en a qui ont lear chemise

-

588 -

depuis six mois; d'autres n'en ont plus. Pas de bas.
Les pieds ecorchis dans des sabots, La barbe, les
cheveux pleins de poux et autres bites, qui vous
sautent dessus si on les approche.
Nous n'avons plus rien, mais on trouve encore de
quoi soulager les prisonniers. Avec nos vieux bas,
nous leur taillons encore quelques paires de chaussettes. Nous coupons des bandes dans du vieux linge,
celles qui ont deux camisoles en donnent une, enfin,
on s'inginie; mais, hl6as! c'est si pen de chose a
c6t6 de ce qu'il faudrait!
Les habitants se montrent. admirables, plusieurs
femmes lavent et sechent & la hite les chemises- de
ceux qui en ont.
On fait des marmites de soupe, on organise une
quete pour faire dimanche un gigantesque pot-au-feu
dans des chaudieres.
31 octobre 1918.

Les prisonniers francais ont demand6 aux Allemands d'aller t la messe, on a refus6. Ce soir, distribution du fameux pot-au-feu, trois quarts de litre de
bon bouillon a chaque prisonnier.
Une soeur peut entrer pour visiter les malades, et
elle porte tous les matins un broc de cacao au lait
bouillant, et ce que nous pouvons avoir en plus. Ils
sont si reconnaissants!
3 novembre.

VoilU un autre recul; les pauvres prisonniers franCais
cedent leur place aux &coles communales, ils sont
parqu6s comme des b&tes a la gare et dans les pr6s; il
pleut, c'est navrant. Le soir, a huit heures, ils vont
demander asile a M. le Cur&qui leur ouvre I'6glise et
y fait un bon feu. Le lendemain matin, impossible d'y
penitrer sans marcher sur des hommes. Ils sont

-

589 -

entassis dans les bancs, les chapelles, le chceur, le
jub6, la chaire, les confessionnaux. les autels. Le
catafalque est rempli de marmites. M. le Cure enleve
le tres saint Sacrement et vient dire la messe i notre
chapelle; il commande pour le soir des chaudieres de
soupe, on en distribue six cent quatre-vingts rations,
et cela pendant quatre jours!
Le samedi, par un temps affreux, on embarque ces
malheureux pour etre empil6s dans un pare de SaintM6dard; les plus malades sont entasses dans des
charrettes.
Le temps s'est remis au froid, il gele. La grande
marmite de cacao est prete, elle est distribu6e dans la
rue par trois soeurs aux plus fatigues; on dirait un
convoi funebre... Combien de ces hommes vivront
encore en arrivant en Allemagne? I1 en manque trentesix a l'appel; ils se sont 6vad6s; tant mieux, que Dieu
les protege!
Cette journ6e du 9 suffit a peine a quinze on
vingt soldats pour nettoyer I'gglise, et rendre les
offices possibles demain dimanche. Toute la caravane
de voitures, d'autos, de pi6tons a durb la semaine
entiere nuit et jour. On se demande comment toute la
France occup6e pouvait contenir cela? II devient
impossible de circuler sans danger. Dimanche soir,
le canon se rapproche, toute la nuit est terrible, nos
murs de o m. 80 tremblent, toutes nos fen&tres sont
6branlees. On doit se battre sur la Meuse entre
Mouzon et Sedan, et demain sans doute les bombes
arriveront A Muno.
In novembre.

Lundi matin. - On n'entend plus rien, le bruit circule qu'on attend un armistice; mais nous n'y croyons
pas, on l'a dit tant de fois! Et cependant la nouvelle
se confirme.
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II remonte des regiments allemands, et vers
•quatre heures du soir nous en voyons defiler un, musi-que en t&te. Cette musique est impressionnante, c'est
*unesorte de marche fundbre, lourde, saccadee, comme
le cri de d6part de ce peuple. J'6tais A la chapelle,
-comme en 1914, quand les fiers uhlans etal6s sur leurs
beaux chevaux etaient pass6s avec leurs airs mena* ants, pour ouvrir sur la France 1're de deuil et de
sang qui n'a pas encore cess6. Ce soir, ce sont des
hommes harass6s ou furieux, une debandade de soldats
qui remontent vers l'Allemagne.
Seule, devant le Tabernacle A la chute de ce jour,
-qui devait &tre le dernier pour nous, d'apres le rapprochement de la canonnade de la veille, je comprends
.que Dieu nous a sauvees une fois de plus, et ma confiance en la protection incessante de la tres sainte
Vierge grandit encore. Le lugubre d6filk dure toute la
-nuit et le lendemain.
12 novembre.

Nous apprenons que l'armistice a 6t6 sign6 la veille,
*et que bient6t les troupes de France apparaitront. La
joie est immense de toutes parts, on arbore les drapeaux des Alliis, et les jeunes gens pr6parent des arcs
*detriomphe.
Les derniers Allemands restis & Muno d6campent.
Le lazaret install6 chez nous s'emballe et fuit, nous
laissant de la vermine et cinq paillasses bourr6es de
cartouches. A-t-on id6e d'une atrocit6 pareille?
Comme dernier adieu, ils ont fait sauter, au bas du
village, dix caisses de grenades. Au son de trois
*heures (nous 6tions A genoux pour faire l'acte d'adoration) une d6tonation formidable nous frappe de stu,peur. Les fenetres s'ouvrent, les carreaux tombent en
poussiere, les murs sont secou6s, les cloisons se fenldent, etc. Une 6norme colonne de fum6e s'6lve 1
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gauche de la chapelle et nous montre que nous venousencore d'etre 1'objet d'une protection miraculeuse;.
nous nous pr6cipitons dans les divers corps de logis:

de la maison. II y a des carreaux bris6s en masse,.
deux cloisons endommag6es. Mais, 6 prodige! rien,
dans aucune des pices oi il se trouve des enfants :.
classes, ouvroirs, cuisine, infirmerie.
A la chapelle, la protection a &ti encore plus visible..
Cette chapelle a 6t6 bitie tres •1girement et le mur da
fond, juste dans la direction du coup, est construit de
1'epaisseur d'une seule brique. II devait tomber. II n'a
rien. 11 y avait 1a une soeur en oraison, quand le coup
est parti; elle a vu les souches sauter en I'air, la lampe
du sanctuaire, posee sur un gradin de l'autel, voyager
de droite a gauche sans meme s'6teindre, et c'est
tout I...
Dans le village, il y a des maisons abimees, decouvertes, des iboui:ments int6rieurs, des portes et des.
fen&tres fendues en trois et sorties de leur place, bien.
des gens blesses par des 6clats de verre. Une sceur qui.
priait pros d'un mort a regu la fenetre sur Ie dos, et
s'est crue perdue. On nous a amenk trois enfants queles parents nous ont priCes de faire coucher n'ayant
plus un carreau en place. Et comme le verre manque,.
comme le mastic, comme tout le reste, nous avons dic.
enlever des divers cadres que nous possidions, tous
les verres pouvant boucher les fenetres. On les a assujettis avec des clous; aux autres fen6tres, on a mis des.cartons a dessin, des bouts de toile cir&e. 11 reste encore beaucoup de fenetres vides.
SIXIEME PARTIE

L'armistice. -

Entree de farmxe franfaise

Le dimanche 17 novembre, une patrouille frafiaise/
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annoncait le passage des troupes pour le lendemain.
Et comme a la nouvelle de l'armistice les Allemands
avaient lib6r6 les malheureux prisonniers qu'ils tralnaient i leur remorque depuis quinze jours, beaucoup
de ceux qui avaient s6journ6 a Muno se sont hates d'y
revenir; nous en avons eu vite le r6fectoire plein.
Nous y avons mis les malades; puis, devant 1'affluence
de ces malheureux, nous avons di supprimer la distribution de la soupe scolaire et remplir le priau de ces
soldats affam6s et grelottants, auxquels nous avons
donn6 tout ce qui nous restait de camisoles et de bas,
ne gardant que le strict n6cessaire pour l'hiver. Un
pauvre negre gel6, blotti contre le poele, s'est epanoui en se voyant revetu du tricot de coton d'une
sceur; cette blancheur a c6te de la peau noire, comme
du cirage, de cette large face a fait rire tous les autres.
Enfin, le lundi 18 novembre, jour oui se terminait
ma cinquantieme annee de vie religieuse, M. le Care
avait dit la messe' A la chapelle et fait faire la premiere Communion i trois de nos petites evacudes.
Nous venions de descendre de la chapelle, quand un
cri retentit : a L'arm6e francaise ! » Aussit6t, de tous
les c6t6s, on se precipite par les trois escaliers. Le
drapeau est arbor6 depuis la veille a toutes les maisons; les rues sont pleines de monde criant : a Vive la
France! » Notre drapeau hiss6 tout en haut au-dessus
de Notre-Dame du SacrC-Cceur, porte sur sa partie
blanche le cceur sacr6 de Jesus.
I1 fait froid, mais tris beau et le soleil qui &claire
nos braves, se d6tache sur le bleu pile d'un ciel sans
nuages. C'est .une heure de joie, la premiere depuis
quatre ans! On pleure, on crie : c Vive la France! ,
Les officiers saluent avec leur 6pbe; M. le Cure de
Muno et un Pire b&nidictin francais arrivant de Con:ques sont dans la rue devant le presbythre.
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Apres le long d6fil des glorieux vainqueurs, on vint
me dire que le service de sant6 allait s6journer &Muno
deux ou trois jours.
Les majors, enchantis de notre accueil, et de nos

deux grandes salles, se ha1trent d'en prendre possession.
Is furent outrbs de 1'etat ot se trouvaient reduits
nos malheureux prisonniers, et commencerent a leur
donner leurs soins.
On logea au presbytere et chez les principaux habitants, les officiers, le colonel. On laissa chez nous les
malades, les brancardiers (dont trois 6taient pretres)
et tout ce qui put tenir d'hommes. Le reste fut empil6
dans les 6coles et ailleurs.
Parmi les malades prisonniers, un malheureux soldat
d'Eure-Ct-Loir 6tait comme idiot; on fnit par s'apercevoir qu'il 6tait mang6 tout vivant par des milliers de
poux. Deux soeurs se devoubrent pour le nettoyer, et
mettre le feu Atout ce qui l'avait touch6; le major le
croit perdu; il I'a envoy6 en auto a l'hospice de Charleville pour atre ensuite rapatri6...
Le mardi g9, nous avons eu a la chapelle trois
messes et il y en a eu hait i 1'6glise, car cette compagnie renferme onze prttres; I'aum6nier en chef nous
a donne le salut i la chapelle.
Le soir, on a annonc6 le Te Deum solennel a
1'6glise... Elle 6tait trop petite. Et quand, apris an
mot chaleureux de I'aum8nier a ses soldats, et quelques
paroles de sympathie et d'admiration par M. le Cure
de Muno, devant cette foule de braves, on a entonn,
le cantique : a Nous voulons Dieu ); la froideur belge
a 6te subjugu6e par i'enthousiasme et ce n'a 6t6 qu'un
cri formidable s'echappant de toutes les poitrines :
soldats, pretres, hommes, femmes, enfants ont acclam6, a cette heure inoubliable, Celui qui punit et qui
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pardonne, qui triomphe et qui regne, et sa Mere benie
et Immaculke qui a tant pleur6 sur la France, et lui a
obtenu le pardon!

-LES FETES EN L'HONNEUR DE LA BIENHEUREUSE LOUISE
.DEMARILLAC ET DES BIENHEUREUSES S(EURS D'ARRAS

Lille
M. Misermont nous envoie le compte rendu suivant :
Les 25, 26, 27 juin 1920, le triduum de la Bienheu-reuse Louise de Marillac, et des Bienheureuses Madeleine Fontaine et ses compagnes martyres, fut c6l1br6
a Lille avec la plus grande solennit6. .
La belle Basilique de Notre-Dame-de-la-Treille,
-orn6e comme aux plus beaux jours de fetes, 6tait
richement d6cor6e avec des draperies blanches et
rouges tres amples, des oriflammes blanches et bleues,
des emblemes religieux varies. De la vofte tombaient
des d6mes somptueux qui etendaient leurs longues
lailes vers les nefs. L'autel, fleuri avec un goft exquis,
disparaissait presque sous les fleurs naturelles r6pandues avec profusion, entre deux massifs de plantes
-vertes. Au-dessus de I'autel dominait l'6cusson des
Filles de la Charit6; plus haut, dans l'ogive, une toile
,du maitre Giffard attirait particulierement 1'attention
-de tous : elle repr6sentait saint Vincent de Paul se
.d6tachant de la personne meme de Notre-Seigneur et,
-dans un beau geste plein de naturel et de grace, appelant a lui dans les demeures celestes la bienheureuse
Louise de Marillac, comme arrt&6e un instant dans sa
marche ascendante, pour montrer aux saints les quatre
martyres qui, doucement soulev6es dans un nuage A la
suite de leur mere, tendaient leurs mains triomphantes
-et pr6sentaient des lys, des palmes, leur chapelet.
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Les vendredi et samedi 25, 26 juin furent consacr6s.
aux martyres, tandis que le dimanche 27 6tait r6servk
a la bienheureuse fondatrice.
Le vendredi, a la messe, chantie a neuf heures parMgr Lesne, le s6minaire acad6mique assista en habit
de choeur, et la maitrise trbs exerc6e de la basilique
ex6cuta admirablement les chants, devant un public
nombreux et recueilli.
A midi, Mgr Lesne, recteur de 1'Universit6 catholique, le vice-recteur, le secr6taire g6neral, les dayens.
des trois facultes de th6ologie, des lettres, dessciences, M. Pannier, te superieur des Arts et Metiers,
le directeur de 1'lcole des hautes 6tudes industrielles
et commerciales, le m6decin de la maison, vinrent s'asseoir a la table du s6minaire. Au dessert, le superieur
rappela la grande part prise par I'Universite i la
confection des deux proces de l'Ordinaire et Apostolique, les membres du tribunal ayant &t choisis parmi,
les professeurs de la Faculte de thiologie, et il rendit
un t6moignage emu a MM. Didiot et Salembier; il se:
f61icita que Mgr le Recteur efit bien voulu chanter la
messe, le premier jour du triduum solennel. Dans sa
riponse sympathique, Mgr Lesne fit ressortir ia part
preponderante du postulateur dans les grands travaux:
qui avaient assur6 le succes de la cause.
A cinq heures, M. Biguet, vice-recteur, chanta lesvepres, et M. Dutoit, secr6taire g6n6ral des facult6scatholiques, dit, avec eloquence, la pr6paration an.
martyre des quatre servantes de Dieu. 1 sut faire uneapplication heureuse aux oeuvres actuelles des Fillesde la Charit6 qui se d6peasent pour la jeunesse,
comme leurs ainbes d'Arras, et, dans la question delicate des syndicats, en particulier, unissent prudemment les ouvrikres et les employ6es pour les soustrairei de perfdes influences et leur apprendre A revendi-

-

596 -

quer leurs droits dans les limites de 1'ordre et de la
justice. Aux offices du matin et du soir, I'Universit6
catholique se trouva largement 'reprisent&e dans le
cheur, tandis que les nefs etaient occupees par un
grand nombre de Filles de la Charit6 et de fidles.
Le samedi, M. Lecomte, Vicaire general titulaire,
chanta la messe. M. le Superieur du siminaire acad&mique invita pour midi les cures de la ville qui avaient

des Filles de la Charit6 sur leurs paroisses. II rappela
au dessert les details du miracle op6ri, en Igoi, dans
la maison des Filles de la Charit6 de la rue SaintGenois, paroisse Saint-Maurice, sur une jeune fille
sourde qui fut guerie instantan6ment; miracle tres
beau que I'inexperience seule de quelques-uns emp.cha d'instruire juridiquement, comme le demandent
le droit et les traditions de la Congregation des Rites.
Les vepres furent chantees A cinq heures par
Mgr Fr6meaux, vice-doyen du chapitre, et M.; Dutoit
donna la seconde partie de son panegyrique : le Martyre. II exposa, avec une maitrise parfaite, la cause de
la mort des sceurs, le refus du serment de Libert&tgalit6 r6prouv6 par le Pape, et par la presque unanimit6 des 6veques, du clerge, des catholiques de
France; puis, il fit ressortir les consequences heureuses de cette glorieuse mort. Le public itait plus
nombreux encore que la veille. Un salut solennel cl6tura heureurement la pieuse c6r6monie.
Les deux premiers jours avaient donn6 pleine satisfaction aux organisateurs du triduum; le troisieme
jour allait d6passer toutes leurs espirances et toutes
les previsions.
A sept heures, M. Misermont, supirieur du Seminaire acad6mique, c61bre an maitre-autel, la messe
de communion g6enrale. Les Filles de la Charit6 out
amend un grand nombre d'enfants; il faudra tout a
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I'heure qu'un second pretre aide le cil6brant a.donner
la sainte communion, pour rendre I'autel libre & huit
heures. Un chceur, choisi parmi ces enfants des seurs
et appartenant aux maisons de la rue de la Barre,
Stappaert, Moulins-Lille, Saint-Sauveur, interprkte,
avec un rare bonheur, pendant la messe, la belle cantate a trois voix 6gales, composee par M. de la Tombelle, en l'honneur de la bienheureuse Louise de
Marillac; la journee ne pouvait mieux commencer.
A dix heures, devant le chapitre de la basilique, la
grand'messe est chant6e solennellement par M. le
Vicaire g6enral Jourdin; dans le chceur, beaucoup trop
itroit, les s6minaristes du grand Seminaire dioc6sain
ont pris place a c6t- de leurs condisciples du s6minaire acad6mique. Le spectacle de la basilique, oit se
presse serr6e une foule recueillie, est emotionnant. La
maitrise de.Notre-Dame-de-la-Treille chante la messe
Flebam, compos6e sp6cialement & Rome, pour la bienheureuse; le plain-chant en est arrive de Rome, il y a
deux jours; elle donne ensuite les Kyrie, Gloria, etc.,
a trois voix d'enfants, du baron Gevaert, directeur du
Conservatoire de Bruxelles; tous les chants sont executes par elle, d'une maniere parfaite.
A l'offertoire, M. Lecocq, organiste de la basilique, interprbte brillamment la Toccata, de Boelmann.
L'office divin termin6, le public se retire content et
idifif.
Une partie de la maison 6piscopale, trois prilats et
deux vicaires g6neraux, le vice-doyen du chapitre, les
sup6rieurs d'Annapes et du petit s6minaire d'Haubourdin, se rendent au seminaire. M. Jourdin, archidiacre des Flandres, ayant eu les honneurs de la
journue, c'est la Flandre qui fait les frais de tons les
toasts. On d6couvre meme que les martyres avaient eu
des faiblesses pour les Flamands.
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A deux heures, M. Delbroucq, vicaire gindral et sup1rieur du college Saint-Joseph, entonne les vOpres.
Une multitude, tres dense, se serre dans les nefs, se
pousse jusque dans les coins des chapelles, deborde
dans le couloir de la sacristie et au dehors des portes.
AprEs Ie chant du Magnificat, Mgr Charost, revktu
d'un rocher de grand prix, travail des meilleures brodeuses de la rue de la Barre, fait son entree avec
la mitre et la crosse, entoure de Mgr Margerin et de
M. Jourdin, vicaires ginbraux. II parait aussit6t en
chaire aux yeux d'un auditoire avide de rentendre, et
il commence un pan6gyrique ou se d6tachent des vues,
des conceptions, des rapprochements qu'on ne trouve-

dans aucune vie de la bienheureuse. Apres cinquante
minutes qui out paru tres courtes, il descend de
chaire, prend la chape et s'agenouille pieusement devant le saint Sacrement expos6 anssit6t. Apres le
Tantum ergo, il donne la benidiction da saint Sacrement; puis, reprenant la mitre, il va s'asseoir sur son
trone pour 6couter la cantate. Dans la basilique, oi
personne ne bouge, rigne un grand silence, malgr6 la
foule qui ne peut pas atre plus grande.

La cantate, sorte d'oratorio en trois parties, a &t6
composee specialement pour la circonstance. Le poeme
est de M. I'abbl Ditrez, aum6nier a I'h6pital SaintSauveur; la musique a 6t6 kcrite par M. Lecocq, organiste de Notre-Dame-de-la-Treille.
Le pr6lude a l'orgue est une exposition du theme.
suivi d'un autre prelude simplement d6clami.
La premiere partie, la Ckariti, d&bute par une
exquise milodie : Voici du pain... pleine de charme
et d'humilit6 chritienne, contrastant vivement avec la
phrase large et expressive d'un dialogue 6mouvant
entre l'amour et la haine : u Sans trembler nos blanches
cornettes sont deux ailes pour joindre Dien... >; lle se
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termine par un choral vigoureux de grande allure a
quatre voix, 6crit dans un style sobre et plein de grandeur :
aSalut, du bien saintes prktresses
Citoyennes de charitd,
A soulager tant de d6tresses...,

La deuxieme

partie, le Martyre, commence par

une phrase d'un caractere funebre, suivie de phrases
touchantes exprimant la tristesse, mais le recit est
heureusement coupe par un refrain d'esp6rance qui
n'est autre chose que la cel~bre proph&tie des martyres :
Assez de larmes et de crimes
Vive Dieu! I'orage est passe! C'est nous les dernieres victimes
Le sang ne sera plus verse. o
u

Un nouveau choral cl6ture cette deausi.ie parti• par

un appel solennel au divin justicier :
4c La haine pour faucher des vies
Amene et ramene l'acier
Ames a l'enfer asservies
Craignez les coups du balancier
"Aux mains du divin justicier. ,

La troisieme partie, la Gloire, emprunte son motif conducteur & la melodie grhgorienne : Gaudeamus qui s'6panche en de larges periodes parmi des
harmonies modernes d'une vibrante sonorit6. Puis
eclate un air de oprano d'une admirable envolie :
ccSalut, charmantes fleurs
Dont la pourpre royale....

Un magnifique choral, d'un contraste saisissant,
s'e6ive tout Acoup:
a Du sang la feconde rosce
Coule an Calvaire en fleurissant... ,
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Le chaeur final est d'un effet grandiose :
( Saintes martyres, nos modbles
Relevez les coeurs abattus... s

C'est une note de gloire et de s6reniti dont certains
rappels du Te Deum accentuent singulierement la
splendeur.

La satisfaction se lisait sur tons les visages. En
entrant dans la sacristie, Mgr Charost d6clara qu'il

n'avait jamais vu tant de monde dans la basilique de
Notre-Dame-de-la-Treille.
LYON

L'glise de Lyon, la Primatiale des Gaules, se
devait d'&tre des premieres, sinon la premiere, a c•lbrer la gloire de la nouvelle bienheureuse et des deux
nouvelles saintes,
Aussi la Semaine religieuse de Lyon publiait-elle ea
sa a partie officielle ) du 28 mai - environ quinze

jours apres les f&tes de Rome--et la letttre de S. Em.
le cardinal Maurin, prescrivant un c Triduum solennel en l'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac,
et des saintes Marguerite-Marie et Jeanne d'Arc ), et
le ( programme des fetes A la Primatiale de SaintJean D.

Voici emprunt6, soit i la Semaine religieuse, soit au
journal le Nouvelliste, un pile resume de ce a Triduum
qui restera une des plus belles pageS de notre histoire
religieuse diocisaine, s'ajoutant i nos glorieuses Annales; une page que tout un peuple a ecrite par les
manifestations enthousiastes de sa Foicatholique et de
sa confance dans les destinies de la Patrie frangaise.
Et il semblait qu'on sentit passer dans ces foules,
comme le frisson des grandes attentes. )
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.

Le present compte rendu se borne a ce qui intCresse plus directement la double famille de saint
Vincent.
La premiere journ&e, celle du jeudi 1o juin, consacrbe ala bienheureuse Louise de Marillac, commenca
par one messe de communion cilbr6e par M. L. Bvibre, Sup6rieur des Lazaristes. Le P. Gonachon, dans
le langage pieux et simple de l'homBlie, retraqa les
vertus de la bienheureuse devant un nombreux auditoire. On remarquait la presence a cette c6r6monie de
nombreuses Filles de la Charit6 et de la plupart des
dames de l'ceuvre de Sainte-Francoise, euvre paroissiale. Dans le choeur, une place d'honneur 6tait
occup6e par les orphelins d'Oullins et par les jeunes
pupilles de l'6cole de Sacuny et de I'asile de SaintAlban.
A dix heures, la grand'messe fut cil6br6e par
Mgr Vindry, doyen du Chapitre, eh presence de S. 8m.
le cardinal et de son auxiliaire. Les chants furent
ex6cutes par les 6lves du pensionnat des c.Lazaristes ,
(nom qui est rest6 & I'ancienne maison occupie par les
Pretres de la Mission (Lazaristes) avant la Revolution).
Le propre de la messe 6tait l'office du saint Sacrement et le commun de la messe en rd, de Kempfer. Les
jeunes choristes executerent avec un art et un entrain
parfaits cette ceuvre particulibrement difficile. L'assistance nombreuse itait compos6e des pensionnats
religieux de garcons de la ville, des institutions
libres de jeunes filles,.des patronages, enfants de
Marie et orphelines de nos sceurs, des Dames de la'
Charit6 occupant les premiers rangs, enfin de la foule
des fiddles.
Le panigyrique de la bienheureuse attirait le soir, a

cinq heures, une foule. plus nombreuse encore qu'&gayaient les blanches et mouvantes cornettes des Filles
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de saint Vincent de Paul et de la bienheureuse Louise
de Marillac; les paroisses de Lyon, les diverses euvres
ktaient repr6sentees a cet hommage rendu i la nouvelle bienheureuse. S. Em. le cardinal presidait,
assist- de Mgr Bourchany, archidiacre de Saint-Jean,
et de Mgr Chas;agnon, archidiacre de Saint-Etienne.
Le magnifique pan6gyrique de M. l'abb6 Leon
Cristiani, professeur aux facult6s catholiques, a produit une impression aussi agreable que profonde, sur
tous les auditeurs 6mus et charmes de ces belles pages,
d'histoire et d'Aloquence.
Ayant fait un tableau de la.situation de l'1glise de
France et de la France, au debut du dix septipme siecle et au lendemain de la guerre de Trente
ans, M. l'abb6 Cristiani montra que saint Vincent de
Paul apparut comme un resume des aspirations g&n&reuses de son 6poque. Puis, il d6gagea p!u a pen la
personnalit6 d'une jeune veuve - Mile Legras - selon
le style de l'epoque, - autrement dit, Louise de Marillac. Aprbs avoir d6crit les phases de l'appel divin,
et indiqu6 la direction toute surnaturelle du a bon
M. Vincent » qui contraignait l'ardent divouement de
la neophyte a se reposer en Dieu et u a se mettre an
pas de la Sagesse ininie n, le pr6dicateur raconta 1'6tablissement des Filles de la Charit6. Les voeux, la regle,
le statut nouveau d'une congregation et non d'un
ordre frent l'objet de precisions intbressantes. Passant ensuite an r6le de la bienheureuse, l'orateur la
montra aux prises avec le inal qui s6vissait, r duel
entre la charit6 et la misere, entre l'amour et la haine ".
Cette attirance envers les pauvres, les malades, les
enfants abandonn&s, alla jusqu'aux galeriens. Bien
plus, les Filles de la Charit6 n'h6sitrent point A penetrer jusque dans la t Cour des miracles, capitale du
crime et du vice ). Les innombrables fondations cha-
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ritables passirent comme une splendide vision, faite
de misere rehabilit6e par I'amour : h6pital genlral pour
toutes les tares physiques et morales, hospice de vieillards, secours et missions dans les campagnes pour
soulager les misbres de la guerre finissante. Le panegyriste rechercha les causes d'une aussi grande charit6. Louise de Marillac avait d'abord en elle 1'etoffe
d'une sainte. Sa volonte collabora librement avec la
grice. A l'rnergie active, elle joignit le gout de la
mortification et l'amour du prochain. Ces biens spirituels avaient leur source a leur tour en Dieu m&me, car
( 1'homme a recu de Dieu la puissance de mis6ricorde ).
C'est pourquoi, jusque sur son lit de mort, la bienheureuse rendit gloire A Dieu, qui rapproche les cceurs.
M. I'abbW Cristiani en prit occasion pour invoquer
dans sa p6roraison la sainte franqaise : ii l'invoqua pour
nous, croyants et pauvres, et pour le pays souffrant et
6puise. Enfin, s'elevant jusqu'd Dieu, ii lui demanda
pour notre silcle des coeurs comme ceux de Vincent de
Paul et de Louise de Marillac.
La journee iut cl6turee par un salut solennel du
saint Sacrement, donne par Mgr Vindry : les chantsliturgiques furent execut6s par un chceur interparoissial des jeunes filles appartenant aux oeuvres diverses
des Filles de la Gharit aL
Lyon.
La quatrieme journ6e, le dimanche - jour de cl6ture selennelle des f&tes - fut marquee, surtout, par le
pan6gyrique, impatiemment attendu, de Sa Grandeur
Mgr Charost, 6vbque de Lille.
Sa Grandeur avait recu mission de pr6senter la synthese du Triduum. Elle i'a fait avec une incomparable
maitrise. Mgr de Lille est bien I'orateur que nous
attendions et qu'on nous avait annonck. Siurete de la
doctrine, rare culture thiologique et littiraire, jaillissement de la pensee, geste mesur6 et noble, Mgr Cha-
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rost rdunit les plus beaux dons de l'orateur chr6tien.
La bienheureuse Louise de Marillac, sainte Marguerite-Marie et sainte Jeanne d'Arc attirent notre admiration par des vertus qui leur sont communes i toutes
trois, vertus caracteristiques du genie franqais: la rectitude du jugement, la finesse enjoude de l'esprit, la
fermet6 d'Ame. Et c'est par d'heureuxemprunts a leurs
paroles, a leurs 6crits et a leurs actions que Mgr Charost a ddmontr6 que toutes trois furent bien deavraies
filles de France.
Mais chacune des trois Clues manifeste ces vertus,
sous un aspect particulier. Pour Louise de Marillac,
c'est 1'amour des pauvres, qu'elle tient du Christ, qui
avait pour eux une predilection toute splciale. Pour
Marguerite-Marie, c'est I'amour de Jesus-Christ maconnu, souffrant de l'ingratitude des hommes. Poor
Jeanne d'Arc, c'est 1'amour du pays, mutilk, humilit,
en proie aux desastres de la guerre.
L'6loquent pr6lat termine en affirmant sa certitude
de voir la France redevenir prospere et heureuse,
grace a sa foi et a sa fid6lit6 aux preceptes de la religion qui fit d'elle la premiere des nations.
J.D.
MAZAMET
H6pital Saint-Jacques, 18, 19 et

so juillet

192o.

Il y a de l'enthousiasme, a Mazamet, d&s qu'il fast
servir une bonne cause on faire une manifestation
religieuse; et cette fois, il s'agissait de chanter la
gloire de la Fondatrice des sceurs a la cornette blanche
et de servir la cause de la charit6! C'est pourquoi rien
ne manqua dans cette f&te de trois joursl ni les artistiques decors, ni le d6ploiement majestueux des cre'monies liturgiques, ni les magnifiques discours, ni les
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flots de l'harmonie, ni les imposants auditoires, et
ceux qui furent les heureux t6moins de notre triduum
ont pu dire en toute v6rit: 4(qu'ailleurs on pourra faire
aussi bien, mais non pas mieux ».
L'humble chapelle de l'h6pital avait 6t6 ornee par
les sceurs elles-memes; et a voir l'arrangement si d6eicat des oriflammes, des inscriptions, des guirlandes,
on devinait avec quel amour les mains pieuses des Filles
de la CharitA avaient par6 la maison du Maitre et la fete
de leur Mere! Mais que n'auraient pas fait, A la gloire
de la bienheureuse Louise de Marillac, que n'auraient
pas fait les soeurs de l'h6pital de Mazamet, et surtout
la plus jeune d'entre elles, qui essayait ainsi de payer
une dette personnelle de reconnaissance pour une insigne faveur!
MWme les pauvres seurs de Sainte-Claire avaient
voule participer A cette ornementation, puisque, sur le
maitre-autel, on pouvait admirer une splendide apothiose de la bienheureuse due aupinceau d'une Clarisse
du monasthre tout proche de I'h6pital.
La cour ext&rieure, pavoise et illumin6e, elle aussi,
n'avait rien & envier a la chapelle. La municipalit6 de
la ville avait offert d'elle-m&me les cerceaux et les ampoules 6lectriques de la. Fete nationale. Disposees
avec un art exquis, ces lumieres ont, tuus les soirs du
Triduum, donn6 un feerique aspect a la belle facade
de l'hospice.
C'est dans ce decor que le dimanche soir, 18 juillet,
nous fut donn6 un concert musical auquel les artistes
de (41'Union musicale r6publicaine ) apportirent leur
talent si connu et leur gott si sir. Une foule compac:te
Atait lU, toute sympathique aux bonnes seurs et A leur
ceuvre.
M. le Superieur du grand siminaire tint a dire
merci & tous au nom de la famille de saint Vincent. 11
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se lve; tous les bruits se taisent, et, d'uue envolee sublime l'orateur chante %l'Hymne de la charit6 ,: a Nous
sommes reunis autour d'un grand drapeau, dont les
plis se tendent par dela les frontieres et les partis: le
drapeau de la charit6 chr$tienne ; et ce drapeau, nul
ne l'a mieux porte que l'humble Vincent de Paul, ce
grand Franqais dont la Revolution de 89 n'a pas ose
attaquer la m6moire ! n Tout le monde applaudit cette
improvisation magnifique lancee dans la nuit, d'une
voix si prenante. C'est bien sur le terrain de la charite,
et M. Durand termine par cette idee que se fera

toujours dans le monde l'Union sacree dont on parle
tant.

La soiree prit fin par a 1'Hymne national a que tout le
monde icouta debout dans un religieux silence.
Le programme des ceremonies religieuses a etC tout

le temps trbs suivi, quoiqu'il fHt presque charge :
1'assistance fut toujourssi nombreuse que le petit edifice ne pouvait contenir tous les fideles.
Les offices du premier jour, consacr6s A la gloire
de la bienheureuse Mere, furent presides par M. le Superieur du grand seminaire, assist6 de deux de ses
directeurs : MM. Sackebant et Dulau.
Des chants nombreux et de circonstance furent executes par une petite schola, improvisie avec un rare
bonheur par M. l'aum6nier de l'h6pital.
Aux vepres, M. 1'abbe Sackebant nous montra, dans
un discours vraiment litteraire, la bienheureuse Louise
de Marillac pr6parie par la divine Providence a la
grande oeuvre de sa vie, et coopprant de toutes ses
forces a la grace d'en Haut.
Le deuxieme jour, lundi, fut la fete de saint Vincent de Paul dont la solennit6 coincida pour nous
avec l'adoration perpetuelle.
Les offices de cette journ6e furent cle6bres par le
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clergi de la ville, groupe au complet, comme la veille,
pour payer aux soeurs de la Charit6 son tribut de sympathie et de reconnaissance.
Aux vOpres de trois heures et le soir, a la c6r6monie
de huit heures, la parole etait aux premiers vicaires
des deux paroisses. L'un c6l6bra les merveilles de
1'Eucharistie, l'autre sut glaner, dans la vie de saint
Vincent, les traits les plus instructifs et les plus capables' d'accroitre Ia dbvotion de l'auditoire envers
l'ap6tre de la charite.
Comme la veille au soir, a la sortie de la c6remonie
religieuse, il y eut encore illumination, et cette fois,
petit feu d'artifice.
Le troisieme jour, tout a la m6moire et i la louange
des quatre bienheureuses martyres d'Arras, vit encore
la foule piense affluer dans notre chapelle, surtout a
huit heures du soir, pour la c6rimonie de cl6ture.
Cette fois, c'est I'aumbnier de l'&tablissement luim&me, M. l'abb, Poussinet, qui s'est reserv6 le rble
de nous parler des vaillantes vierges que Rome a voulu
donner pour cortege ala Mere des Filles de la Charite. II le. fait de sa voix eloquente et toujours jeune;
ii noes montre ces saintes filles vierges, et trouvant
dans leur virginite I'enthousiasme de l'apostolat le
plus profond, etla couronne du plus glorieux des martyres.
Ces paroles emurent tout 'auditoire, dont l'eathousiasme se manif.sta par le Te Deum de clbtnre...
qu'on aurait voulu retarder encore.
Mazamet n'oubliera pas de si t6t ces fetes splendides
et le souvenir en demeurera grave d.ans bien des coers
pour la sanctification des imes.
'
X.
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TARBES
Un journal de Ia localiti donne les dEtails suivants :

La fete de la Fondatrice des Filles de la CharitA a
et6 celbr6e le 4 juillet, et l'on a pu voir, a cette occasion, de quelle estime et de quelle sympathie la ville
de Tarbes entoure les filles de saint Vincent de Paul.
Aux diverses c6remonies qui se sont deroulies a la
cathedrale, I'on est venu en foule. Aussi bien, 1'6difice
avait-il rev6tu son plus bel air de fete. L'ornementation en avait 6t6 confi6e k M. Capdevielle, tapissier,
qui, une fois de plus, s'est montr6 un maitre. L'autel
surtout retient les regards. Les six colonnes qui l'entourent sont couvertes de draperies rouges, parsemees
de fleurs, au milieu desquelles serpente un large galon
d'or. Derriere le tabernacle, le tableau de la bienheureuse, 6claire de vingt lampes electriques. Au sommet
du baldaquin qu'entourent des draperies tricolores,
le drapeau national. Le long des tribunes, des tentures
rouges, parsem6es de cceurs et d'6toiles d'or ; de multiples orifiammes dont plusieurs portent l'image de
saint Vincent de Paul ou de la bienheureuse Louise
de Marillac et des paroles m6morables de l'un et de
l'autre.
Une messe de communion a 6t6 ce16bree a huit heures.
A la messe solennelle, qui fut chantee a dix heures
par M. le grand vicaire Quidarr6, 1'6glise est comble.
Le soir, bien avant l'arriv6e de Monseigneur qui doit
presider les vepres, la cathedrale est envahie par la
foule. Sa Grandeur prend place au tr6ne a trois heures;
le chant des vepres commence, altern6 par les 61,ves
du grand skminaire et les chceurs rkunis de l'h6pital
mixte et de la Misericorde. Devant la table sainte, au
premier rang, les Filles de la Charite, au nombre d'une
quarantaine.; a c6te d'elles, les Dames de la Charit6

-

609 -

portant leurs insignes. Dans le public, les d6l-gations
des diverses communaut6s religieuses, les membres de
la Conference de Saint-Vincent-de-Paul, de la CroixRouge et des autres socibt6s d'assistance.
Apres les vepres, un lazariste monte en chaire pour
prononcer le panegyrique de la bienheureuse. L'orateur n'est pas un inconnu. II prononga, il y a quelques
annies, 1'6loge de saint Vincent de Paul, a la cath6drale, lorsqu'y fut posse la plaque de marbre qui rappelle que ce grand saint y fut ordonn6 sous-diacre et
diacre.
Aprbs avoir rappel le mot de 'ap6tre: a Dieu est
charit6e , l'orateur nous montre Louise de Marillac
choisie par Dieu pour faire rayonner la divine charite dans le monde. Elle a r6pondu a cette vocation
d'en Haut par l'Institut des Filles de la Charit6. Dieu
la prepara par la sonffrance a '&tablissement de cette
ceuvre. Elle aurait plus tard a apprendre a ses compagnes A soulager la mis.re, a consoler la douleur;
pour qu'elle pat vraiment compatir aux souffrances
des autres et exciter la piti6 en leur faveur, Dieu la
fit passer elle-meme par le chemin de la croix.
Guid&e par saint Vincent, elle fait la visite des confreries, elle fonde la Compagnie des Filles de la Charit6, elle institue 1'CEuvre de secours aux Enfants trouv6s, elle place dans les h6pitaux ses premieres compagnes, elle les envoie aux gal6riens, aux soldats
blesses.
En terminant, l'orateurnous fait voir dans la b6atification de Louise de Marillac la glorification de Dieu
qui est charite, de rl'glise qui est animbe par l'esprit
de charit6, de la France qui est pleine de charit6.
Mgr l'6vbque commente un mot de 1'orateur: Dans
la grande arm6e de la charitA dont Vincent de Paul
est le g6nbralissime, Louise de Marillac requt la di-
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rection dy corps d'arm6e des Filles de la Charit6.
« La ville de Tarbes, proclame Mgr l'iv6que,
s'honore, i juste titre, d'avoir donn6 a la France et au
monde le grand g6n6ralissime des temps modernes,
l'illustre mar6chal Foch ); mais, ajoute Sa Grandeur,
Tarbes possede d'autres titres a notre reconnaissance.
( Si, dans un moment d'6garement, beaucoup trop.
de villes ont chass6 les sceurs de leurs h6pitaux, Tarbes,
non seulement les a unaintenues, mais encore les a constamment entour6es de consid6ration et de respect.
a Si Notre-Seigneur, le Dieu de toute charit6, s'est
vu trop souvent refuser le droit de passer A traversl-s rues et les places publiques, a Tarbes, du mains,
les processions de la F&te-Dieu se sont toujours diroulees au milieu d'une foule sympathique et recueillie. *
Puisse la ville de Tarbes continuer ces lib6rales traditions, particulierement en favorisant le maintien,
dans ses murs, du foyer oiu se forment les ap6tres
par excellence de la charite, a savoir le grand siminaire et les pieux seminaristes.
Avant le salut du saint Sacreqlent, les choeurs de
l'h6pital mixte et de la Misericorde exicutent une
a Cantate n composke pour la circonstance par
M. Fraixe, directeur de l'Ecole de musique, sur une
poesie d'un style tres 6leve, due a la plume d'une sceur
de Saint-Vincent.
VALFLEURY

Certes, a Valfleury, beaucoup de ceremonies religieuses ont eu, dans le pass6, une allure plus grandiose
et amen6 un nombre plus imposant de pelerins; mais,
rarement, croyons nous, des fetes s'taient droul6es
dans une atmosphere de pikt6 plus intime et plus prenante que celles qui viennent d'avoir lieu a l'occasion.
de la B6atiication de Louise de Marillac.
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Notre c6lebre lieu de pelerinage rigional se devait
de c6librer dignement la fondatrice, avec saint Vincent de Paul, des Filles de la Charite. Valfleury, en
effet, depuis bien longtemps a des attaches profoodes
et vivantes avec les communaut6s religieuses n&es du

zele apostolique et du genie d'organisation de saint
Vincent de Paul et de Louise deMarilIac : ds novembre 1687, des Lazaristes dirigent le pelerinage de la
Vierge du Genet d'or et i y a des ann6es et des annies
que les Steurs de Saint-Vincent-de-Paul de la contrte
ont pour notre Madone un culte fervent.
Organisbes par M. Bourzeix, recteur du pelerinage,
les fetes en I'honneur de Louise de Marillac ont commenc6 jeudi 15 mfillet et se sont continuees jusqu'au
dimanche soir : un triduum done et une cl6ture solennelle.
Les prtdications avaient te'confies, comme il convenait, a unPr&tre de la Mission, et pour la plus grande
joie et le plus grand profit des fidiles, il s'est rencontrk que ce predicateur itait un des orateurs les
plus aimbs et les plus apprecies dans notre valle du
Gier : le P. Doucet. Nous n'analyserons pas ici chacun des discours qu'il a. prononces en l'honneur de
Louise de Marillac : la tiche serait impossible; car,
durant ces quatre jours, le P. Doucet s'est efforc6 de
penetrer l'&me de Louise de Marillac, de montrer l'importancede son aeuvre et surtout de mettre en relief
tout ce que l'institution des Filles de la Charite representait de nouveau dans 1'histoire de l'Fglise.
Dans les solennit6s religieuses de Valfleury, il y a
quelque chose qui n'est jamais faible, c'est la partie
musicale. Tous les pelerins savent qu'elle est assur6e
par l'ouvroir des saours de Saint-Vincent-de-Paul. Le
choeur de chant de cette maison est cdlbre dans la
contrie, ce n'est que justice. La mattresse-piece de
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tous les morceaux qui ont 6tU donnrs durant les
dernitres f&tes a 6tC une cantate a la bienheureuse
Louise de Marillac. Le maitre La Tombelle avait
trouv6 d'excellents interpretes dans la petite basilique
de Valfleury pour son oeuvre, d'une exquise et 6mouvante simplicit6 dans la plupart des passages, avec,
parfois, quand c'est n6cessaire, des envoles pleines de
richesse et de puissance. Que l'on arrive a donner a
Valfeury des morceaux de cette nature qui, au premier abord, ne paraissent 6crits que pour des maitrises de cath6drale ou de grands ktablissements,
la chose peut 6tonner, mais, c'est un fait, et au lieu de
s'itonner, il faut admirer, et si l'on n'a pas eu le plaisir
d'entendre la cantate & Louise de Marillac, eh bien!
il faut regretter.
Des communautes des seurs de Saint-Vincent-dePaul et des membres de leurs euvres diverses, patronages', ouvroirs, dcoles m6nageres, ont compos6
presque exclusivement I'auditoire durant le Triduum
proprement dit.
Lejeudiaa6t la journ6e du canton de Rive-de-Gier.
La grand'messe fut chante parM. 1'abbe Brunon, curearchipretre de Notre-Dame de Rive-de-Gier. Des
groupes d'enfants et de jeunes flles appartenant aux
orphelinats des Smurs de Saint-Vincent-de-Paul, des
Sceurs de la Sainte-Agonie,au choeur des chanteuses et
a la Congregation des Enfants de Marie de la paroisse
Notre-Dame, garnissaient les banes de la basilique.
Saint-Chamond eut 4galement son jour : le vendredi.
C'est M. l'abb6Manin, curi-archipretre.de Saint-Pierre,
i Saint-Chamond, qui dit la messe et pr6sida les c6r6monies. Tout naturellement, ce jour-li, la place d'honneur revint a l'ouvroir des Religieuses de Saint-Vincent de notre ville.
La derniere journ6e du Triduum fut sans contredit
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la plus imposante. M. l'abb~ Chapelon, cure de SainteBarbe, a Saint-itienne, dont la paroisse posside une
des plus importantes communaut6s des Filles de la
Charit6 du departement, officia. Les maisons de religieuses de Saint-Vincent, a Saint-Etienne, Firminy,
Le Chambon, La Ricamarie,et des d6l6gations de leurs
ceuvres et associations s'ttaient donn6 rendez-vous
pour f&ter Louise de Marillac.
Le dimanche a 6te le digne couronnement du Triduum. Le temps 6tait encore superbe et il ne faisait
plus cette atroce chaleur des jours precedents. Aux
messes du matin, nombreuses furent les communions.
Vers neuf heures, les pelerins commencerent a affluer.
La plupart 6taient en famille, car il n'y avait que deux
groupes importants : un Patronage de jeunes filles et
la Conference de Saint-Vincent-de-Paul de L'Arbresle.
A dix heures trente eut lieu la messe solennelle en
plein air. Elle fut dite par M. I'abb Tardy, ancien
pretre du pelerinage.
A l'£vangile de cette messe en plein air, le P. Doucet prononca une vibrante allocution. S'inspirant de
cette pens-e si juste que les trois grandes FranCaises
qui ont &6t r&cemment plac6es sur les autels ont 6t6
par-dessus tout des a Saintes de 1'Amour » : Jeanne
d'Arc, de l'amour patriotique, Louise de Marillac, de
I'amour des pauvres, Marguerite-Marie, de l'amour du
Sacr&-Cceur, l'orateur parla de l'amour que nous devons
a notre prochain, en melant harmonieusement les consid6rations les plus 6levees aux applications les plus
pratiques. Les pelerins furent vivement impressionn6s
par ce discours. Aussi, le soir, les retrouvons-nous
presque tous, dans la basilique, a la c.rimonie de c16ture : un beau salut du saint Sacrement qui avait 6th
pr6c6de d'un panegyrique de la bienheureuse.
(La Croix de Saint-Chamond.)
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SAINT.GEORGES-DE-L ISLE
A Saint-Georges-de-Lisle, que les lecteurs des
Anxales connaissent par l'historique et la description
qui en ont 6t6 donn6es, il y a deux ans, on a pieusement c616bre les fetes de Louise de Marillac.
On s'y est pr6pare sbrieusement; on a orn6 et
purifi6 les ames afin qu'elles chantent les louanges des
bienheureuses par des pens6es, des paroles, des
actions, autant que possible, semblables a leurs pens6es, leurs paroles et leurs actions; ce qui est, d'apres
saint Augustin, la meilleare maniere d'honorer les
saints.
Ily cut done, pendant les trois semaines qui preced&rent les fetes, une strie de retraites pour toutes les
cat6gories de la maison, une s6rie d'instructions oit
Louise de Marillac et les seurs d'Arras furent presenties comme modules, soit des vertus qui doivent
distinguer tous les ch6tiens en general, soit des vertus
qui sont plus propres a chaque groupe de la maison,
les scenrs, les agr6g6es, les vieillards hommes et
femmes, les m6nages, les jeunes gens, les jeunes
filles.
C'est ainsi que successivement nous avons entendu
parler des vertus theol6gales et des vertus cardinales
de ]a Fondatrice des Filles de la CbaritY.

Sa foi fut grande comme celle du centenier, a dit
sceur Mathurine Gudrin; pure dans sonmotif(l'autorit6
de Dieu riv6lant, a laquelle elle se soumettait sans
discuter); vraie dans son objet (je proteste que je
veux vivre et mourir en.l'eglise catholique, apostolique et romaine); ferme contre les erreurs du jans6nisme (duchesse de Liancourt avec laquelle elle cessa
toute relation des que celle-ci se flit laiss6e seduire

par les h6r6tiques; paroisse de Chars dont elle rap-
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pelle les sceurs parce que le curt avait donne dans le
jansenisme); incbranlable malgrT les tentations qu'elle
ressentit contre 1'existence de Dieu; agissante, animant ses pensees, ses jugements, ses affections, ses
paroles, ses actions; solide commune celle de sainte
Thertse; nourrie aux bonnes sources de la sainte
Ecriture, da catechisme de Bellarmin, des 6crits de
saint Francois de Sales; enfn communicative. Elle a
et6 vraiment une lumiere brillante et ardente et ses
filles continuent, puisque Dieu a revEiE, en i83o, qu'il
se servirait d'elles pour ranimer la foi.
L'espirancede Louise de Marillac a ete basee principalement sur la puissance, la bonte, les promesses de
Dieu (on le voit par ses meditations); secondairement
sur les merites dela Passion de Jesus-Christ, Ave spes
unica, sur lintercession de 1'Immaculee-Conception
(pour laquelle elle a eu une tres grande devotion et
dont elle a parl6 avec une precision extraordinaire),
sur la protection de son ange gardien et des saints,
particulibrement des Ap6tres et des Docteurs; son
esperance a ete vraie dans son double objet : le eiel et
les moyens de Fatteindre; et cela, malgre les doutes
que le demon lui donne sur 1'immortalite de '1me,
malgre les craintes que sa nature timide et maladive
lui suggire; dirig6e par saint Vincent, elle a eviti les.
deux ecueils de 1'esperance : le desespoir et la pr6somption, et elle a etabli la Compaguie des Filles de
la Charite sur le fondement solide de la confiance en
Dieu.
Sa chariti pour Dieu est admirable; elle aime Dieu
d'un amour de complaisance (nous le voyons par ses
m6ditations, ses resumes de retraites, ses lettres); d'un.
amour de preference, qui lui a fait mettre Dieu audessus de tous les biens (honneurs, plaisirs, richesses),
au-dessus de toutes les creatures, de son ils Michel

pour lequel cependant elle avait one affection, 16gitime sans doute, mais peut-etre un peu trop vive au
debut, parfaitement r6glie dans la suite; elle aime
.Dieu plus que ses Filles de la Charit6, plus que sa
compagnie dont elle demande la disparition si celle-ci
ne doit pas contribuer A la gloire de Dieu, plus que
Vincent son pere qui lui impose le grand sacrifice de
ne pas meme recevoir un mot de sa main, lorsqu'elle va
rendre le dernier soupir; elle a eu pour Dieu un amour
de bienveillance qui lui a fait souhaiter ardemment la
gloire de Dieu. en des priires ferventes et y travailler
efficacement en accomplissant sa v9lont6, en supportant les peines et les maladies, en portant le prochain
& aimer Dieu; elle a eu un amour de contrition, pleurant ambrement ses fautes 16geres, en sorte qu'on ne
pouvait la consoler; et enfn un amour de r6paration,
se faisant la victime des p6cheurs; elle a developp6
en elle cet amour de Dieu par une grande d6votion au
Saint-Esprit et a la Passion de Notre-Seigneur, Caritas Christi urget nos, et Dieu a montr6 combien cette
derniere d6votion lui 6tait agr6able chez les Filles de
la Charite, en mettant sur la m6daille miraculeuse la
croix et les deux cceurs de Jesus et de Marie et en se

servant d'une Fille de la Charit6 pour riveiller dans
les ames, par le scapulaire de la Passion, le souvenir
des souffrances de J6sus-Christ et de sa sainte Mere.
Parler de la ckariti de Louise de Marillac pour le
prochain, c'est raconter toute sa vie. Elle a pratique
h6roiquement les ceuvres de misericorde corporelle,
donnant i manger k ceux qui avaient faim, k boire A
ceux qui avaient soif, des vetements & ceux qui n'en
avaient pas, hospitalisant chez elle les sans-abri, visitant les malades malgrb ses infirmitbs, malgr la peste,
soulageant les captifs, les galeriens, rendant aux morts
les derniers. soins, soit par elle-m6me, soit par ses
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Filles; elle a exerc6 au m4me degr les oeuvres de
misericorde spirituelle, enseignant les ignorants,
donnant de bons conseils, corrigeant les p6cheurs,
consolant les affligs, supportant les injures, pardonnant les offenses, priant beaucoup pour les vivants et
les morts. Elle a 6vit6 les d6fauts contraires
la charit6, les haines, les jalousies, les discordes, les contentions; sa charit6 a 6t6 surnaturelle, universelle;
elle a eu l'intelligence du pauvre et Dieu 1'en a r6compensee par une mort douce, un jugement favorable et
le bonheur du Ciel : c Venez, les binis de mon pere;
j'ai eu faim, etc.; tout ce que vous avez fait au plus
petit des miens, c'est a moi que vous I'avez fait.)
Saint Vincent a rendu t6moignage de la prudexce
de Louise de Marillac en disant qu'il n'avait jamais
vu une personne qui eut plus de prudence qu'elle; le
predicateur nous a montri la virit6 de cette parole en
passant en revue les jugements, les paroles, les actions
de la bienbeureuse. Ses jugements ont 6t- prudents
(ils itaient puises dans les maximes et les actions de
Notre-Seigneur); ses paroles ont 6te prudentes (elle
6tait plutbt taciturne et, lorsqu'il fallait parler, elle le
faisait avec prudence, a I'egard des cures, des administrateurs, des sours et autres personnes, taisant ce
qui 6tait vicieux, illicite ou ne convehait pas); ses
actions ont t6 prudentes (elle a 6t6 prudente dans
l'administration des biens temporels et saint Vincent
lui en fait de grands eloges, prudente dans les rgglements qu'elle tracait, prudente dans le gouvernement
de la compagnie, commenSant par faire ce qu'elle
exigeait des autres, veillant avec douceur et fermett
a l'observance des regles, choisissant bien les sujets
appel6s . diriger les maisons, les visitant, les encourageant, les reprenant). Elle a 6vite les defauts oppos6s & la prudence qui sont la precipitation, l'irrbflexion
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la n6gligence, 1'inconstance. Sa prudence a RtCsurnaturelle; ce n'6tait pas la prudence de la chair, 1'astuce, 1'hypocrisie, la politique. Elle a d6velopp, en
elle cette vertu par la priere, la m6ditation, I'obeissance a saint Vincent, sans lequel elle ne faisait rien,
et enfin par la mortification des passions qui faussent
si facilement le jugement.
Louise de Marillac a eu faim et soif de justice et elle
a pratiqu6 cette vertu vis-a-vis de tous. A 1'6gard de
Dieu d'abord, par l'observance exacte des devoirs de
religion : adoration, d6votion an sacrifice de la messe,
a la sainte communion, respect des lieux saints, des
personnes consacrees a Dieu; elle a vraiment rendu A
Dieu ce qui appartient a Dieu; vis-a-vis des hommes
elle a &t6 juste : i° pour ses sup6rieurs (le Souverain
Pontife dont elle parle en termes respectueux et soumis dans ses lettres a M. Portail et & M. Berthe, les
6ve•ues a qui elle est parfaitement def6rente, les
cures en qui elle r6vere Ie caractere sacerdotal et I'autorit6 paroissiale, les confesseurs, le sup6rieur gen6ral de la congregation de la Mission qu'elle a fait
reconnaltre, par ses instances, comme le vrai superieur
de la compagnie des Filles de Charit6, les autorites
civiles auxquelles elle vent qu'on obbisse en tout ce
qui est deleur ressort), t Rendez a C6sar ce qui est
C6sar ; elle a Wte juste 2" vis-a-vis de ses 6gaux, son
prochain, ne lui faisant tort, ni dans ses tiens de fortune (elle 6tait sur ce point d'une delicatesse scrupuleuse), ni dans ses biens spirituels (6vitant les m6disances et les calomnies, r6parant le tort qu'elle
croyait avoir fait en parlant contre un m6decin);
enfin elle a 6t6 juste 3' vis-a-vis de ses inf&rieurs,
son fils, ses domestiques, les Filles de la Charit*;
elle n'ignorait pas que les sup6rieurs ont des
devoirs vis-a-vis de leurs subordonnis et elle les a
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observes parfaitement par sa bont6, son d6vouement
6gal pour tous, sans pr6ference ni sympathie particulibre, sans aversion ni antipathie volontaire, par la
sage direction qu'elle donnait a tous, la proportion
qu'elle 6tablissait entre la rdprimande et la faute, ne
corrigeant point par passion, demeurant juste en tout
et a I'egard de tous.
Elle a 6t6 la femme forte dont parle le livre des Proverbes; elle a &tCforte contre le demon (qui I'a tent6e
maintes fois de dicouragement, d'abattement); forte
contre le monde, ses maximes, ses pompes, sans audace, ni respect humain; et, c'est en marchant sur ses
traces que ses filles, les seurs d'Arras, ont 6tC invincibles dans les pers6cutions du monde; enfin, forte
contre elle-m6me, contre son temp6rament, ses maladies, ses chagrins, pleine malgr6 tout de patience, de
grandeur d'ame, de perseverance. 0i puisait-elle cette
force? Dans la sainte Eucharistie, le pain des forts.
Comment exerqait-elle, d6veloppait-elle cette force?
Par la lutte quotidienne, par l'observance des saintes
regles,ce qui est comme la gymnastique de notre Ame,
par le souvenir des saints,par l'exercice de la presence
de Dieu qui nous encourage et nous fortifie, par la vue
du crucifix, par l'esp6rance du ciel.
La derniire des vertus cardinales est la tempeiance
qui nous fait lutter contre la triple concupiscence:
i° la concupiscence des yeux on amour des richesses,
du luxe. Louise de Marillac a &t6 templrante a cet
egard par la pauvret6 de sa nourriture, de ses vetements, de ses meubles, de ses maisons, de ses voyages,
de ses funnrailles; 2* la concupiscence de la chair.
Saint Vincent a t6moign6 qu'elle a 6t6 pure toute sa
vie, en sa jeunesse, en son mariage, en son veuvage et
que le moindre at6me des mouvements de la chair lui
6tait insupportable; 3* l'orgueil de la vie. Louise de
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Marillac a 6t6 temperante vis-a-vis de cette troisieme

concupiscence; elle a 6vit6 la suffisance (si j'ai fait
quelque chose, disait-elle . saint Vincent qui la louait,
c'est par les ordres de votre charite); la presomption,
1'ostentation (elle ne veut pas qu'on parle d'elle ni de
ses filles avec 6loge dans les m6moires adress6s a
l'archeveque de Paris); I'ambition (elle a demand6
plusieurs- fois A n'6tre plus sup6rieure); l'obstination
(elle ne tenait pas a son avis); I'arrogance (elle n'employait pas un ton de commandement hautain, elle
privenait d'honneur ses filles de la Charite); la vanit6
(elle avait un attrait sensible pour la vie cachee de
Notre-Seigneur & Nazareth); la justification (elle se
pr6tendait, au contraire, la cause des manquements a
la regle ou des insucces dans les affaires), etc.; elle a
6vit6 ainsi les principales manifestations de l'orgueil;
elle a, au contraire, realis6 les trois degr6s de I'humilit6 que saint Vincent demande des Filles de la Charit6; elle s'est m6pris&e elle-meme, ne voyant- en elle
que pech6, obstinations qui seront cause de sa perte,
amour-propre, vie libertine; elle a 6t6 contente que les
autres la m6prisent, servant au refectoire, layant la
vaisselle, se couchant A I'entr&e du r6fectoire pour
que les seurs passent sur son corps; elle a attribu6 a
Dieu tout le bien qu'elle a fait; aussi, Dieu, qui exalte
les humbles, a glorifie sa servante par cette odeur de
violette (symbole de l'humilit6) qui s'est d6gagee de
son tombeau, et par ces honneurs de la beatification
que l'Iglise lui d&cerne ici-bas et qui sont une p$le
image des honneurs dont elle jouit an ciel.
Pendant que nos ames se purifiaient, se pr6paraien'
par ces instructions, notre maison prenait un air de
fete. Les jours qui pr6cederent les solennitis, tout Ic
monde s'employa a l'orner, a la purifier, a la faire
briller; la chapelle, surtout, devint resplendissante de
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beauti par les appareils 6lectriques qu'on y posa, de
fagon a former une couronne de lumiire, par les bannitres qu'on y suspendit, par les fleurs naturelles et
artificielles qui en firent un bouquet artistement compose. Mais il manquait la statue de la bienheureuse
pour laquelle etait tout ce decor; elle etait command6e
depuis plusieurs mois, elle 6tait expedite depuis plusieurs semaines, et elle n'arrivait pas; teligrammes,
lettres, voyages, recherches, rien ne pouvait faire
savoir oh elle 6tait; nous voici i la veille de la fete :
pas de statue, au grand d6sespcir des soeurs charges
de l'ornementation; on met un vulgaire tableau i la
place de la statue et on se dit: a La f&te sera manquie. n Or, voici que le soir mame, alors qu'on allait
prendre le repos, on apprend que la pr6cieuse caisse
est en gare de Saint-Fraimbault-de-Prieres; vite, la
voiture part, elle d6vore l'espace, et, une heure apres,
la caisse fait son entr6e triomphante a la satisfaction
de tous. Mais, si la statue allait ktre casse! On
ouvre la caisse prudemment. 0 bonheur! la statue est
intacte; elle est port6e par les bras vigoureux des
jeunes gens; elle est installe sur son piedestal; la
fete sera complete.
Le lendemain, messe de communion g6n6rale avec
allocution avant et apres. On se dispose ensuite a recevoir S. G. Mgr Grellier, 6veque de Layal, qui veutbien presider les f&tes. Le pr6lat est accueilli par
toute la maison reunie devant le chiteau; il est accompagn6 du secr6taire g6neral de l'6v6ch6; on le conduit
processionnellement a 1'6glise et la grand'messe commence.

Le propre de la messe de la bienheureuse est chant6
par les jeunes gens, 'ordinaire par les jeunes flles.
On reconduit processionnellement Monseigneur a ses
appartements.
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Sa Grandeur visite la maison: le c6te des hommes et

des jeunes gens d'abord; on lui adresse des compliments; on lui chante des morccaux de circonstance;
on execute devant lui des exercices de gymnastique
rythm6e. Mgr Grellier t6moigne sa satisfaction et'feli-

cite surtout les jeunes gens qui se livrent aux travaux
agricoles dans cette atmosphere si saine pour leur
corps et leur Ame.
On passe ensuite dans le quartier des femmes et des
jeunes filles : compliments, chants, gymnastique rythmee. Monseigneur est ravi de ce spectacle d6licieux;
il recommande anx jeunes filles de garder intact le
tresor de leur innocence, qui est le plus bel ornement
de leur sexe.
Sa Grandeur a b6ni solennellement Ia statue de la
Bienheureuse; on chante les vepres; le predicateur
fait la synthese de ses instructions en nous montrant
Louise de Marillac comme notre modele et notre protectrice.
Elle est le modele de toutes les categories de la
maison: des jeunes filles, des 6pouses, des meres de
famr'ie, aL, maitresses de maison, des veuves, des
p-rsonnes consacr6es a Dieu, des vieillards qui se pr6parent a la mort.
Elle est la protectrice de tous; des petits, des orphelins, coumme le temoigne tout ce qu'elle a fait pour les
enfants trouv6s; des malades pour le soulagement dcsquels elle a institu6 la compagnie des Filles de la

Charit6, etc.
Monseigneur donne la b6endiction du saint Sacrement et I'on se retire, les oreilles remplies des suaves
harmonies que le chceur des jeunes filles nous a fait
entendre. Vraiment, elles ont chante dignement et
inlassablement la bienheureuse Louise de Marillac
par leurs cantates, cantiques, hymnes, tres bien ex6-
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cut6s; elles out ainsi rivalis6 avec les anges qui louent
dans le ciel 1'hUroine de la charit6.
Les fetes se cl6turerent par deux seances : une
donn6e par les jeunes gens, la Meilleure part; I'autre,
par les jeunes filles, Sainte Monique. Dans les deux
seances, il 6tait facile de faire des applications a
Louise de Marillac qui, elle aussi, a choisi la meilleure
part en quittant le monde pour secourir les pauvres et
qui a At6 comme Monique une femmne forte, une 6pouse
attentive a procurer A son mari les biens de l'ame, une
mere soucieuse du bonheur 6ternel de son fils; aussi
les paroles de sainte Monique 6taient souvent la reproduction, presque mot a mot, de celles de la nouvelle
bienheureuse.
Louise de Marillac a du regarder avec complaisance
ce petit coin de la Mayenne ou l'on prie si bien et qui
est comme le vestibule du ciel.

ITALIE

PROVINCE DE ROME
Une soeur nous communique les ddtails suivants sur les
fetes de bWatification :

La beatification de la fondatrice des Filles de la
Charit6 et des quatre sceurs martyres d'Arras 6tait in
6v6nement d'une telle importance qu'il devait etre
solennis6 d'une faqon tout exceptionnelle. D'abkrd,
il fallait qu'aux fetes de Rome, la Communaut6 fft
largement repr6sent&e.
A la premiere b6atification, la Tres Honor6e Mere
convoqua, pour y assister avec elle et son Econome,
les anciennes Officieres, les visitatrices de 1'6tranger,
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environ quatre-vingt-dix visitatrices et seurs servantes
de France; enfin plusieurs sceurs d'office de la Maison
Mire. Chacune des trois provinces italiennes avait eu
l'autorisation d'envoyer vingt-cinq sceurs, ind6pendamment de Rome et de la region, auxquelles une
grande latitude avait 6t6 laissee.
Mais comment faire hospitaliser ces nombreuses
Filles de la Charite? Le difficile problme se trouva
resolu grice a la bonne volont6 des seurs servantes de
Rome qui, en se genant passablement, mirent leurs
maisons a la disposition des seurs, des Dames de la
Charit6 et m6me des jeunes flles : enfants de Marie,
assocides de I'CEuvre de Louise de Marillac, syndiquies de la rue de l'Abbaye.
L'asile Sainte-Marthe, malgri le surcroit de travail
occasionne par la foule des pelerins qu'avaient attir6e
la canonisation de Marguerite-Marie et celle de
Jeanne d'Arc, recut, outre la Trbs Honoree Mere et
la soeur Econome, quelques anciennes Officibres et les
Visitatrices des provinces italiennes.
Nous n'avons pas Lrevenir sur les ceremonies de la
beatification de Louise de Marillac, suffisamment
racont6es dans le numero pr6c6dent. Ajoutons seulement quelques details de nature a int6resser les membres de la famille.
Le bouquet offert le 9 mai au Souverain Pontife etait
tout symbolique : les maisons centrales de Turin,
Sienne et Naples avaient r6clam6, comme une faveur,
de fournir les violettes, les marguerites et les roses

dont il se composait.
La veille de la beatification, dans une longue
audience privee, Ja Tris-Honor6e Mere avait pr6sent6
au Saint-PEre la liste de tous les 6tablissements des
Filles de la Charit6 et des Visitatrices 6trangeres
venues aux fetes. Benoit XV la regarda avec int6ret,
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-- 626 se montra particulierement heureux d'y voir figurer
la Chine et voulut la conserver.
A la fin de cette audience, la Tres Honoree Mere
obtint du Souverain Pontife, pour ses flles, la-grace
d'assister a sa messe : c Mais vous etes trop nombreuses, dit-il, pour tenir dans ma chapelle priv6e , et,
avec une grande bont6, il ajouta : ( Je descerdrai alors
A la Salle Mathilde. ,
L'heureuse nouvelle fut vite connue et, le mardi
Si mai, cent cinquante seurs avaient le bonheur d'entendre la messe dir pape et de communier de sa main.
Apres les fetes de la beatification de Louise de
Marillac, le retour des seurs a Paris s'effectua en
plusieurs groupes; la Tres Honoree Mere, elle-meme,
ne prolongea pas son sejour a Rome, rappelIe qu'elle
6tait par les elections et par les pr6paratifs de la
retraite de I'Ascension, remise, vu les circonstances, au
6 juin.
Signalons, en passant, les haltes reposantes qui se
firent a Turin, au cours des diff6rents voyages, dans
la maison si hospitalibre de Saint-Sauveur.
Pout la bWatification des martyres d'Arras, la Tres
Honoree Mere s'ktait fait reprsenter par ma sc.ur
assistante, accompagn6e de ma scur Collet, qui venait
d'achever a la Pentec6te son triennat d'Officiire. Nombreuses cette fois encore, quoique ne d4passant pas
soixante, 6taient venues les soeurs visitatrices et soeurs
servantes de France avec quelques-unes de I'6tranger
et une d6putation de la Maison-Mere. L'Italie fournissait le m&me contingent qu'I la premiere beatification. Aux fetes du 13 juin, les tribunes 6taient presque exclusivement occup6es par les Filles dela Charit6,
les Ursulines et leurs l6eves. Ces bonnes religieuses
furent fraternellement regues & Sainte-Marthe pour
le diner qui suivit la c6rimonie du matin.
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La sceur assistante, dans une lettre a la Tres Honoree
M&re, rend ainsi compte de ses impressions : a Que
vous dire, ma Mire, de cette journe ? L'office du soir
a 6t6 magnifique; une foule immense s'y trouvait, beaucoup plus considerable que dimanche derniei, jour de
la beatification des martyrs nigres de l'Ouganda.
C'est Mgr Julienqui officiait. Quelle 6motion quand les
trompettes d'argent ont sonna et que majestueusement
le Pape s'est avanci sur la sedia, bbnissant longuement
A droite et A gauche et semblant nous regarder et nous
b6nir avec une attention particuliire! Que son attitude
est humble et pieuse devant le Saint-Sacrementl
Mgr Julien paraissait bien impressionn6 lui-meme a
l'autel. L'instant solennel est arriv6 aussi pour notre
Mere Marie et pour moi. Nous avons suivi Notre
Tres Honor6 Pere, nous nous sommes agenouillUes
pris de lui devant le Souverain Pontife. Alors, il nous
a passI le calice pour que nous l'offrions a sa Saintet6, qui l'a beaucoup admir6. Notre Mere lui a dit
que ce calice renfermait. le coeur de toutes les Filles
de la Charit6. J'ai parlk & mon tour; ie Saint-Pere
m'a icout6 avec bienveillance et m'a r6pondu : a Oh!
je connais les sentiments de ia Mere Emilie ; puis
il m'a demand6 de vos nouvelles et de celles de ma
soeur Boutleux, exprimant toute sa peine de la savoir
si mal. J'ai pris ensuite sa main et bais6 son anneau.
Quel moment ,motionnant!
c Puis Sa Saintet6 a confirm6 la promesse d'une
audience pour le mardi & midi, audience obtenue par
Mgr Samper a la demande de Notre Tris Honore
Pere.
Ce jour-lk, des onze heures, les Filles de la Charit6
se pressaient avec un bonheur bien comprihensible
dans la salle voisine de celle de l'audience; un groupe
important de missionnaires, avec M. le Superieur
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general, s'y trouvaient igalement. On a evalue a
trois cents les membres de la double famille presents
a cette seance. Avec le cer6monial habituel Benoit XV
a fait son entree, un pen apros midi Masses en cercle
et piensement agenouillis, missionnaires et seurs
s'inclinerent sous la benediction du vicaire de JesusChrist. Lui, souriait doucement, de ce sourire a la
fois si fin et si bon qui donne a sa physionomie
quelque chose de tres sympathique. Alors, d'une voix
forte, accentuie et accompagn6e de gestes significatifs, le Saint-Pere prononca une chaude allocution, en
italien. Voici le petit resume, aussi fidile que possible,
qu'en a fait une soeur franqaise.

Nous sommes heureux de voir devant nous un si
grand nombre de fils et de filles de saint Vincent de
Paul, du saint justement appelI le saint de la charite.
Les hostilites de ces douloureuses annies de guerre
.nt cess6, mais pouvons-nous dire que la paix nous ait
kt- vraiment rendue? Non, car les esprits continuent
ai tre agit6s, et les ennemis d'hier n'ont pas cess6 de
s5

hair.

Que faut-il pour mettre fin a ce deplorable 6tat de
choses, pour que les ennemis se tendent la main dans
un sentiment d'amour fraternel? la charitb!
Ce n'est certes pas sans dessein particulier que la
divine Providence a voulu r6server a' notre 6poque
troubl6e le triomphe des v6nerables serviteurs de Dieu
qu'ences jours nous avons 6levis i l'honneurdes autels,
car tous sont parvenus a une haroique saintete par la
parfaite pratique de la charite.
C'est parce qu'il aimait Dieu d'une parfaite charit6,
que saint Gabriel de l'Addolorata a su m6priser le
monde et, dans un age si tendre, embrasser la mortift-
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cation et la pEnitence, dans ce qu'elles ont de plus.~?
austere.
C'est parce qu'elle posskdait cette vertu a un haut
degrt, que sainte Marguerite-Marie a mrit6 de devenir
I'apbtre du coeur de Jesus, de r6pandre cette d6votion
par tout l'univers, comme c'est dans son amour pour
Dieu que sainte Jeanne d'Arc a puis- le courage d'accomplir des oeuvres qui semblaient an-dessus des forces
d'une humble femme et pen conformes a sa condition
et a son age. Elle voulait suivre la divine Volonti;
pour y parvenir, elle n'a reculi devant rien. Et nous
pourrions dire de meme des autres serviteurs de Dieu
qui ont Wte beatifi6s en ces jours : deAnna-MariaTaigi,
i'epouse, la .mre module, du bienheureux martyr
tivque d'Irlande, etc.
Mais nous voulons fixer plus particulibrement notre
attention sur les deux b6atifications de la famille des
Filles de la Charit6 par lesquelles nous avons &t6 heureux d'ouvrir et de clore cette serie de fetes ; t'est-kdire celle de la bienheureuse Louise de Marillac votre
fondatrice, et celle des quatre sceurs martyrisses a
Cambrai, et nous voulons voir en elles cette chariti
qui les a sans cesse animmes et soutenues.
La charit6 de Louise de Marillac a Wt6 constamment
ordonnie dans la fin, dans les moyens, dans le tonseil.
Avant tout elle cherchait a faire du bien anx ames;
ainsi le demande l'ordre qui veut que les choses les
meilleures soient prkf6rees aux moins bonnes, et par
consequent 1'&me infiniment pr&cieuse, prifer6e a
toute autre chose pr6cieuse. Meme lorsqu'elle semblait
d'abord s'occuper des corps, c'est bien-a l 'me que
visait la charit6 de Louise de Marillac.
Ordonnee dans les moyens, la charit6 de la bienheureuse fit qu'elle se donna elle-m&me sans compter
et entraina les autres par ses exemples. PremiereDame
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de la Charit6, elle ne voulut pas agir seule, mais se
servit volontiers du devouement des personnes qui se
prisentaient pour l'aider.
Non moins ordonnie dans le conseil, elle sut soumettre toujours et en tout son jugement ý celui de son
saint directeur, Vincent de Paul. Comprenant que,
malgr6 leur zfle et leur bonne volont6, les Dames de
la Chariti ne pouvaient arriver a tout pour le soulagement des pauvres, elle congut la pens6e de r6unir de
bonnes filles pour les aider et les supplier, et soumit
son projet a saint Vincent, lequel toujours sage, rempli de l'esprit de Dieu, prit le temps de r6flchir, de
consulter le Seigneur afin de connaitre sa volont6.

Autour de Louise de Marillac, il y eut bien des personnes qui. trouvaient le '-.int trop long et 'en blimerent. Pour notrebienheureuse, pleinement confiante
en la sagesse de son guide et en sa prudence, elle ne
se permit aucune r6flexion, mais attendit en silence
l'heure de la Providence, heure qui ne tarda pas a
sonner, pour dormer naissance a votre Communaut6.
Vous etes chargees de continuer l'ceuvre de votre
Mere. L'on vous appelle ( Filles de la Charit6 ), non
pas & cause de la multiplicitY, de la vari6t6 de vos

-euvres, car alors on pourra;t vous nommer : , Meres
de la Bienfaisance n ou a Sceurs de la Misericorde ).
Mais vous etes tcFilles de la Charit6,, c'est-a-dire
Filles de l'amour de Dieu en ce qu'ila de plus pur, et
votre charit6 doit etre ordonn6e, tendant surtout et
avant tout au bien, au salut des Ames.
Comme celle de la bierlheureuse Louise, votre charitk doit etre r6gle; conduisez-vous toujours. et en
tout d'apres les avis de ceux que Dieu a plac6s a votre
t&te pour vous diriger.
Mais votre charit ne doit pas seulement etre ordonnee, il faut encore qu'elle soit gidreuse et constante
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Saint-Pierre de Rome le jour de la beatification de Louise de Marillac
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jusqu'a la mort ; telle a it-celle des Filles de la Charit6 d'Arras que nous venons de d6clarer bienheureuses: elle a surmont6 tous les obstacles, support6
les contradictions, vaincu les souffrances et elle les a
conduites a la gloire d'un genereux martyre.
Que cette charit6 ordonnie, gin&reuse, constante,
remplisse tous les cceurs chritiens; c'est le vceu de
Notre coeur de pere pour chacun de Nos enfants; mais
si tous doivent la possider pour que la paix regne de
nouveau dans le monde, il faut tout d'abord que les
Filles de la Charit6 et que les Fils de saint Vincent,
dont elles reooivent la direction, en soient les premiers remplis, afin que, comme des flambeaux ardents,
ils puissentla communiquer aux pauvres, aux malades
qu'ils assistent, aux enfants, a tous ceux sur lesquels
rayonne leur bienfaisante influence !
Cette grace, Nous la demandons au bon Dieu, tandis que Nous vous benissons en son nom!
Cette inoubliable matine, 6crit une seur, -devait
avoir son compl6ment, non moins precieux, mais seulement pour un petit nombre de Filles de la Charit6:
En b6nissant, a la fin de l'audience, notre v6ner6e
MBre Marie, le Saint-Pare lui avait dit: u Venez me
trouver demain i quatre heures. n II s'agissait d'affaires
concernant Sainte-Marthe.
Ma sceur Assistante et ma sceur Collet accompagnerent notre Mere et, apres que celle-ci se fut entretenue seule avec Benoit XV, elles entrerent a leur tour.
Alors notre Mere dit a Sa Saintet6 : a Tris SaintPere, j'ai une faveur A vous demander et j'ose a peine,
vous sachant fatigu6 (depuis quelques jours, en effet,
il souffrait beaucoup d'un rhumatisme dans le bras
droit) - Oh ! je devine, r6pondit en souriant le pape,
ma messe?... - Oui, Tres Saint-Pere. - Dans la salle
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Mathilde? - Non, Tres Saint-Pare, dans votre chapelle privie. - Et combien serez-vous? - De douze
a quinze environ. - Eh bien, c'est entendu, demain
il me serait encore impossible de donner la sainte
Communion, mais samedi j'irai mieux. Alors a samedi
Ssix heures vingt.
Cette bonne r6ponse fut communiqu&e aux sceurs
hospitalisees &Sainte-Marthe et a deux ou trois autres
qui ne devaient quitter Rome que le dimanche soir.
Personne n'eut garde de manquer au rendez-vous.
A six heures un quart, toutes 6taient r6unies dans
le salon du pape, auquatrieme 6tage de l'aile du Vatican longeant la colonnade de Saint-Pierre.
Le bon frere Giacomo qui, en qualit6 de sacristain,
sert chaque jour la messe au Souverain Pontife, vint
s'informer du nombre d'hosties a d6poser dans le
ciboire, puis, quelques minutes plus tard, on nous
faisait entrer dans la chapelle du Saint Pere.
A genoux sur son prie-Dieu, il achevait pieusement
de lire ses prieres. Nous primes place de chaque c6t6
et bien pros de lui, p6ntrees d'une 6motion facile a
concevoir.
Benoit XV c6lbra ensuite la sainte messe, assist6
d'un de ses secretaires. II avait.eu la d6licatesse de
faire consacrer le-calice offert pour la b6atification de
nos soeurs d'Arras, afin de l'6trenner pr6cis6ment ce
jour-li.
La messe achevbe, en une demi-heure. peine, le
Saint-Pere revint a son prie-Dieu faire son action de
graces - et avec quel recueillement et quelle ferveur!
- pendant que son secr6taire offrait a son tour le
saint sacrifice. II sortit ensuite et son camirier Mariano
nous fit signe de revenir l'attendre au.salon. Presque
aussit6t le pape entra; nous nous prosterndmes pour
recevoir sa btnediction. Alors, il dit, joignant le geste
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a la parole: a Debout, debout ! Notre Mere le remercia de la faveur qu'il venait de nous accorder et aussi
de s'etre servi du calice: iAh! vous l'avez remarqu6 ,,
dit-il en I'interrompant avec un bon sourire. Puis il
prit plaisir a examiner plusieurs gravures repr6sentant
nos bienheureuses martyres que notre Mere et ma sceur

Assistantelui offraient de la part de ( la Mere Emilie ).
II demanda oi elles avaient 6t6 faites. - A Paris,
Trbs Saint-Pere. - Elles sont vraiment tres belles.
- " Tres Saint-Pere, ajouta notre Mere, j'ai encore
une grace a vous demander : nous serions heureuses de
donner g toutes les Filles de laCharit6 la consolation
de lire les paroles que vols nous avez adressees mardi;
une sceur les a resumbes en francais, mais nous ne
voudrions pas les publier sans etre sfres que vos pensees ont 6t6 fiddlement rendues ,.
Et notre Mere pr6senta la traduction ecrite avec un
soin pieux par une main habile. Tres attentivement Sa
Saintet6 lut d'un bout A l'autre. ( Admirable, dit-il.
Je suis surtout satisfait de voir que vous avez bien
compris que vous n'etes pas seulement des dames de
bienfaisance, ou Soeurs de la Misbricorde, appliquees
au soulagement des misbres temporelles, mais que
vous etes Filles de la Charit6 pour vous occuper des
ames. )
Dans I'intimit6, Benoit XV se montre aussi simple
que bon; il aime a plaisanter familibrement sans rien
perdre toutefois de sa dignit •. C'est ainsi que, dans
une circonstance pr6cidente oiu notre Mere Marie lui
disait, en le remerciant d'admettre des seurs a sa
messe: a Oh! Saint-PBre, c'est trop de bonheur!h II
ripondit d'un ton serieux: a Si vous trouvez que ce
sot trop t6t, nous pourrons attendre un peu ».
Le jour du 9 mai, notre Mere lui avait envoynun
petit present avec ces mots: ( Les tres heureuses filles
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de la bienheureuse Mere n. Quand il la revit, Benoit XV
lui en t6moigna sa satisfaction, ajoutant : cAlors, les
filles sont plus heureuses que la Mere, 6tant tr's heureuses tandis que la Mere n'est que bienheureuse n.
A la fin de la petite audience priv6e dont nous parions actuellement, le Saint Pere clemanda : " Et la
Mere Emilie, quand reviendra-t-elle ? Pour la b6atificaticn de la Mere Marie?. ) Puis aussit6t, se reprenant:
Il est vrai qu'on n'est pas beatifi6 avant sa mort, alors,
il vaut mieux que ce ne soit pas ».
Avant de se retirer, Sa Saintet6 fit le tour du demicercle agenouill6 devant iui, remettant a chaque soeur
une m6daille de la sainte Vierge avec son effigie sur
l'autre face.
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L'EGLISE SAINT-APOLLINAIRE.
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Gloire i Dieu,
source de tout bien et r6compense dans la glorification de la bienheureuse Louise de Marillac, co-fondatrice des Dames et des Filles de la Charit6 de SaintINSCRIPTION

DE L'APOTHEOSE.

Vincent-de-Paul. Sa Saintet6 Benoit XV, 1'6levant

a

1'honneur des autels, la propose comme modele au
monde, alter6 de charite.
PROGRAMME. - Lundi o1 mai. - Six heures : Messe
par M. Alpi, Visiteur de la Province romaine;
Sept et huit heuires: Messes par des cardinaux ita-

liens;
Dix keures : Office pontifical par S. Gr. Mgr Emile
Chesnelong, archeveque de Sens.
Soir. -

Quatreheures - V6pres solennelles par S. Gr.
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Mgr Chesnelong; panegyrique prononck par Mgr le
Secretaire de la Sacr6e Ponitencerie.
Salut par S. ]m. le cardinal Vannutelli, doyen du
Sacri College et ponent de la cause de la bienheureuse.
Deuxieme jour, 'i

mai. -

Six keures : Messe par

M. Bettembourg, visiteur, et directeur g6enral des
Dames de la Charit6, a Paris;
Sept et hnit heures : Messes par des cardinaux italiens;
Dix heures : Office pontifical par Mgr Fabregues,
Vicaire apostolique en Chine;
Soir. - Quatre heures : V6pres solennelles, pr6sidies par Mgr Fabregues. Fan6gyrique prononc6 par
un archeveque italien. Salut par S. lm. le cardinal
Bisleti, pr6fet des universitbs catholiques et des s6minaires.
Troisikme jour, 12 mai. - Six keures : Messe par le
tres honore M. Verdier, Sup6rieur general de la Congregation de la Mission et des Filles de la Charite;
Sept heures: Messe par un cardinal italien;
Huit keures : Messe de communion generale, dite
par S. 9m. le cardinal Marini, pr6fet de la Sacrbe
Congregation des Rites orientaux. Hom6lie sur la
bienheureuse;
Dix keures : Office pontifical par S.- m. le cardinal Amette, archeveque de Paris.
Soir. - Quatre keures : V6pres par Mgr Reynaud,
Vicaire apostolique en Chine. Paqngyrique par S. Gr.
Mgr Nasali-Rocca, aum6nier de Sa Saintete. Te Deum
solennel, et salut donni par S. 9m. le cardinal Vico,
pr6fet de la Sacr6e Congregation des Rites.
Les messes se diront depuis cinq heures du matin,
a tons les autels, jusqu't une heure avancee.
La musique sera dirigee par le maitre de chapelle
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de Saint-Jean-de-Latran et par le professeur de I'Acole
superieure de a Musique religieuse romaine . .
Sa Saintet6 a accord6 une indulgence plIniere aux
fid~ies qui feront une visite, I'un des jours du triduum. Elle a daign6 accorder igalement cent jours
d'indulgence pour chaque jour du triduum.

CIREMONIE DE LA BEATIFICATION
DES S(EURS D'ARRAS
(d'apres la Croix)
Nous ne renouvellerons pas la description de la ceremonie
de la beatification, qui a clos dimanche l'imposante serie des
trois canonisations et des cinq biatifications : ces grandes
solennitis se sont ouvertes par la beatification de la v4enrable
Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charit6; elles
se terminent par celle de quatre Filles de la Charit6 et onze
Ursulines, martyres, a Cambrai et A Valenciennes, de la haine
jacobine contre I'tglise.
On a revu, a dix heures, larriv6e des cardinaux membres de
la Sacree Congregation des Rites, puis du cardinal Merry del
Val, archipretre de Saint-Pierre. Quand ils eurent pris place,
les premiers a leur bane du c6tA de l'Evangile, le second & la
premiere place du c6t6 de l'-pitre,le postulateur de la cause,
M. Ricciardelli, procureur gineral des Pretres de la Mission,
avec Mgr Verde, secr6taire de la Congregation des Rites,
s'approchbrent du cardinal archipr6tre; ils lui demandbrent
l'autorisation de faire lire le d6cret de b6atification; et le decret a 4etlu, aussit6t apris, par un benificier de Saint-Pierre,
du haut de l'ambon. Puis le Te Deum a &t6 entonne; l'image
qui, dans la gloire du Bernin, montre les nouvelles bienheureuses montant au ciel, a ete ddcouverte, et la messe solennelle a commence. C'est Mgr Chollet, archeveque de Cam.
brai, qui Pla celdbrde.
Un pen avant cinq heures trois quarts, le pape Benoit XV,
qui est la ponctualitd meme, est entrd dans Saint-Pierre, sur
la sedia gestatoria,revetu de la mosette rouge et portant simplement la calotte blanche. Cette arrivie est toujuurs impres-
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sionnante: faut-il dire qu'elle est moins imposante qu'elle ne
Iest pour les canonisations, quand le Pontife, portant la
mitre ou la tiare, est revetu du majestueux grand manteau
blanc pontifical et qu'il avance, encadr4 par les flabelli?
Mais ce qui frappe toujours, c'est la piet6 profonde avec
laquelle le Pape execute toutes les fonctions de sa charge: sa
benddiction n'est pas un geste convention'nel, et il est facile
de voir qu'il la donne de tout coeur. Puis, agenouill au faldistorio, il adore le saint Sacrement expos6 a l'autel de la
Chaire, avec un recueillement dont il est impossible de n'etre
pas touche.
La ben6diction du saint Sacrement, donnee par Mgr Julien,
ivEque d'Arras, et les invocations terminees (Dieu soit beni,
bini soit son saint nom, etc.); la postulation est venue lui
offrir les_ souvenirs n de la cause. C'est d'abord un grand
bouquet de fleurs artificielles, d'une grande finesse. Ces bouquets ont pris des proportions assez considerables, et, dans

leur genre, ils sont un peu des oeuvres d'art. Apres le bouquet,
on offre au Pape une gravure reproduisant le tableau commimoratif qui lui sera remis plus tard.

Enfin, l'usage veut que la postulation offre au Pape un reliquaire contenant quelques fragments d'ossements du ou des
nouveaux bienheureux.
Cette fois, pas de reliques. Les martyres de Cambrai et de
Valenciennes out it, jeties k Ia fosse commune oi leurs
restes se sont consumes. Les Filles de la Chariti et les Ursulines ont eu la delicate pensee d'offrir, pour chacun des deux
groupes de martyres, un calice d'or, rien ne convenant mieux
sans doute pour rappeler des martyrs que le calice oix le sang
du Sauveur commemore divinement l'immolation du R&dempteur et celle de tous ceux qui ont mel leur sang au
sien.
Le calice offert par les Ursulines reproduit, comme support
de la coupe, la colonne commemorative du dogme de l'Immaculde-Conception, irigee sous Pie IX, place d'Espagne,
avec, au pied, les quatre prophetes, et sous la coupe, encadrde
par des colonnettes, la statue de l'Immaculde.
SCelui des Filles de la Charite, execute I Lyon, porte, au
pied, une croix formee de diamants, et tout autour, six solitaires itincelants, de grandeur decroissante. D'autres diamants, sobrement encadris d'une dentelle de filigranes,
brillent au nmoud du pied et tout autour de la coupe evasc.

-- 641 Aucun miracle, on le sait, n'est exige pour la beatification
des martyrs. Point d'6tendard donc, dans la basilique, reproduisant des scenes de miracles.
Le grand etendard, suspendu & la loggia represente les
deux groupes des Filles de la Charite et des Ursulines, les
yeux levis au ciel, d'ofi un ange leur apporte la palme du
martyre.
Le tableau sons le portique groupe autour d'un meme echafaud les martyres de Valenciennes et celles de Cambrai: l'une
d'elles gravit les degres de l'echafaud.
Le.T. R. P. Verdier, Sup6rieur gendral des Lazaristes et
des Filles de la Charite, MM. Ricciardelli, Fontaine, Vidal,
Misermont, reprisentaient la famille de saint Vincent. Les
Filles de la Charite etaient representees par I'Assistante generale et les del6gues de nombreux pays. Les Ursulines etaient
repr6sentees par deux religieuses appartenant an convent de
Valenciennes, actuellement 6tabli a l'dtranger, qui a particulibrement travaille a la glorification des martyres; par la
T. R. Mere g6ndrale de l'Union romaine des Ursulines, toutes
ses assistantes et toute la communautd de la maison generalice. Les cornettes des Filles de la Charit6, les voiles noirs
sur coiffes et guimpes blanches des Ursulines, semees abondamment dans toutes les tribunes, s'harmonisaient avec le
double groupe des Ursulines et des Filles de la Charite
reprdsentees dans ta gloire autour de la croix lumineuse surmontant deux palmes entre-croisdes.
Nous avons remarqu6 dans la tribune diplomatique, comme
a toutes les b6atifications anterieures, M. Doulcet, charge
d'affaires de France. La tribune reservee k la famille de Sa
Saintet 6etait de nouveau garnie des membres de la famille
de Benoit XV.
Une foule imposante remplissait la grande nef et le transept de 1'immense vaisseau.

TRIDUUM SOLFYNEL CHEZ LES PRETRES DE LA MISSION
A SAINT-APOLLINAIRE, EN L'HONNEUR DES BIENHEUREUSES FILLES DE LA CHARITE, MARTYRES D'ARRAS
(15-16-17 juin 1920)

Premier jour. -

Six keures : Messe par M. Verdier,
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Sup6rieur g6n6ral des Pretres de la Mission et des
Filles de la Charit6;
Huit heures: Messe par S. Em. le cardinal Pompili,
Vicaire general de Sa Saintete;
Dix keures : Messe pontificale, par S. Ex. Mgr Nasalli-Rocca, aum6nier secret de Sa Saintet6;
Soir. - V6pres, presidees par le meme Monseigneur. Panegyrique par le R6v. P. Troisi, dominicain.
Salut par S. Em. le cardinal Bisleti, prefet de la
Sacr6e Congr6gation des s6minaires et des Universites
catholiques.
Deuxikme jour. - Six heures: Messe par M. Verdier,
Sup6rieur general de la Congregation de la Mission
et des Filles de la Charite;
Huit keures : Messe par S. Em. le cardinal Giorgi,
penitencier majeur;
Dix keures : Messe pontificale par S. Ex. Mgr Zampini, sacriste de Sa Saintet6;
Soir. - Vepres pr6sid6es par le m&me Monseigneur.
- Panegyrique par le R. P. Turchi, de la Compagnie
de JTsus;
Salut par Son Em. le cardinal Vincent Vannutelli,
doyen du sacre college et ponent de la cause de b6atification.
Troisieme jour. - Six keures : Messe par M. Pozzi,
Superieur des Pr&tres de la Mission de la Province
romaine;
Huit eures : Messe par S. Em. le ca.dinal Valfr6
di Bonzo, pr6fet de la Sacr6e Congregation des Religieux;
Dix eures : Messe pontificale par S. Exc. Mgr Giu
seppe Palica, vice-gerant de Rome;
Soir. - V6pres presid6es par le m6me Monseigneur.
Pan6gyrique par Mgr Salotto, sous-promoteur de la
foi;
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Salut, pr6ecid d'un Te Deum tres solennel, par S.
im. le cardinal Vico, prefet de la Sacr6e Congrigation des Rites.
Les chants furent executes sous la direction du
maitre Marold.
Un tres grand nombre de messes furent dites pendant les trois jours en I'honneur des bienheureuses
martyres.

DORTOIRS ECONOMIQUES
A SANTA MARIA IN CAPELLA
Lettre de M. Paolo CRocI, prisident du cercle de SaintPierre-de-Rome, 4 seur BOYAVAL, supirierede I'kospice Santa Maria in Capella.
Rome, 6 juillet 9gao.
TREs RtVERENDE MERE SUPERIEURE,
A l'occasion du quarantieme anniversaire de la fondation de notre ceuvre des a dortoirs i, commenc6e
dans les locaux jttenants a cet hospice, nous avons a
coeur de rappeler que, si cette oeuvre bienfaisante a pu
s'effectuer et subsiste depuis quarante ans, le m6rite
en revient surtout an devouement des Filles de la
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. Oui, nous l'avons
toujours proclam6 et nous ne cesserons jamais de
r6p6ter que, sans le concours des sceurs, sans leur inlassable coop6ration, aucune de nos ceuvres ne pourrait
subsister.
Cela 4tant, nous sentons le besoin encore plus que
le devoir, de profiter de cette circonstance pour t6moigner encore une fois & votre personne, ma tres
-rev6rende Mere, et A vos excellentes sceurs, notre profonde et respectueuse reconnaissance. Nots formons
le vaeu que -les pieux liens qui unissent nos deux
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Soci6tis restent toujours bien serr6s pour continuer
les ocuvres de charit6 par amour du Seigneur J'sus.
Veuillez agrber 1'expression de la respectueuse consid6ration avec laquelle je reste au nom de tous,
Tres R6v6rende Mere superieure,
Votre trbs humble serviteur.
Paolo CRocI, prisident.
Voici le compte rendu de la fete du quarantieme anniversaire de cette ceuvre, d'aprbs un journal de Rome :

Le 27 juin g12o, le cercle Saint-Pierre de Rome
c6l6brait le quarantieme anniversaire de la fondation
des dortoirs 6conomiques. LA, sont recus chaque nuit
moyennant 15 centimpes, tous les hommes sans abri.
Ce fut le prince Doria qui le premier accueillit dans
son hospice cette ceuvre de bienfaisance, y consacrant
tout un local ou la tradition rapporte que sainte Franqoise Romaine venait soigner les pauvres malades du
Transt6v&re.
Ce premier dortoir contient quatre-vingts lits toujours occupes. Un second de deux cent soixante-dix
lits fut ouvert a I'hospice Santa Galla par la pi6te et
la munificence des illustres pontifes Lion XIII et
Pie X.
La c6remonie commenca par le chant du Te Deum
dans I'antique et d6vote chapelle de Santa Maria in
Capella. Elle se trouva trop petite pour contenir les
hospitalises des dortoirs et les membres du cercle
saint Pierre, venus nombreux avec leur families.
S. Em. le cardinal Ranuzzi prbsidait la fonction religieuse et au nom de tous, remercia la divine Providence pour la continuelle et particulibre protection
dont elle avait toujours entour6 et beni cette charitable institution.
Aprbs la benediction solennelle du saint Sacrement
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eut lieu dans le jardin la cirimonie civile. Des fauteuils avaient &tC prepares sous le cloitre, devant la
magnifique all6e garnie de fleurs et de verdure, parure
naturelle due a la bont6 de Dieu et a la richesse de
ce sol baign6 dans les chauds rayons du soleil.
Faisaient couronne a S. Em. le cardinal Ranuzzi,
M. Sarno, conseiller de pxrfecture, reprtsentant le
pr6fet, le docteur Cochetti, representant le maire de
Rome, M. Henri Tuccari Saredo, repr6sentant l'autorite dioc6saine, la duchesse Salviati, la comtesse de
Carpigna, la comtesse Muller, etc. M. Croci, le president du cercle Saint-Pierre, prit le premier la parole.
Aprbs avoir adress6 ses remerciements aux autorit6s
pr6sentes et a tous les assistants, il remwmora tout le
bien materiel et moral que l'institution des dortoirs
avait r6alise dans l'espace de quarante ans, rappela le
souvenir de tous les bienfaiteurs insignes, retournss A
Dieu pendant cet espace de temps, et enfin dans une
vive priere aux autorites presentes, repr6sentant le
grand nombre de pauvres sans abri qui ne pouvait
profiter de ce grand bienfait, faute de place, les supplia de les aider a ouvrir un troisieme dortoir. Des
applaudissements vigoureux et nourris saluirent les
chaudes et chritiennes paroles de 1'excellent president.

SLe docteur Cochetti parla. ensuite, apportant le
salut du maire de Rome, remerciant en son nom pour
tout ce vrai bien, fait a cette portion plus besogneuse,
mais non moins interessante, de ses administres.
Enfin, pour conclure, la parole fut donnee a Il'honorable avocat et d6pute, M. Tupini. Dans la chaleur
et l'eloquepce d'un discours v6ehment, il convoqua
tous les coeurs a la pratique toujours mieux comprise
de la charite fraternelle, et promit son appui non
seulement prts de l'administration communale, mais
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encore, pros du gouvernement. Ce discours fut suivi
de vils applaudissements. Durant ce temps, les trois
cent cinquante b6nficies des deux dortoirs avaient
pris place aux tables pr6parees et recouvertes de belles
nappes blanches. Servis par les messieurs et les
dames du cercle, ils frent honneur a un modeste repas
compose de viande, macaroni, pain, dessert et vin,
pr6pares par les soeurs. II etait huit heures du soir,
le ciel 6tait-serein, I'atmosphbre temp&ere; la paii
promise aux bons et aux pacifques remplissait tous
les coeurs.
Ce qui suit est ajoutd par la satu Boyaval:
Peu a peu la foule se retira, et quand nous nous
retrouvames seules, nous efmes l'impression d'avoir
fait des heureux.
Le soir m6me, nous efmes une grande consolation.
Un de ces hommes qui paraissait approcher la cinquantaine, et qui venait d'assister A la c6riraonie vint
trouver sceur Fklicit6 et lui dit qu'6tant a la chapelle,
emu par la vision de la Vierge puissante, par la
beaute des chants, il s'6tait dicid6 a faire sa premibre communion et qu'il d6sirait qu'on l'aidAt A remplir ce grand devoir.

PROVINCE DE TURIN
TURIN, SAINT-SAUVEUR
MAISON CENTRALE DES FILLIS DE LA CHARITE

Retraite spirituelle aux Dames de la Ckariti en priparation t la prockaine bjaifitcation de Louise de
Marillac.
La vaste chapelle de Saint-Sauveur a accueilli cette
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annie, pour la premiere fois, du 26 au 3o avril, deux
fois par jour, les nombreuses Dames de la Charit6 des
diverses paroisses de Turin pour les exercices d'une
retraite spirituellepr&chte parundenos dignes missionnaires, M. Richard Bona. Le grand nombre des retraitautes, venues meme des quartiers lesplus kloignis, malgrk les contretemps qui semblaient devoir mettre
obstacle a la bonne reussite de la retraite,a montr6 que
la pieuse initiative venait combler une lacune et a tC
trbs appricibe des Dames, lesquelles, enflamm6es par
l'apostolique parole du missionnaire qui leur montra
toute la beaut6 de leur sublime vocation et leur obligation d'imiter la vertu de celle justement nommee la
premiere Dame de la Charite, terminerent lear retraite
par une communion g6n6rale et par les plus belles
resolutions de rendre toujours plus intense leur saint
apostolat de foi et de charit6.
Le troisieme jour, apres l'exercice de l'apris-midi,
S. Em. le cardinal Richelmy, notre bien-aim6 archeveque, entour6 de douze cur6s de la ville et autres
repr6sentants du clerg6, daigna pr6sider la r6union
g6nerale de toutes les associations (autre nouveaute
bien reussie, pour Turin),'r&union quiremplit tous les
cceurs des plus suaves consolations.
Apres un discours lu par le digne M. Bona, au nom
des Dames, discours que nous reproduisons ci-dessous,
parcequ'il nous semble exposer bien clairement le but
et la fn que nous. nous 6tions proposes en cette
x6union g6nirale, les Dames tr6sorieros des quatorze
associations de charit6 de Turin donnbrent lecture du
compte rendu de 1919, le faisant priecder d'un sommaire historique de chaque association. En entendant
ces chiffres, t6moins 6loquents de l'activit6 et du zile
de toutes les associations, il n'y eut pas un coeur qui
ne se sentit emu de gratitude. Plus que tout autre, notre
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aim6 pasteur se montra emu et satisfait; il prit la

parole pour conclure ce qu'il daigna aimablement
nommer u Revue tris r6ussie de la charit6 priv6e a
Turin ,, faisant I'6loge des Dames initiatrices et continuatrices d'une si belle oeuvre. Apres avoir 6voqu6,
par ses chaudes paroles, les suaves figures de saint
Vincent de Paul et de Louise de Marillac, il prit occasion de la sage et mile direction du Saint envers sa
-flle spirituelle, pour recommander aux Dames de ne
jamais perdre de vue que la charit6 envers le prochain, pour etre vraie et durable, doit decouler de
l'amour de Dieu, les exhortant fortement a faire r6gner
ce divin amour dans leurs coeurs et dans le sein de
leurs families.
Aprbs avoir donn6 sa pastorale b6endiction, gage
de celle que Dieu accordera pendant la vie et k la mort
aux imes qui sauront persev6rer dans le ministbre arda
de la charit6, ion Eminence quittala salle, exprimant
encore a toutes et sp6cialement aux seurs des Mis6ricordes qui faisaient haie sur son passage, sa profonde
satisfaction.
Puis eut lieu la distribution des images-souvenirs
repr6sentant saint Vincentr de Paul pr6sidant une
r6union des premieres Dames de la Cha.:6, images
bien accueillies et qui rappelleront aux associ6es l'esprit avec lequel elles doivent se d6vouer au soulagement du pauvre.
Voici le texte du discours lu au nom des Dames :
EMINENCE,

Ce n'est pas aujourd'hui, mais il y a trois ans, en pleine
guerre, que nous souhaitions nous reunir en Assemblee
gnexrale pour, je dirai, passer en revue nos forces et consoler
votre coeur de phre afflige par tant de souffrances s'abattant
sur vos enfants privilegiks, les pauvres.
C'1tait alors (1917) le troisieme centenaire de- notre asso-
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ciation, la plus grande peut-tre des institutions de charite
des temps modernes, et il nous avait sembli beau de faire
resplendir, au milieu de la sinistre lueur de la haine, la divine
lumiere de l'amour; mais des pr6occupations douloureuses,
qu'il n'est pas a propos d'6voquer en ce moment, nous empecherent alors. Cependant le desir de cette r6union g6nerale n'a pas disparu, il n'a pas meme diminue d'intensiti
avec la cessation de la guerre. Je crois au contraire interpriter la pens6e de tous en affirmant que ce desir est demeure
bien vivant et meme a augmente d'intensite.
Dans quelques jours, le 9 mai, l'Pglise d6cernera les honneurs des autels A la grande servante de Dieu, Louise de
Marillac, veuve Legras, la fille spirituelle de saint Vincent
de Paul, son bras droit en ses multiples initiatives de charite,
la fondatrice des Dames de la CharitY, non selon 1'ordre du
temps, mais selon les oeuvres et le mirite; car il est hors de
doute que si notre association a pris tant de developpements,
s'est dilat6e jusqu'aux extr6mitds ddu monde, le merite lui en
revient en grande partie; tout est d6 A la sage direction qu'elle
lui imprima dbs le commencement et qu'elle maintint par
ses frdquentes visites d'inspection dans I~ cours de son
ddveloppement.
Comment c6lebrer une si grande solenniti sinon par une
revue gendrale? Que Louise de Marillac puisse nous voir
toutes, unies par les liens le la charit6, anim6es d'un seul
d6sir, marcher sur ses pas, imiter ses vertus. En outre, le
malaise social augmente en meme temps que les difficult6s
matarielles, et dans quelle mesurel... mais plus encore a
augmente le malaise moral. Les Ames sont lasses de souffrir;
d6sormais, elles sont fortement tent6es de se replier, meme les
plus nobles et les plus delicates, dans une froide indifference,
A1'egard des malheurs d'autrui. Que cette reunion reveille le
feu sacre de la charite qui anima les premieres Dames de
saint Vincent de Paul.
L'6mulation est une grande force. Jusqu'a maintenant, les
diverses associations de charitt, qui se rattachent aux Filles
de la Charite, ont vdcu isolees; elles ont travaille dans le
silence, je dirai quasi dans l'ombre. II est temps qu'elles se
manifestent, qu'elles laissent voir le lien qui les unit les unes
aux autres et toutes a la grande famille de saint-Vincent; il
est temps que, faisant connaitre les industrieuses initiatives,
je dirai personnelles, elles soient, les unes pour les autres,
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mobile de ferveur, ecole de zele toujours plus actif. Le mal
grossit comme un orage qui menace de tout engloutir; des
nombreux arbres plantis par la charitd, faisons une haie, une
foret impin6trable qui arr&te et dissolvela nude. Entrelagant
leurs nombreux rameaux, os associations deviendront cette
haie insurmontable contre latempete du mal :u Viribusunitis
sera desormais notre devise et par cette parole nous vaincrons.
Tout & l'heure, a la lecture du compte rendu annuel, que
les diverses trusoriires voudront bien faire pour la commune
edification, vous entendrez les merveilles que ces bonnes
Dames,en vraies abeilles industrieuses, ont su accomplir dans
le cours de I'annde ecoulee, malgri les inormes difficultis
qui se sont accumuldes en ces derniers temps; et par cette
annie, vous pourrez juger de toutes les autres qui lui sont
soeurs, et vous pourrez, avec paternelle complaisance, mesurer l'immense 6tendue de leurs efforts.
Notre association, qui compte bien 25oo membres entre
associees et actionnaires, est divis6e en quatorze associations
paroissiales, les unes, constitudes en corps moral depuis
cinquante, soixante-dix, quatre-vingt-dix ans et plus, ayant
des fonds suffisants pour entretenir les initiatives bienfaisantes les plus varides a l'avantage de Penfance, de la jeunesse
feminine, de la vieillesse, les autres nies les dernieres,
comme celles de Saint-Joachim, de Notre-Dame de la Sante,
du faubourg Saint-Paul, mais deja sorties de 1'enfance elles
aussi, et devenues robustes; elle'a une vigoureuse vitalit6 qui
nous fait espirer pour l'avenir les fruits les plus copieux de
salut. Les chiffres que je vais enum6rer vous 4tonneront
sans doute : les Dames inscrites sont 25oo; les families
secourues prbs de 5ooo;les visites aux pauvres plus de 3oooo;
les secoursdonns en cetteseule anne montent h 1i343o francs;
plus de 65o enfants, 340 vieillards, 80o malades ont 6te places
en diverses institutions de la ville ; plus de2 4oo emplois ont
6t6 procures; plus de i5o mariages regularises; il y a en
20 abjurations, 18 bapt&mes d'adultes, 3o premieres communions d'adultes, sans compter celles nombreuses d'enfants.
Si cette somme de 11343o francs, dUpensde cette annie par
nos associations, unie a celles de ces dix dernieres annees,
avait ite employee, au lieu du soulagement cach6 des miseres
des pauvres, a la construction d'un h6pital ou autre etablis-.
sement de bienwaisance, les journaux n'auraient pas manqu6
de complimenter l'oeuvre des Dames, lesquelles se seraient
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senties plus ou moins saintement fieres, et Pon n'aurait pas
meme oublie le marbre-souvenir pour en perpetuer la mCmoire. Mais cet argent a 6tC depense aux moments propices,
comme la pluie d'automne qui tombe sereine sur la terre
pour la feconder. Personne ne l'a su, mais ceux qui en ont
profite ne l'ont pas ignore, eux I Que de larmes essuyees, que
de malades consoles dans leur solitude par les visites hebdomadaires des Dames! parfois la visit'e vaut mieux que l'aum6ne matdrielle. Que d'enfants retires du peril, de la misere, de pauvres vetus, de vieillards reconfortes, que de
masures delabrees ont ete rechaufiees! Tout cela est I'enchainement du travail lent et efficace de la charite chritienne,
c'est une oeuvre divine!
Mon but n'est pas de distribuer des eloges; je suis charge
de protester, Eminence, au nom de toute 1'Assemblee, de
notre ferme resolution de continuer activement notre oeuvre
sons votre sage direction. Les pauvies, et en g6enral la classe
ouvriire, deviennent de plus en plus difficiles, pousses par
de ruses demagogues, its s'eloignent du sAin maternel de
1'Eglise; convoitant un paradis terrestre, ils renoncent, insouciants, a celui assur6 qui leur est promis par Dieu meme.
A tout moment, ils menacent d'6clater en une revolte ouverte.
La haine contre les riches, que les meneurs du peuple ont su
largement leur infiltrer, a produit et produit toujours davantage sos funestes effets. C'est un champ devenu sterile, couvert
de ronces et d'epines que le notre. Certains diraient : n LU, il
n'y a plus rien a faire. n Nous au contraire, avec notre grand
saint Vincent, nous voyons que tout est a faire et nous nous
mettons a l'oeuvre. Par les paroles et les exemples, par P'aum6ne de notre argent et de nos personnes, soignant a la fois
les corps et les Ames, nous arriverons, nous en avons la confiance, I changer bient6t les cours les plus endurcis et a les
entrainer entre les bras de Dien. La, sur le cocur de Dieu, se
fera la paix entre les classes sociales, c'est notre ideal, notre
confiance. La grande crise que traverse la societe - crise
economique et sociale - nous le comprenons, est au fond
une crise religieuse qui, en derniere analyse, se resout en
une question pratique de moralite. D'un c6te, le pauperisme
caus6 par la guerre, et de l'autre le faste d'une bourgeoisie
dissolue, ont produit Pactuelle division, la lutte des classes.
L'egoisme individuel emerge et domine partout. Quel en sera
le remede ? la charite! la charit4 organis6e, sage, disciplinde.
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Voilk le grand ressort que nous nous proposons de faire agir.
Nous chercherons, de toutes nos forces, le soulagement do
pauvre et du malade, dans une plus large mesure encore que
par le passe; nous chercherons & purifier les mceurs, L rapprocher les classes sociales, ldevant le peuple et nous abaissant jusqu'h lui avec une abnegation volontaire et gdndreuse.
D46ormais plus fideles aux enseignements de notre pere et
maitre saint Vincent, nous donnerons aux pauvres plus qu'une
aum6ne passagere, un pen, beaucoup, de notre temps, de nos
fatigues. Pour faire cela, nous avons besoin de voir et de
comprendre le pauvre, le besogneux, a la lumibre de l'Ivangile et nous I'avons fait pendant ces jours de retraite.
Oh! comme elle est vraie la parole que saint Vincent adressait aux premibres Dames: ctSi, dans le pauvre,vous ne voyez
que le pauvre, vous en eprouverez r6pugnance et vous le fuire;.
mais si en lui vous voyez Jesus et Jesus seul, il vous attirera
et vous ravira.
Oui, qu'il est beau, le pauvre vu en JEsus-,
O
Christ! Le servir est une grice et un bonneur et nous sommes
fibres de la part qui nous est 6chue. B6nissez, tminence,
6 Pere des pauvres et des riches, ces sentiments et ces resolutions et que votre benediction soit efficace et durable. Mais
surtout bdnissez la nouvelle association qu'en ces jours de
retraite et aux approches de la bEatification de notre Mbre
Louise de Marillac, nous avons risolu d'instituer en son
amour. C'est une initiative modeste, mais inspirde par le
d6sir de Votre Pminence de voir acheminer saittement les
jeunes energies. Comme deja en d'autres villes, et 1'exemple
nous est d'abord venu de Paris, centre de notre association,
nous voulons etablir dans son sein une espace de section de
la jeunesse qui sera la semence des futures Dames de la
Charitd. Sous 'ceil maternel .et vigilant des bonnes Sceurs,
4 les Demoiselles de la Charitei feront bient6t leurs premieres
armes. L'ceuvre de Louise de Marillac accueillera nos filles,
nos petites-filles qui, encore trop jeunes pour entrer a nos
c6tes dans la grande arm4e de la Charite, sont cependant asses
animees de l'amour des pauvres pour aller les visiter et secourir, accompagn6es de la Soeur qui les formera & cet apostolat, la plus belle profession du monde et la gloire de notre
vie.
Saint-Sauveur nese souvient pas d'avoirjamaisyaccueilli dans
ses murs tant de Dames de la Charit6. Cette affluence, tandis
qu'elle montre bien vivants les liens qui unissent les divers
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rameaux de la famille de saint Vincent N Turin, est la meilleure assurance que i'association ne tardera pas a parvenir,
secondee par la nouvelle phalange dejeunes filles associees
au nom-de Louise de Marillac, aux glorieuses destindes que
Dieu semble lui avcir marqudes en ces temps nouveaux : le
renouvellement chr6tien de la societe par la charitd. A Dieuseul toute louange et toute gloire.

Compte rendu des fites- solennelles en

'fhonneur
de la

bienkeureuse Louis de Marilac et des bieneureuses
marlyres d'Arras, cilbriesdu 10 au 13 juillet dans la
chapelle de la Maison centrale des Fillesde la Charite,
h Turin.
Les fetes de notre bienheureuse Mere et de nos
bienheureuses martyres ont Wte, pour notre MaisonCentrale, comme un rayon lumineux parti de la Jru-salem cl6este, et en faisant entrevoir la radieuse,
clart6, l'ineffable beaut6, le bonheur sans melange.
La nature semblait sourire en s'unissant au triomphe rendu a la Mere et a ses flles; et, an matin du
samedi lo juillet, dans une suave atmosphere de prin-.
temps, les Dames de la Charite (ce jour leur etait:
plus particulibrement r6serv6) pouvaient se presser,
nombreuzes pour la messe de communion, c6elbre.
par M. Bona, missionnaire lazariste, dans la blanche
chapelle, sobrement, mais artistiquement d6cor6e de
draperies de damas rouge, de tentures argent et or.
Les lis et les roses, 6pars avec profusion et non
moins de bon gout, disaient la puret6 et l'amour de
nos bienheureuses, tandis que des flots de lumr&e,
coloraient le tout de leur douce et brillante clart6. Au
centre de l'abside, an-dessus de I'autel, un tableau,:
peint ,avec filial amour par une Fille de la Charite,
montrait la bienheureuse Louise de Marillac dans la:
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gloire et r6pandant sur les sceurs et les s6minaristes
agenouillUes sur sa tombe pour implorer ses maternelles faveurs une pluie de fleurs symboliques : les
roses de la charit6, les violettes de I'humilite, les
marguerites de la simplicitA, tandis que de gracieux
petits anges sourient a cette scene ravissante et qu'un
radieux ch&rubin fend les nues a toute volCe, ouvrant
les plis de son vetement vaporeux pour en laisser
6chapper A profusion la mystique moisson fleurie.
Sur le c6te de l'abside, un tableau, plus petit, mais
v6ritable oeuvre d'artiste, des quatre soeurs d'Arras
attire les regards. Et comment ne pas admirer en
effet l'expression celeste empreinte sur le visage
extatique des quatre martyres gravissant 1'6chafaud
empourpr6 de sang? Oh! comme elles disent bien et
ce que peut l'hbroisme de la charit6 remplissant un
ccoer, et la beauti de l'empyrie qui va s'ouvrir comme
prix de leur sanglant sacrifice et surtout combien est
grand et plein de charmes le Dieu qui sait attirer les
ames a lui et au milieu de tels sacrifices!...
A la messe solennelle, c616br6e par M. le Cure de
la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, les dames s'unissaient plus nombreuses encore aux Filles de la Charit6 qui leur avaient c6de les premieres places. Et a la
-er&monie de l'apres-midi, la chapelle 6tait plus que
comble pour entendre la parole 6loquente de M. Philippe Trucco, missionnaire de Sarzane, qui donna le
pan6gyrique de la bienheureuse fondatrice, dbroulant,
en un tableau merveilleux qu'il nous semblait vivre, la
vie admirable de cette ame sainte, si parfaitement
pr6parke et conduite par la divine Providence au but
qu'elle lui avait assigne : la fondation des Filles de
la Charit6 et sa donation sans r6serve a l'exercice
d'une intense charite envers le prochain, pour le
spulagement de toutes les miseres humaines, secondee
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par les Dames de la Charit6. Le pan6gyrique acheve,
chacun pratait encore l'oreille du cceur A cet hymne
harmonieux comme a un echo du langage de la c6leste
patrie.
Le dimanche it •tait la journ6e de la jeunesse. De
grand matin les jeunes filles des diverses maisons des
Filles de la Charit6 de Turin, des environs, et autres,
accouraient dans toute I'ardeur de leur juvenile
enthousiasme pour fEter la mere de leurs secondes
meres. Pres de cinq cents d'entre elles s'approcherent
de la table sainte pour se nourrir du pain des anges,
a la premiere messe dite par M. Asinelli, Lazariste,
pour revenir plus nombreuses encore a la messe solennelle, c6lebr6e par M. le chanoine Monno, et dans
1'aprbs-midi pour assister aux vepres, an salut solennel
et entendre le panegyrique prononc6 avec grande
onction par le superieur du seminaire de Chieri,
M. Antonio Trucco, qui sut mettre a la port6e de son
jeune auditoire, l'admirable module de la jeune fille
dans la famille et dans le monde, de la femme forte
et prudente, de la rille de la CharitA simplement
h6roique. Comme la veille, apres la c6ermonie, des
brochures (vie de notre bienheureuse Mere), furent
distribu6es, comme pieux souvenir de la f&te, & tous
les assistants.
Le lundi 12, specialement consacr6 & honorer nos
bienheurcuses martyres, 6tait r6serv6 & la doubleý
famille, et les messes, c61lbrees la plupart par les
missionnaires, se succ6ddrent quasi sans interruption
jusqu'i une heure tardive. Dans I'apres-midi, la chapelle trop 6troite pour la circonstance, r6unissait
les Missionnaires et les Filles de la Charit6 et M. Antonio Trucco, fit, en vrai fils de saint Vincent, I'6loge
des quatre martyres qu'une vie de continuelle et
intense charit6 dans les oeuvres avait admirablement
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pr6paries & etre le soutien de nombreux infortunes
dans les prisons d'Arras, et a courber lear tate sons le
tranchant de la guillotine en vierges et martyres
dignes des premiers sikcles du [christianisme. La
benediction du tres saint Sacrement, donn6e par
Mgr Castrale, 6veque auxiliaire de S. Em. le
cardinal, cl6tura cette journee de fete de famille
bien apte i faire bMnir le bon Dieu de la vocation si
belle d'enfants de saint Vincent. Comme les jours
pr6c6dents, les chants harmonieux des siminaristes
retentissant sous l'ample voute, emportaient l'Mme
vers les regions c6lestes oit sans cesse se font entendre
ces chants sublimes que l'oreille humaine ne peat
entendre.
La journ6e solennelle entre toutes 6tait celle de la
cl6ture, le mardi i3. Comme la veille les messes se
succ6derent nombreuses dans la blanche chapelle,
vestibule du paradis. A la messe solennelle, c6~lbrbe
par M. Cervia, missionnaire lazarxste, les s6minaristes et les 6tudiants ex6cuterent avec perfection la
messe d'Amatucci, et le soir, aprbs les vepres, pr6sides
par M. Traverso, visiteur de la province de Turin,
S. Em. le cardinal Richelmy, toujours paternellement
bon et bienveillant pour les Filles de la Charitk, voulut
bien lui-mAme faire une courte mais bien pieuse conf6rence, montrant nos-bienheureuses et en particulier
notre bienheureuse mere dans sa vie int6rieure, dans
son union a Dieu, dans sa soumission an guide kclaird
de son ame, a saint Vincent de Paul, et tout cela
comme la source d'ou decoulerent les oeuvres admirables qui remplirent les trente dernieres annees de
sa vie.
Pendant le salut donne par Son Eminence, le Te

Deum de l'action de grices s'61eva avec ferveur de tous
les coeurs vers Dieu, anteur de tout bien, vers les bien-
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heureuses aussi, mystiques canaux, en ces jours, de
graces nombreuses pour les ames; et tout naturellement I'Ecce quam bonum montait da coeur aux lkvres,
tandis que 1'ame gofitait les joies ineffables de la cite
des saints.
PROVINCE DE NAPLES
MAISON CENTRALE DE NAPLES

Relation du triduum en Lkonneur de notre biexkeureuse mere et de nos bienkeureuses soeurs martyres
d'Arras.

Notre Maison centrale s'est fait. une joie, sans
devancer la Maison-Mire dans ses hommages publics

h nos bienheureuses, de lui etre cependant aussi unie
que possible, commenant son triduum le jour oif se

terminait celui de Saint-Sulpice a Paris. Les 26, 27
et 28 juin, nous avons done fet6 solennellement notre
bienheureuse mere et nos soeurs martyres d'Arras que
la sainte Eglise vient d'Alever aux honneurs des autels
le 9 mai et le 13 juin derniers, dates a jamais m6morables pour la petite compagnie.
Notre chapelle rev6t pour cette circonstance unique
ses plus beaux ornements : des draperies de brocard
blanc aux longues franges d'or tapissent entierement
le choeur du haut en bas, encadrant richement le
tableau de 1'apothbose qui nous cache la statue de
Marie immaculie pour nous presenter notre bienheureuse Mere s'ilevant dans la gloire, suivie de ses
quatre filles martyres, et accompagn6es d'anges qui
portent des palmes et des couronnes. Le caractere
distinctif de la bienheureuse Louise de Marillac itant
l'esprit de sacrifice et 1'amour de la croix, il entrait
dans les desseins de Dieu qu'i son triomphe soit uni
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celui de ses gene.reuses files qui ont aimb NotreSeigneur jusqu'A l'effusion du sang. Le 26 juin est
pricis6ment l'anniversaire de leur martyre.
Dbs la veille au soir, la communaut6 se r6unit a la
chapelle pour la b6nediction du tableau de l'apothiose
tout resplendissant de lumieres, et de celui qui avait
et6 plac6 au petit autel de droite, desormais dedie a
notre bienheureuse Mere. Apres le chant de l'hymne
Fortem virili pectore, notre respectable Pere directeur
recite d'une voix tirs emue les deux oraisons exprimant ,i bien, dans l'incomparable style liturgique, la
saintet6 de la mere et des filles, et demandant pour
nous qu'aucune adversit6 ne nous s6pare de 1'amour
de Dieu.
Ainsi s'ouvraient ces pieuses solennites, echo des
inoubliables fetes de Rome, et qui etaient desirees,
attendues avec une joie impatiente. Pendant ces
trois jours, la communauti eut sa fete intime le matin
a la messe de communion, pieusement accompagnee
des chants du s6minaire. A la nombreuse jeunesse de
nos 6coles, pensionnat, orphelinat, ouvroirs, associaciations d'enfants de Marie, cercle d'etudes, 6tait
sp6cialement reserv6e la cir6monie de 9 heures : la
sainte messe durant laquelle les 6lves de notre ecole
normale executaient leurs plus beaux chaits et qui fut
suivie d'un discours et d'un salut solennel.
Le premier jour, 26 juin, ce fut Mgr Fabozri qui
monta en chaire et, de sa parole 6loquente, pr6senta
le christianisme comme le regne de la charit6. Les
saints sont les reservoirs, les dispensateurs de I'amour
divin : saint Francois de Sales et sainte Jeanne de
Chantal semblent en avoir &t6 surtout les contemplateurs, plus tard leur glorieuse ille sainte
Marguerite-Marie Alacoque devait en r6veler le foyer,
le coeur de J6sus. Mais d6j& auparavant saint Vin-
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cent de Paul et la bienheureuse Louise de Marillac
n'ont-ils pas pris possession de ce coeur pour en verser
la charitt sur toutes les miseres humaines? Oui, apres
les froides et orgueilleuses n6gations du protestantisme, sous le nuage de plomb du jansinisme menagant, ces admirables saints ont affirm6 victorieusement
la sup6riorite indiscutable du catholicisme. En effet,
qu'est-ce que la religion chritienne? Un acte de foi A
l'amour de Dieu, et par consequent le besoin, le devoir
d'imiter cet amour de Dieu, en aimant tons les hommes
comme des frbres.
Du groupe de saints qu'il avait nomm#", l'orateur
d6tacha alors la belle figure de Louise de Marillac, la
considerant parfatement humble et pauvre, forte de
cet amour de Dieu et. du prochain qui la possidait
uniquement, d'une charit6 & laquelle ne suffisent ni
les limites de la France, ni celles de son siicle, mais
dont l'action s'6tend au loin t travers les temps et les
espaces, grace a la compagnie qui est le fruit de son
cceur, de ses sacrifices, de son in6puisable devouement.
La parole vibrante de Mgr Fabozri ne" sera pas
oubliie par les jeunes ames qui la buvaient avec
avidit6.
Pendant les trois jours, la communaute et le s6minaire ont assist6 i la c6r6monie de onze heures et a
celle de cinq heures du soir. Nos seurs des maisons
de Naples et des environs y vinrent nombreuses aussi,
malgre la grbve des tramways qui priva un certain
nombre de Dame& de la Charit6 et autres invites
d'assister a nos fetes. La Providence a sembl6 vouloir
proportionner l'assistance aux dimensions de notre
chapelle qui fut toujours pleine et op regnait cependautie plus grand recueillement.
Le 26, la grand'messe de onze heures fut cflbree
par notre respectable Pere directeur, M. Morino,
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assist6 des missionnaires de Chiaia et de Vergini. Ce
furent aussi ces messieurs qui, les premier et troisieme jours, contribuerent a la pi6te et magnificence
des saints offices par les graves harmonies du chant
gr6gorien. Nos ames gofitaient avec ravissement la
messe propre de notre bienheureuse Mbre, si belle
dans le choix de l'introit, de 1'6pitre, de 1'6vangile
surtout, admirablement en rapport avec la sublime
vocation de notre bienheureuse fondatrice.
A cinq heures le respectable M. De Angelis
officia aux vepres solennelles qui nous r6unissent de
nouveau pour loner Dieu dans ses l6ues. M. Troisi,
missionnaire de Chiaia, fait un beau panegyrique de
notre bienheureuse Mere dont il fent d'6crire la vie
en deux editions tres interessantes, 1'une dtaillle,
I'autre plus resumie. On le sent penetr& d'une profonde et fliale admiration pour la bienheureuse Louise
de Marillac; sa parole simple et ardente nous montre
dans les divers 6tats de sa vie, les ascensions toujours
pers6v6rantes de son ame, montant sans s'arreter
jamais, s'6levant de clart6 en clart6, de vertu en vertu
jusqu'au sommet de la saintet6, oft sa charit6 s'6panouit en ceuvres si f6condes. La peroraison trbs belle
est une fervente invocation a notre bienheureuse Mere
pour les besoins de la sainte Eglise, de la double
famille, des pauvres.
La benediction du saint Sacrement donnee par
M. Rispoli, sup6rieur de Vergini, terminait cette
journee du ciel, laissant nos c<ct*s prktS a continuer
le lendemain leur cantique de louange et de reconnaissance.
Ce deuxieme jour de triduum, 27 juin, fut entibrement d6di6 & nos smurs martyres; l'autel s'6tait
pare de candelabres aux lys d'or, enlac6s de guirlandes de roses. rouges qui se detachaient admira-
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blement sur le fond blanc des tentures. C'6tait l'or de
la charit6, 6pur6 dans le sang du martyre...
A la messe de neuf heures, les enfants 6taient plus
nombreuses encore que la veille, les instituts les plus
6loign6s, comme l'Albergo, y 6taient repr6sent6s,
malgr6 la greve qui continuait. M. Messina, missionnaire de Chiaia, parla avec enthousiasme de nos bienheureuses soeurs que la saintet6 d'une vie toute de
purete et de charit6 avait conduites a l'acte supreme
du plus parfait amour de Dieu. Le martyre, en effet,
n'est que l'occasion violente et bienheureuse d'executer
exterieurement et en face de tous ce que le martyre
de la virginit6 accomplit chaque jour dans une Ame
qui s'est donn6e et veut se garder & Dieu. Nos
vaillantes soeurs 6taient si heureuses dans leur immolation qu'au dire d'un tdmoin oculaire, uelles etaient
gaies comme des pinsons, sur la charrette qui les conduisait a l'6chafaud »..
La grand'messe de onze heures fut c6lebrbe
par le R. P. Cirillo des Carmes d6chauss6s, assist6
des religieux du m&me ordre dont les longs manteaux
blancs aux amples capuchons donnaient a la cdrmonie un air de douce gravit6. Nos 616ves jde l'6cole
normale chantbrent la messe de Perosi, dont le nom
suffit a dire I'harmonie.
Un superieur de la compagnie de J6sus officia aux
vepres, entour6 de pr&tres et jeunes clercs de la
meme compagnie, et le R. P. Di Giovanni, provincial des J6suites, monta en chaire, ouvrant son panegyrique par cette exclamation de joie : a Enfin!...
mon Ame voit se r6aliser un vceu bien ancien, un intime
et ardent d6sir!... Les Filles de la Charit6, nous les
avons vues partout avec leurs blanches ailes, mais
toujours dans la p6nombre des salles d'h6pitaux,
dans l'ombre des miserables r6duits, passant incon-
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nues, comme les anonymes de la charit. Enfin!aujourd'hui, nous les voyons aussi sur les autels, non plus
le front pench6 sur les douleurs de l'humanit6, mais
Qleve radieux vers la gloire du ciel. , Et 1'orateur
continuant sur ce ton penntr6, enthousiaste, admire
les voies de la Providence sur les sept sceurs qui
composaient la petite famille d'Arras; il suit les
quatre bienheureuses & travers la tourmente r6volutionnaire, les montre dans la prison, en presence des
juges iniques et enfin sur la guillotine toujours si
humbles et si fortes, si simples et si heroiques,
toujours vraies Filles de la Charit6, oublieuses d'ellesmemes pour accomplir jusqu'au bout' leur sublime
mission qui est de prier, de consoler, d'aider les autres
a souffrir avec merite. Vivre d'amour et mourir pour Ia
foi, tel est le noble id6al r6alis- par les bienheureuses
martyres!... Comme cet ideal 6tait bien repr6sentW
par la profusion de lumieres qui brillaient ce soir-li
sur l'autel tandis que J6sus-Eucharistie nous b&nissait!
Le troisiRme jour de notre triduum s'annoncait
riche de ferveur et de grices, auxquelles, en d6pit des
difficultbs actuelles, vinrent participer un assez grand
nombre de Dames de Charit6. A neuf heures notre
chore jeunesse eut une messe basse pontificale cel6brie par Mgr Zezza, 6veque coadjuteur de S. Em.
le cardinal de Naples. Puis M. Troisi, infatigable
dans son zele pour faire connaitre et aimer la bienheureuse Louise de Marillac, s'appliqua a la repr6 senter forte comme le diamant par la virilit6 de son
caractere trempe par les Apreuves, et tendre
rcmme
une mire, capable de comprendre et de soulager
toutes les peines de l'ame, les angoisses de l'esprit,
les souffrances du corps, parce qu'elle les avait ellesmemes toutes ressenties : beau modle des solides et
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d6licates vertus auxquelles doit aspirer la jeune fille
chr6tienne.
A onze heures, notre imodeste chapelle avait 1'aspect d'une petite cath6drale, se voyant honor6e d'un
solennel office pontifical, c6lbre par S. Em. le
cardinal Ascalese, archeveque de Benevento, qui voulut bien nous consacrer toute cette derniere journ6e
du triduum. Le tr6ne avait &t66lev6 sous la premiere
arcade de la nef, i droite, ce qui permit a l'imposante
c6r6monie de d6ployer toute la magnificence de ses
rites liturgiques. L'autel avait repris la paraue de lys,
de roses et de violettes qui rornait au premier jour,
et nos bienheureuses dans la gloire semblaient jouir
d'offrir A Dieu tous les honneurs qu'on leur rendait.
Le soir, A la suite des vepres solennelles, Son Eminence parut en chaire, prince de l']glise dans la splendeur de sa pourpre cardinalice, mais plus encore pasteur et pere par la bont' simple, la pi&t6 elev6e, I'intensit6 d'esprit surnaturel que refl&tent son visage et
sa parole tout apostolique. Comme saint Paul, il
semble ne vouloir connaitre et faire connaitre que
Jesus-Christ et Jesus-Christ crucifi6. En effet, il s'attache A remarquer dans la vie de notre bienheureuse
Mere, sa formation spirituelle par la' croix et sa perfection consommie par l'amour de la croix. Priv6e de
sa mere des sa petite enfance, elle vit isol6e et en
souffre d'autant plus que sa nature est d'une excessive
delicatesse; mais bien jeune aussi, elle comprend la
beaut6 du don de soi par le sacrifice; contrariee dans
sa vocation, elle se soumet et supporte tout sans se
laisser abattre; elle avance toujours, s'eleve, se dgage d'elle-meme, et, trouvant enfin sa voie, se montre
admirable de patience, de support envers les pauvres,
envers ses premieres filles. Assaillie de tribulations,
elle a vaincu la tribulation en y mettant sa joie, elle

-

664 -

I'oublie en soulageant celles du prochain; elle surmonte ses tentations en dirigeant les autres dans le
combat spirituel. Ce n'est pas une soci6t6 humanitaire
avec une croix rouge... verte... on azur pour blason,
qu'elle etablit; ses Dames et Filles de la Charit6 ont
pour signe de reconnaissance et devise commune la
croix, la vraie, celle qui sauve le monde, celle qui
t presse les coeurs de la charit6 de Jesus-Christ D.
C'est au pied de la croix que la bienheureuse Louise
de Marillac est nee, qu'elle a vecu, qu'elle est morte.
A I'ombre de la croix encore, elle a repose trois sicles,
excitant toujours ses flles A la suivre dans la voie de
la croix, afn de continuer ses oeuvres.
< Filles de la Charit6, entendez la voix de votre
Mere, descendez vers chaque misere qui vous adresse un
pressant appel; descendez vers l'enfant sans mere;
descendez vers la jeune fille exposee a mille dangers;
descendez vers le pauvre, le vieillard, le malade, le
mourant; descendez sans savoir si celui que vous
assistez est digne d'int&ert, ni s'il sera reconnaissant;
descendez au nom de la charit6 du bon Dieu!,.. ,
Penetr6es de cette forte et sublime doctrine, nos
ames se recueillent pour adorer Jesus-Christ dans la
sainte Hostie que I'on vient d'exposer. Puis tous les
fronts se relevent, tous les coeurs, toutes les voix
s'unissent dans un magnifique Te Deum, auquel certainement saint Vincent et nos bienheureuses repondaient du Ciel. Une derniere et solennelle benediction
cl6tura cette fete de trois jours qui laisse dans les ames
de profondes et salutaires impressions.
Pendant tout le triduum, Ia belle relique de notre
bienheureuse Mere avait et6 expos6e au milieu des
lumieres, sur le grand autel. Chaque soir a l'issue de
la c&rmonie, un missionnaire la pr6sentait a la v6neration des assistants. II 6tait beau alors de voir le
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pieux empressement avec lequel tons, Filles de la
Charit6 et simples fidles, accouraient vers l'autel pour
baiser la cbhre relique.
Ce pricieux tresor, don de notre Tres Honoree
Mere a la Maison centrale, est plac6 maintenant
dans le reliquaire qui domine le petit autel de droite,
dt'di6 i notre bienheureuse Mere, et au-dessus duquel
contempler le beau tableau nous la
imo:
r;, i,
repr6seotant a genoux aux pieds de la sainte Vierge
qu'elle laissa comme unique Mere a la petite compagnie. Elle est toute recueillie dans son acte d'adoration, tenant pieusement son crucifix entre ses mains
jointes. Au-dessus, dans le fond, le a Seigneur de la
Charit6 "semble lui ouvrir ses bras et la regarder
avec complaisance. A' c6t6 de la bienheureuse, une de
ses filles, agenouill6e, tient aussi son crucifix, mais
lIve les yeux vers sa M*re, comme pour prendre
exemple sur eile dans l'acte qu'elle accomplit. Une
autre sceur entre dans l'appartement, portant au bras
le traditionnel panier; elle revient de la visite des
pauvres et s'arrete ravie du tableau qui s'offre a ses
regards.
Cette pieuse peinture nous represente parfaitement
I'union de la vie active et contemplative qui caract6rise notre vocation et dont la bienheureuse Louise
de Marillac fut un si beau modile. En effet, elle
semble nous dire que, pour r6pondre aux desseins de
Dieu sur nous, nous devons choisir pour cloitre le
pied de la croix, aller aux pauvres avec les pures et
fortes tendresses de la Vierge Mere, alimenter notre
charit6 a la blessure du coeur de Jesus qui a tant aim6
les hommes, Caritas Christi urgel nos
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PROVINCE DE POLOGNE

Lettre de M. SLOMINSKI, visiteui, a
secritaire gineral.

M. ROBERT,

MONSIEUR LE SECRETAIRE ET CHER CONFRERE,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais!
Lors de mon sijour A Paris, pendant l'Assembl~e
g6ndrale de notre Congregation, qui se tint a la
Maison-MWre, quelques-uns de nos confreres, que
l'histoire de notre patrie, aujourd'hui ressuscit6e,
int6ressait particulibrement, tout en 6veillant leur
sympathie, me poserent des questions concernant
l'histoire de notre communaut6, en Pologne. Puis,
lorsqu'ils apprirent que, grace A un admirable decret
de la Providence divine, nous avons ete rappelCs a
Varsovie, pour reprendre possession de l'eglise de
Sainte-Croix, qui 6tait le berceau de notre Congregation en Pologne, et d'oi notre implacable ennemie, la
Russie, nous avait expulsks cinquante-cinq ans auparavant, la joie qu'ils m'en temoignerent fut des plus
sinceres. Aussi, ils me demanderent de leur donner
des d6tails, ayant rapport a cette 6glise.
Vous-meme, trbs cher confrere, vous d6siriez que je
vous envoie, pour les insdrer dans vos Annales, des
details concernant la fondation de la maison et de
l'6glise. C'est avec une grande satisfaction, que je me
rends A votre d6sir, et je vous fais parvenir I'histoire
abr6g6e de notre communaut6 en Pologne, et, en particulier, de notre maison de Varsovie; j'y joins aussi
la photographie de l'6glise de Sainte-Croix.
C'est saint Vincent lui-m&me qui envoya en Pologne
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tglise de Sainte-Croix de Varsovie
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les premiers Missionnaires,sur la demande de la reine
de Pologne, Manie de Gonzague, 6pouse do roi JeanCasimir. Cette princesse, longtemps avant son mariage,
avait v6cu A la cour de France. C'est 1l qu'elle fit la
connaissance de saint Vincent de Paul et devint une
de ses collaboratrices, comme Dame de la Charit6.
Une fois reine de Pologne, son plus grand desir
fut d'y etablir les ceuvres de saint Vincent de Paul;
mais c'est I'Mducation do clerg6 qu'elle tenait A perfectionner, avant tout. A ses pieuses instances, saint
Vincent de Paul envoya, en 1651, en Pologne quelques
missionnaires, M. Lambert aux Couteaux, M. Guillaume Desdames, Nicolas. Guillot, sous-diacre, le
sminariste Zelazowski et un frire, Jacques Pausny.
Quelques soeurs de charite, demand6es par la reine,
partirent aussit6t avec eux. Ils arriv6rent a Varsovie
au mois de novembre et logerent tout d'abord au
palais royal, tandis que la reine elle-meme s'occupait
de leur trouver une habitation convenable et de leur
procurer une donation.
II est tout naturel que les missionnaires, qui ne
connaissaient pas la langue du pays, n'aient pu, tout
d'abord, travailler pour le bien spirituel du peuple;
cependant ils- ne resterent pas oisifs. A Varsovie,
et en particulier A la cour royale, se trouvaient un
grand nombre de Francais;aussi, en 1652, pendant le
carxme, ils leur donnerent une retraite, avant les
fetes de Paques. D'ailleurs, s'il s'agit d'accomplir -des
oeuvres de charite, on peut y parvenir, sans connaitre
la langue do pays, et de ce c6t6-!I, an large horizon
s'ouvrait devant eux.
La Pologne, quoique n'ayant pas pris part a la
guerre de Trente ass, dut subir tontes les horreurs des
guerres civiles qui la d6chiralent. D6vastke par le
glaive et par le feu, elle eut le mame sort que la Lor-

-

669 -

raine et toute la France en g6neral. Une terrible epid6mie se declara et sema partout la terreur et la mort.
Ce fut d'abord i Cracovie qu'elle sivit avec le plus de
fureur; aussi M. Lambert s'y rendit-il immidiatement,
pour organiser des secours et des ceuvres de charit6,
d'apres 1'exemple de saint Vincent; mais il dut bient6t
retourneriVarsovie,oihl'pid6mie commencait a se propager. Hl6as! lui-meme en fut atteint. Tout d'abord, il
surmonta le mal, mais il fut bient6t terrass6 par le
fliau, et mourut a Sokolka, le 31 janvier 1653. Sa
d6pouille mortelle fut transport6e a Varsovie, sur la
demande de M. ie visiteur Tarso, qui la fit inhumer
dans les caveaux de l'eglise de Sainte-Croix.
Pendant ce temps, la reine s'itait charg6e de trouver une habitation et une donation pour les missionnaires. Non loin du palais royal, prbs de la route
principale ', qui conduisait du-chateau a de magnifiques forts et jardins, appartenant a la famille
royale, et aujourd'hui connus sous le nom de parc
Ujazdowski, s'elevait une petite 6glise batie en 1520:
1'6glise de Sainte-Croix.
En I615, un bienfaiteur, M. Zembrzuski, propri&taire de terres et de bitiments qui se trouvaient dans
les environs, entreprit d'agrandiri'kglise, en y faisant
construire deux chapelles lat6rales, qui. lui donnaient
la forme d'une croix. Mgr Wezyk, 6veque de Posnanie,
sous la juridiction duquel Varsovie se trouvaitalorscette ville n'ttant devenue archev&ch6 m6tropolitain
ind6pendant qu'en 818--y cr6a, en 1626, une paroisse
A part, dont M. Zembrzuski, avec toute sa famille,
6tait Ie patron.

Lorsque les missionnaires arriverent a Varsovie, le
cure de la paroisse, M. I'abbe Zeidlic, se lia bient6t
I. La route dontil est question est aujourd'hui,dans lanouvelle Varsovie, une rue principale nominee u faubourg de Cracovie ..
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d'amitiU avec eux. Aussila reine n'eut-elle pas de difficult6, pour l'incliner Arenoncer aux benefices de la
paroisse, en faveur des Missionnaires. Elle racheta en
meme temps, de la famille Zembrzuski, les droits du
patronat de la paroisse et toutes ses dependances qui
comprenaient quelques jardins et une maison situ6e
pros de 1'eglise. Elle obtint aussi que la municipalit6
leur cdiat ses droits de patronat sur l'h6pital de
Sainte-Croix, et le tout fat remis par la reine, entre

les mains des Missionnaires, sous forme d'actes en
regle, le Ionovembre 1653. De son c6te 1'eveque Czar-

toryski, par un rescrit du i" d&cembre 1653, ratifia
l'acte de donation; puis agr6geant les Missionnaires
A son diocese, il leur donna la paroisse de SainteCroix.
Les rapports du cur6e e la paroisse avec l'autorit6
du diocese furent r6gl6s de la mani&re suivante :
chaque Sup&rieurde lamaison de Sainte-Croix, nomme
par le Sup6rieurgn&6ral de la Congregation, devenait,
eo ipso, cure de la paroisse, sans I'installation canonique. II avait seulement I'obligation de se presenter
Sl'autorit6 diocesaine.
Avant que fes Missionnaires aient pu prendre possession de la paroisse de Sainte-Croix, une autre paroisse regiae collationis a Sokolka, en Lithuanie, 6tait
devenue vacante. La reine la leur donna en 1652 et
M. Desdames en fut nomm6 cure.
Lorsque les Su6dois envahirent notre pays et occuperent Varsovie, I'6glise de Sainte-Croix en subit les
consequences et fut fort endommag6e. Les Missionnaires d6ciderent alors d'en bitir une autre plus
grande. En 1682, la premiere fut demolie et on commen'a d'en construire une seconde qui devait la remplacer. II est vrai que la reine fondatrice n'existait plus,
mais le roi Jean Sobieski et sa femme, Francaise d'ori-
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gine, ainsi que toute la famille royale, accordaient leur
bienveillante protection aux Missionnaires.
La pierre fondamentale de la nouvelle 6glise fut
posse le r" avril 1682. Le prince royal, Jacques Sobieski, et leurs Altesses royales, elles-memes, contribuerent largement a cette construction, dontle soin fut
confi6 un architecte italien, Belotti, et qui fut achev6e
en 1696. Ies frais de la batisse montaient deji, a ce
moment-la, a 80ooo0
florins. M. le visiteur Tarlo la
b6nit et le nonce du pape y chanta la premiere messe.
Le cardinal Radziejowski y introduisit le premier le
saint Sacrement. La cons6cration solennelle eut lieu le
14 octobre 1696, en presence de la reine.
La construction de la facade et des deux tours fut
bient6t achevee, sous la direction de l'architecte Fontany. Je ne vais pas .faire ici la description de l'aspect
ext6rieur de l'fglise, la photographie ci-dessus vous en
donnera une id6e plus juste. Cette 6glise etait alors la
plus grande de Varsovie, mais plus tard les Missionnaires, voulant diviser leur paroisse, trop 6tendue pour
eux, se mirent A bAtirune nouvelle 6glise, qui, par ses
dimensions, d6passait de beaucoup la premiere: 1'6glise
de la Toussaint, achevee seulement apres la suppression de notre province de Varsovie.
L'gglise de Sainte-Croix possede une crypte, dont
l'un des c6t6s servait de s6pulture aux Missionnaires
et I'autre 6tait r6serv6 aux smurs de la Charit4 et A
quelques bienfaiteurs importants.
LA reposent aussi les depouilles des premiers Missionnaires envoy6s en Pologne par saint Vincent de
Paul; et elles sont pour nous de pr6cieuses reliques.
Le premier visiteur de nationalit6 polonaise, M. Tarlo,
mort kveque de Posnanie, y est egalement d6pos6,
ainsi que ses dignes successeurs.
Ces caveaux forment des souterrains A part; I'autre
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partie de la crypte est r6servee pour les obsiques et
1'exposition des corps des d6funts avant l'enterrement.
Avant la construction del'6glise, onavait fait Mlever
une maisonqu'on agrandissait constamment, a mesure
que les oeuvres de cette maison allaient se multipliant.
Comme je l'ai dit plus haut, la reine Marie-Louise
disirait qu'on s'occupat particuliirement de l'Nducation du clergi. Respectant sa volont6, M. Desdames
s'6tait charge de faire elever un bitiment, destine a
abriter le seminaire siculier, mais la mort de la reine,
en i666, et, plus tard, les insurrections dans le pays
mirent un obstable a l'achevement de l'entreprise.
Ce ne fut qu'en 1676, lorsque le pape Innocent XI,
engagea les eveques polonais a fonder des s6minaires
et a en remettre la direction aux Missionnaires, que
l'aeuvre interrompue fut reprise. Cet appel du pape
fut favorablement accueilli par le roi et les &vques.
L'ann6e suivante, en 1677, I'6vvque de Posnanie, de
concert avec le chapitre de Varsovie, fondait le s6minaire de Sainte-Croix. II faut ajouter encore ici qu'apres un certain temps, vingt-deux seminaires sur
trente et un qui existaient en Pologne, itaient sous la
direction des Missionnaires. Tout en fondant un siminaire externe, ony 6tablissait aussi le seminaire interne
en 1677. C'6tait IL un des d6sirs de saint Vincent de
Paul, qui insistait sur ce point et y engageait M. Desdames, d'autant plus qu'il se pr6sentait de nombreux
candidats, demandant leur reception dans la Congregation et qu'on Atait oblige de les envoyer faire leur
seminaire a Paris. Les m6mes causes, not6es plus haut,
contribubrent sans doute au retard de la mise en ceuvre
de l'6tablissement, jusqu'k l'ann6e 1677 ; c'est alors
que M. Jacques Eveillard ouvrit le premier seminaire
interne.
La maison de'Sainte-Croix devint done le foyer de
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l'6ducation du clerg6. Pendant deux sikcles environ,
de 1677 a 1864, - c'est de ces deux s6minaires que
sortirent, en grand nombre, des pr6tres s6culiers et
des Missionnaires.
Cette maison fut aussi le centre oi nos Missionnaires
puisirent la science qui les rendit si c6lbres dans
toute la Pologne. Elle fut bient6t enrichie d'une grande
et excellente bibliotheque et d'un cabinet de physique.
An dix-huitieme siecle, une imprimerie, installe par
les missionnaires, prosp6ra promptement et procura
un grand nombre d'ouvrages religieux, imprimbs en
langue polonaise. Enfin, en 1735, une pharmacie, la
seule ouverkt pour le public a Varsovie, y fut 6tablie.
Tout d'abord c'6taient les freres qui remplissaient le
r6le de pharmaciens, mais on les remplaga plus tard
par des pharmaciens patentbs.
II est facile de se faire une idee des dimensions que
possedait une maison, 6tant le centre d'oeuvres si nombreuses et si diverses: l'euvre des missions, les fonctions de la paroisse, les s6minaires interne et externe,
compl&t6s par des cours 6ducatifs, le service spirituel
des h6pitaux, puis 1'imprimerie et la pharmacie, etc.
En effet, des deux c6t6s de I'6glise, onvoyait d'inormes
bitiments, parmi lesquels se trouvaient aussi des maisons & louer. Les fonds et les ressources mat6riels
6taient done des plus favorables. De plus, la reine
Marie-Louise fitl'acquisition de plusieurs terres d'une
valeur consid&rable, qu'elle c6da aux Missionnaires.
Plus tard, d'autres fondations ajoutbes aux premieres,
les rendirent propriktaires de quelques campagnes et
d'immenses terrains, aVarsovie m6me. On voit aujourd'hui des faubourgs entiers et quelques rues principales de Varsovie, construits sur les terrainsqui, autrefois, appartenaient a la communaut6 et que le gouvernement russe, aprs les avoirconfsques, avait revendus.
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Un de ces quartiers, en souvenir de cet acte d'injustice, prit le nom de n Ksiaza krzywda ., c'est-a-dire
< le tort fait aux pretres ,.

An dix-huitieme siicle, la Maison centrale de
Sainte-Croix et celles de toute la province se trou-'
vaient en pleine prosp6rit6, sous M. le visiteur
Hyacinthe Sliwicki. Vers 1'ann6e 1770, cette province
comptait trente-neuf maisons; les s6minaristes ou etudiants 6taient au nombre de quatre-vingt-dix, sans
compter ceux qui faisaient leurs etudes dans trois
seminaires internes, dont 1'un, ouvert en 1725, etait a
Vilna; le nombre des pr&tres s'6levait a trois cents.
La paroisse, avant la suppression de nore province,
comptait quarante mille ames; soixante pretres se
trouvaient Sainte-Croix. C'est dans cette eglise que se
celebraient les plus grandes c&ermonies religieuses et
nationales; il arrivait assez friquemment que la cons6cration des 6veques y avaitlieu; elle 6tait frequentee
par les personnages les plus illustres de la capitale.
Les journaux de ce temps-lk faisaient souvent la description des magnifiques c6r6monies qu'on c6l6brait
dans le sanctuaire. L'aeuvre des missions 6tait confide
particulierement aux maisons de la province, mais la
Maison centrale y prenait aussi une large part.
La prosperit6 de notre Communaut6 ne fat pas
6branl6e, mame par la terrible catastrophe qui terrassa
notre pays, c'est-A-dire par la perte de sa libert6 nationale et son demembrement. II est vrai que notre
province fut amoindrie; I'empereur Joseph II, ce rcformateur tem6raire, fut le premier qui supprima les
maisons et confisqua les biens de notre communaute,
qui se trouvaient, en consequence du partage de la
Pologne, sons la domination autrichienne. Celles qui
se trouvaient sur les territoires que la Russie considirait comme faisant strictement partie de l'empire
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(la Lithuanie et la Ruth6nie Blanche), se voyant en
proie A des difficult6s qui entravaient leurs relations,
furent obligies de former une province a part, dont

la Maison Centrale avait sa r6sidence a Vilna, depuis
l'ann6e 1795. Malgr6 tout, la province de Varsovie

conserva toute sa vigueur et la Maison centrale, loin
de perdre sa valeur morale, garda jusqu'aux derniers
instants de son existence touce la vitalit6 qui animait ses oeuvres et les rendait florissantes. Son 6tat,
en ce qui concerne l'observation des regles et des pratiques de la congregation, etait tel, que M. Etienne,
qui visita la maison en 86o, lui donna un bean certificat, en disant que si l'on venait ~ perdre les regles de
la Communaute, on pourrait les retrouver intactes dans
tout leur ensemble, pratiquies comme elles le sont A
Sainte-Croix.
Mais il 6tait impossible que les malheurs qui fondaient, avec une violence acharn&e, sur. notre patrie
n'atteignissent pas la communautb. Lorsqu'en 1831, le
peuple polonais se souleva pour reagir contre le despotisme des tsars et r6clamer les droits de son existence nationale, i P6tersbourg, le gouvernement russe
forma des plans de violence ayant pour but l'anbantissement complet de la nationalit6 polonaise. Et
comme on sait que la nationalit: chez nous va toujours
de pair avec la religion, c'est a cette dernire qu'on
s'en prit. Une lutte acharnme s'engagea contre les
champions du catholicisme, parmi lesquels nos Missionnaires de Sainte-Croix tenaient le premier rang.
Le premier soulivement du peuple iolonais qui prit
les armes contre la Russie servit de pr6texte, pour que
celle-ci, sans aucun scrupule, entreprit de dttruire
tout ce qui etait commun entre le peuple polonais et la
religion catholique.
L'ukase imperial du 8 novembre 1864 d6cr6tait la
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suppression de la communauti. Le 27 novembre, au
milieu de la nuit, une troupe de soldats arm6s entourirent inopin6ment la maison de Sainte-Croix. Les
commissaires firent, aux Missionnaires reunis au r6fectoire,la lecture du d6cret de fermeture, leur annonqant que les s6minaires interne et externe avaient la
permissionde rester sur place avec les huit professeurs,
jusqu'i nouvel ordre. Quant aux autres pretres et
fr res, ils 6taient somn.is de r6flchir et de donner
une r6ponse definitive, dans l'espace d'une heure : ou
quitter le pays et passer la frontiere, ou se rendre a
Lowicz, jusqu'ou l'on devait les transfirer. On consentait a laisser trois pr&tres seulement, afin que, selon
le dire des commissaires, le a service divin a n'en
souffrit pas. Les autres devaient 6tre prats & partir, d&s
les quatre heures du matin, ce qui fut en effet execute.
A l'heure convenue, on les entassa comme des malfaiteurs, dans des omnibus qui les conduisirent a la gare,
d'oi le train devait les transporter & destination. L'un
d'eux fut emmen6 jusqu'en Sib6rie, oh il s6journa
douze ann6es entieres.
Les jours suivants, le bien qui etait rest4 fut devalisA, y compris la bibliotheque avec ses cinquante mille
volumes; le tout fut entass6 sur des chars. Un mois
plus tard vint le tour des s6minaristes et des professeurs qui durent 6galement s'exiler, et la maison de
Sainte-Croix qui, un mois auparavant, 6tait le centre
de tant d'oeuvres magnifiques et florissantes, aujourjourd'hui d6vastee et abandonn&e, faisait l'effet d'un
lieu incendi6. Les b&timents places des deux c6tes de
l'6glise furent employ6s plustard par le gouvernement
russe, les uns pour des lyceeS, les autres pour des
bureauxde police et pour des 6tablissements d'instruction publique. L'glise, elle, dipouillie et d6labr6e,
avait l'aspect de la cr6ix du calvaire.
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Vingt ans auparavant, un ukase imperial avait r&duit en ruines la province de Vilna. Pen de temps
apres, le t Kulturkampf j, prussien chassait les Missionnaires de Posnan et de Chelmno. Ainsi donc,
notre congregation fut dtruite sur tout le territoire
de Pologne. fl ne restait plus que la maison de SaintPaul a Cracovie, aujourd'hui notre Maison centrale.
Cependant, on songea bient6t a ritablir la communaut6 et, pour cette raison, on voulut fonder une nouvelle maison centrale & Cracovie; apres des efforts
longs et penibles, celle-ci fut installie. Comme jadis
le peuple 6lu, du fond de son exil, tournait les yeux
vers Jerusalem, sa patrie, de meme nos Missionnaires
envoyaient leurs pensees vers Sainte-Croix de Varsovie,
dont ils avaient tant entendu parler, par d'anciens
confreres qui vivaient encore. Leurs d6sirs les plus
ardents 6taient d'y retourner. Mais ce n'etait qu'un
i.ve alors, puisqu'il ne leur
atait pas donn6 d'aller a
Varsovie, ne fft-ce que pour revoir encore le berceau
•ch6ri de notre Congregation en Pologne, le gouvernement russe defendant express6ment aux pretres et en
particulier aux Polonais de d6passer la frontiere de
l'empire russe.
II semblait donc que ces reves etaient irrialisables;
mais, contre touteesp6rance, pendant le cataclysme qui
bouleversa le monde entier, la Pologne retrouva sa libert6 et, avec le miracle de la resurrection de notre
patrie et grace a la protection de la Providence, nous
fumes t6moins d'un miracle non moins grand qui changea nos reves en realite. Depuis deux ans, nos Missionnairessont &Sainte-Croix oh ils travaillent avec succes.
A dater du temps de la fermeture, en 1864, les
trois Missionnaires, laiss6s par le gouvernement russe,
accomplissaient les travaux attach6s & la paroisse de
Sainte-Croix; plus tard, ils furent remplac6s par des
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pretres s6culiers. Pendant ces dernibres ann6es, c'etait
l'6veque suffragant qui 1remplissait les fonctions de
cure de la paroisse.
La paroisse a 6t6 partag6e et ne compte plus que dixsept mille fiddles. Lorsque les Allemands occuperent
Varsovie et proclambrent l'indipendance du royaume
polonais en 1917, je me rendis a Varsovie. C'est alors
que l'archeveque de Varsovie, aujourd'hui le cardinal
Kakowski, 'ami sincere et devoui de notre communaut6, me fit part du disir qu'il avait de voir.revenir
nos Missionnaires &Varsovie et me proposa d'en faire
venir pour prendre possession de Sainte-Croix. a Cette
6glise vous appartient, disait il, c'est notre devoir de
vous en faire la restitution. , Cette proposition 6tait
belle et engageante, mais nous semblait impossible A
realiser. Comment exiger que le cur4 de la paroisse,
Mgr Russkievics,alorsAge de quatre-vingts ans pass6s,
se retirit pour nous ceder sa place? C'etait 1i pourtant
une des moindres difficultbs, puisque le digne iv4que
lui-meme demandait le retour des Missionnaires a
Sainte-Croix; aussi il futdecide qu'il y resteraitcomme
cur6 de la paroisse jusqu'a sa mort et que nos Missionnaires deviendraient ses vicaires. Aprbs sa mort, ceuxci h6riteraient du titre de cure de Sainte-Croix.
La plus grande difficult6 que nous avions Asurmonter
6tait du c6te des Allemands, qui, nous le supposions,
mettraient obstacle a l'installation de nos confreres
a Varsovie. Mais, chose ktrange, cette dificulte fut
aplanie comme la premiere; les Allemands, ennemis
acharn6s da catholicisme et de tout ce qui est polonais,
nous livrkrent volontiers les passeports indispensables
poor rentrer Varsovie; le 25 janvier 1918, jour dela
Conversion de saint Paul, fut le debut d'une nouvelle
ere de travail pour nos missions, a Sainte-Croix.
Nos confreres, accomplissant les fonctions de la pa-
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roisse et l'ceuvre des missions, forment une maison a
part et logent dans les batiments disposes du c6t6
gauche (de l'6vangile) de l'6glise. L'euvre de 1'dducation du clerge fut 6tablie presque en m&me temps;
les 6veques de Pologne r6solurent d'ouvrir, a l'Universit6 de Varsovie, des cours de th6ologie, pour les
etudes sup6rieures des jeunes pr6tres de diffirents
diocses. Ils dkcidirent aussi que les pr&tres devraient
d'affermir
loger a l'internat, oii il leur serait donnr
leur vocation sacerdotale; la direction de l'internat
fut remise aux membres de notre Congregation. L'internat se trouve dans le bitiment du c6t6 droit (de

1'6pitre) de l'6glise. Les confreres qui habitent cette
maison sont entierement ad deri discipliaam.
Outre la direction de l'internat, qui compte aujourd'hui cinquante pr&tres, l'un de nos Missionnaires est
professeur d'Ecriture sainte 4 1'Universit6 et un autre
estdirecteur du seminaire du diocese. D'autres ceuvres

d'une grande utilit6 demandent avec instance le concours de nos Missionnaires a Varsovie, mais pour le

moment il est impossible de se rendre t cet appel,
quia et aliis civitatibus oportet evangeiswe regnum
Dei.
Si nous r6flechissons sur tout ce qui est ecrit plus
haut, notre attention est attir6e sur cette circonstance
6tonnante : expuls6s jadis par la force brutale de nos
ennemis acharnes, et arrach6s de ce berceau ch6ri de
notre communaut6, nous y revenons munis de passeports que nous livrent ces memes ennemis; aussi on ne
peut s'empacher de re6pter: Cantemus Domino,gloriose
enim magnificatus est, equum et ascensorem dejecit in
mare.

Veuillez, cher confrere, accepter. ce ricit abr6ge
que j'ai fait ici et agreez en m6me temps, avec mes
reflexions exprimees dans cet 6crit, l'expression bien
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respectueuse de mon d6vouement et mes saluts les plus
sincires, en Jesus notre Sauveur et Marie Immacule,
Votre confrere devou6,
C. SLOMINSKI.

RECIT D'UNE GUERISON QUI A EU LIEU LE 15 JUILLET
A LA CHAPELLE DE LA MAISON CENTRALE DE CHELMNO
(POLOGNE) (AUTREFOIS CULM), LE DERNIER JOUR DU
TRIDUUM, EN L'HONNEUR DE NOTRE BIENHEUREUSE
MERE -T DES QUATRE S(EURS MARTYRES D'ARRAS.

Dans notre h6pital, se trouvait une jeune fille de
dix-neuf ans, Sophie Walukievicz, cousine d'un de nos
bienfaiteurs, M. le cure Szwedowski, de Kijewo. Cette
jeune flle, atteinte au mois de janvier d'une maqvaise
grippe, suivie de rhumatismes, gardait le lit depuis
si5 mois. Ses pieds 6taient enflis et tordus; elle ne
pouvait s'en servir et ce n'est qu'avec de grandes
pr6cautions qu'on pouvait les toucher, pour ne pas lui
occasionner de douleurs.
On la mettait habituellement dans une petite voiture, pour la faire sortir au jardin et y prendre I'air.
Pendant nos fetes de la bbatification, elle d6sirait
vivement assister a l'office dans notre chapelle. C6dant
i ses instances, on la porta sur une chaise. Le troisieme jour, pendant la grand'messe, elle a eu, au
moment de l'616vation, le d6sir de se mettre A genoux,
mais une douleur aigue lui rappela l'impossibilit6 d'effectuer ce desir.
Selon l'usage du pays pour les grandes solennitis,
le saint Sacrement 6tait expose pour la grand'messe.
Pendant la derni;re b6n6diction, apres le Tantum
ergo, elle sentit subitement un fr6missement dans tout
son corps et aussit6t, instinctivement, elle tombe a
genoux, puis se relevant, elle quitte sa chaise, et a la
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grande satisfaction de tout le monde, descend rapidement l'escalier et court vers la sceur qui l'a soign6e,
en criant: " Je suis guerie I Je suis guerie! ,
Impossible de d6crire l' motion de tous les t6moins
de ce fait extraordinaire : les sceurs et les employees
qui sont venues pour la porter dans son lit, pleuraient,
ne pouvant articuler un mot. On sentait que quelque
chose de grand venait de s'accomplir, et cependant on
n'osait le croire, ne nous sentant pas dignes d'une telle
grace.
Le m6decin appele a constat6 une gu&rison subite
et complete, et il est pr&t a d6livrer son attestation.
Les pieds sont dans 1'6tat normal, l'enflure a disparu
completement, la malade n'a plus de douleurs; elle a
mis'aussit6t ses souliers et marche comme si elle
n'avait jamais &t6 malade.
Nos coeurs, remplis de reconnaissance, se tournent
avec confiance vers notre bienheureuse Mere et nos
seurs martyres qui nous ont donn6 une preuve si
visible de leur pouvoir auprbs du bon Dieu. Aussi,
c'est avec une foi vive que nous leur recommandons
tous nos besoins spirituels et temporels, leur demandant d'interc6der pour toute notre province et pour
toute notre Pologne qui se trouve en ce moment dans
une situation bien difficile I
Ce miracle ranime notre foi et nous presse de servir
Dieu avec plus de itle et de ginbrosite.
La jeune fille guerie a confiU aussi a ma soeur visitatrice qu'elle avait beaucoup souffert moralement,
parce qu'une voix interieuke lui disait toujours : S
Si
tu fais le sacrifice de te consacrer k Dieu, tu seras
gu6rie. n Mais elle ne pouvait se d6cider et se disait
a elle-meme qu'il 6tait preferable pour elle d'etre
malade toute sa vie, plut6t que d'entrer dans une communaat6. Or, au moment oi elle a fait interieurement
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le sacrifice de quitter sa chere famille et le monde,
elle sentit qu'elle 6tait guirie. Le sermon de M. Rogala, notre cur6, I'a vivement impressionnie; aussit6t
aprbs 1'li~vation, elle se sentit mieux et au moment
de la b6endiction du saint Sacrement, elle tomba a
genoux.
LES MAISONS DE SCEURS EN POLOGNE
PENDANT LA GUERRE,

BIALYKAMIEN. Swcur Kirchmayer. - Nos ceuvres qui
commencaient a se d6velopper si bien avant la guerre
oat 6tC complktement anianties. L'invasion russe a
d6truit par le feu toutes nos fermes,. nouvellement
construites, et qui appartiennent a la fondation. Mais
tout fut surpass6 par l'invasion des Ukraniens bolchevis6s, qui ont confisqu6 tout notre betail, sans
laisser une seule bete. Dans ces conditions, il ne peut
presque &tre question, non seulement de d6velopper,
mais de continuer tant bien que mal nos oeuvres. Nous
commencons done a nous reorganiser, Dieu aidant,
mais A grands frais et tres laborieusement. La prudence humaine nous pousserait plht6t, dans les conditions actuelles, a nous abstenir de faire des ceuvres;
mais, d'un autre c6t6, nous voyons tant de misere et de
souffrances autour de nous qu'il est impossible d'attendre plus longtemps pour les secourir. Nous confiant
done dans la Providence, nous commengons au nom de
Dieu. Nous avons d6jA trente orphelines et l'ambulance commence a fonctionner; 1'h6pital des contagieux
est organise par la Croix-Rouge, car nos anciennes
installations ont 6t6 d6molies. Les asiles pour les
enfants externes vont anssi etre ouverts. Peu & peu
tout pourra revivre, avec 1'aide de Dieu, sauf notre
chere ecole m6nagere pour les filles, que nous regret-
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-tons le plus parce qu'elle se d6veloppait admirablement. (Avant la guerre, le g6n!ral Haller y faisait des
cours d'agronomie.)
BURSZTYN, HOPITAL. Saeur Pietraszkiewicz. - Pendant cinq ans, notre pauvre maison a subi toutes les
horreurs de 14 guerre, qui nous a apporti beaucoup de
degits et de pertes. Nous avons vu ici les Moscovites,
les Tartares, les Kirghiz, les Cosaques, les armies
autrichiennes, hongroises et prussiennes. Des bombes
et des obus pleuvaient sur la maison. Nous avions
souvent des bless6s. Une fois, la bataille a eu lieu
dans notre cour et deux fois dans notre jardin. Mais
le plus terrible moment de la guerre fut l'invasion
des Ukraniens bolchevises; c'est alors que nous ffmes
le plus tourmentees et pillies. A present, c'est la paix,
mais nous manquons de tout et la chert6 est si grande!
CRACOVIE, HOPITAL MILITAIRE. Saur Cidslewicz. Permettez-moi, mon Tris Honor6 Pere, de vous dire un
-dtail de'notre maison qui, certainement, vous fera
plaisir. La pribre du matin et du soir a 6t6 introduite
dans nos salles de militaires et nos braves soldats la
recitent pieusement avec les sceurs. Ceux qui ne peuvent se mettre i genoux, joignent leurs mains; ils ont

I'air bien pen6tris et leurs prieres sont certainement
.agr6ables au bon Dieu.
CZORTKOW, HOSPICE D'INCURABLES. Smua Dyckdalewicz. - Depuis le 21 aoft 1914, nous sommes restees

trois ans sous la domination russe, une ann6e sous la
domination autrichienne; mais la plus terrible de
toutes fut pour nous l'invasion des Ukraniens, depuis
le i" novembre ig98, jusqu'au I5 juillet I919. Nous
n'avions pas alors un moment de r6pit; ils assaillaient
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notre maison, voulaient nous mettre dehors, avec nos
malades et nos orphelines, en tout cent quatre-vingts
personnes. Tout itait d6jt pr6par6 et d6cide, mais
nous avons dit categoriquement que nous ne cederions
pas, a moins qu'ils nous tuent toutes, et ils nous ont
laissbes tranquilles depuis.
A la Pentec6te, nous nous sommes trouv6es pendant
deux jours sur laligne de feu; I'arm6e polonaise 6tant
arriv6e, les canons grondaient tout autour de nous;
vingt-cinq bombes ont 6t6 dirigees sur notre maison
et nous les avons vues 6clater sous nos fenetres; le
bon Dieu nous a gard6es et la maison est restee intacte.
En 19x5, on nous a pris les chevaux et le betail,
ainsi que le mobilier de la ferme et nous ne pouvions
plus cultiver qu'une petite partie de nos terres pour
subvenirA l'ent'retien des cent quatre-vingts personnes
de notre 6tablissement, et encore les armies abimaient
les champs, de sorte qu'il n'y restait pas grand'chose.
Et cependant la divine Providence veillait sur nous, et
nos orphelines ne sont pas restees sans pain un seul
jour tout le temps de la guerre. Nous devons cette
grace a nos chers infirmes qui, nuit et jour, ne cessaient de prier.
Parmi tous les peuples que nous avons vus passer
ici, ce sont les mahom6tans du Caucase qui se sont
montr6s les plus convenables . notre 6gard. Ils ont
passe chez nous cinq mois, avec leur h6pital. Tout
d'abord, ils nous observaient de loin; ensuite, ils nous
invitaient a venir les aider a soigner leurs bless6s, ce
que nous avons fait de grand, coeur. II y avait des
dames riches, bien elev6es et instruites, qui savaient
parler plusieurs langues. En nous quittant, leur administration nous a invities a venir au Caucase, apres
la guerre, et on nous donnera beaucoup d'argent pour
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nier, qui a 6te pour nous un vrai d6sastre : en une se-

conde, nous nous sommes trouvies sans toits, sans
fenetres et, en bien des endroits, sans portes. La se-

cousse a 6t6 si forte que m6me les serrures des portes
dans les caves out 6te arrach6es. En m6me temps, une
explosion de benzine a eu lieu et nous avions le sentiment qu'une lave de feu, qui descendait d'en haut,
allait nous braier toutes vivantes. Tout le monde se
refugiait dans les caves, mais avec les infirmes et les
enfants, ce n'etait pas chose facile, et les fondements
tremblaient. Une fois, j'ai recite le Confiteor, exhortant
notre monde A la contrition et j'ai pri6 M. I'Aum6nier
de nous donner une absolution g6nerale. ,Apres cet
acte solennel, nous avons r6cit6 le chapelet et toutes
les prieres qui nous sont venues a la pensee. Cette
incertitude dura quatre heures. M. VAum6nier est
sorti le premier de la cave, pour se rendre compte du
terrible d6sastre et nous dire ce qui se passait dans
nos maisons. Depuis cette nuit m6morable, nous
n'avons plus quitt6 la cave pendant six semaines.
M. 1'Aum6nier nous a fait mettre un poele et veillait
sur nous dans les moments les plus terribles; en un
mot, il s'est montr6 on ne peut plus devou6. C'est un
pr6tre seculier que ma regrettee devancibre a recu dans
l'6tablissement; nous lui devons beaucoup de reconnaissance. Nous avons eu trois fois la messe dans la
cave, mais depuis la fete de saint Joseph, nous l'avons
toujours A la chapelle. La nuit du 24 au 25 mars fut
terrible jusqu'A six heures, on ne pouvait sortir de la

cave. C'est ainsi que nous nous sommes prbparees Ala
renovation et une de mes compagnes, A ses premiers
voeux! Mais, si nous sommes encore en vie, c'est un
grand miracle de la bonti et de la misericordieuse
Providence divine.
Toute cette guerre ukranienne nous a trouv6es sans
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provisions : pas un wagon de pommes de terre n'est
arriv6, et nous en avions command6 neuf. On vivait au
joir le jour; tant6t, c'est 1'arm6e qui nous donnait
quelque chose, tant6t, c'est une commission de la Posnanie qui distribuait les dons, et la Providence ne nous
a jamais fait d6faut. Nous manquons 6videmment de
bien des choses, mais les pauvres souffrent bien plus
que nous, et nous avons la confance que cela changera
en mieux. Aussi, nos ames se confondent en reconnaissance pour les graces recues, pour notre pr6servation et surtout pour la liberation de notre chere
patrie! J'ajoute que les tableaux de notre Vierge
Immaculee nous tenaient compagnie a la cave. Nous
avons deux cents a deux cent cinquante infrmes : sur
ce nombre, soixante garcons. Nos soeurs ne vont pas
trop mal, maigr6 des santes tres delicates.
LEOPOL, HOPITAL SAINT-VINCENT. Saur Rze•zuska.
- Mon coeur se sent press6 a vous dire, mon Tres
Honore Pere, que nous avons beaucoup et beaucoup
souffert pendant la guerre mondiale. Pendant que je
demeurais a Bialykamien, nous 6tions sur la ligne du
feu, entourees d'ennemis, au milieu des bombes et des
shrapnells; il semblait que notre bel 6tablissement
allait 6tre rbduit en poussiere, mais la Vierge Immaculee. nous prot6geait; pas un projectile ne nous a
atteints! Les ennemis eux-memes nous disaient: u Vous
6tes envelopp6es par une puissance invisible in Oh!
oui, c'est un nombre incalculable de miracles de protection que nous avons 6prouv6s alors, ce dont Dieu
soit lou6 &jamais!
Apres cette premiere periode de la guerre, j'ai en

mon changement pour LUopol en 1917, pour remplacer la bonne soeur Krolikovska d6ced6e, et ici,
les memes 6preuves, l'invasion des Ukraniens !...
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Pendant plusieurs mois, nous avons At6 bombard6s jour
et nuit.
A present, nous nous d6vouons tranquillement dans
notre h6pital priv6, pour cent lits; plus deux sceurs qui
visitent les pauvres, sous l'administration des Dames
de la Charit6. Nous avons aussi un ouvroir, pour faire
gagner de l'argent aux filles pauvres et aussi un fourneau 6conomique. Nous avons la confiance que notre
Tres Honor6 PNre voudra bien nous honorer de sa
visite, en venant en Pologne, et qu'il daignera benir
nos petites ceuvres!
TURKA, HOPITAL GENERAL. Savur Klucrnik. -

Nous

sommes cinq dans notre h6pital, et nous attendons I'arriv6e de la sixieme. Nous avons cinquante malades, dont
dix dans le pavilion des contagieux: fiSvre typhoide
Stachet6e et dysenterie. Nous avons de grandes difficultes pour l'approvisionnement, tout est extremement
cher et il faut le conquirir de force; nous n'avons ni
pommes de terre, ni choux pour l'hiver; ces legumes
n'ont pas reussi cette ann6e dans nos montagnes. On
fait venir les pommes de terre de la Posnanie, mais le
froid est arrive si t6t que tout a gel en route - mais
Notre-Seigneur nous a aides a acheter 3o quintaux de
blW et nous avons confiance qu'It continuera A nous en
envoyer encore.
L'h6pital de Turka a6t6 pill completementen 1915,
lors de 1'invasion russe; nos seurs 'ont quitti des le
debut de la guerre. Nous y sommes rentrees pour soigner les malades,L la fin de g 15; et au commencement
de I916, Ie typhus tachet6 eclata. Deux de nos seurs
1'ont gagn6 aussi, et notre respectable soeur visitatrice
a envoye deux autres pour nous remplacer, mais quelques jours apres, une d'elles est aussi tombie malade;
nous etions donc trois alities et trois pour tout le tra-
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vail. Le m6decin de l'h6pitala succomb6; M. levicaire,
qui administrait les malades, est mort aussi de cette
6piddmie. M. le commandant de qui d6pendait notre
h6pital, nous a amend alors un m6decin, prisonnier
russe, car nous 6tions a ce moment sous la domination
autrichienne, et celui-ci a &t6 tres d6vou6 pour les
malades et nous a aussi tres bien soign6es. Mais quel
mal il fallait se donner pour y arriver!... Porter I'eat
de la riviere, parce que le puits de l'h6pital 6tait
d6moli; on donnait les bains aux malades dans la meme
baignoire; et chauffer l'eau dans des bassines, car il
ne restait plus trace de notre belle installation d'avant
la guerre. Ce n'est que bien plus tard qu'on a pu riorganiser les choses tant bien que mal; nous avons acheti
dulinge et delaliterie, et voill quele I"novembre 1931
la rdpublique ukranienne nous a envahies et nuas
fimes encore s6parbes de notre chire Maison Centrale
pendant sept mois! - ce qui a fini de nous atterrer !...
Impossible de decrire la maniere d'agir de ces hordes
envers les Polonais... Continuellement, ils mettaient
en prison les prktres, les hommes et les femmes; les
prisons etaient bondees - ils faisaient des perquisitions partout, surtout pendant la nuit chaque
bandit avait une nahaika (fouet) a la main; on ne pouvait plus sortir dans la rue, les hommes'se cachaient
dans les montagnes pour se derober a leurs poursuites
et pendant ce temps la grippe espagnole sevissait
et faisait des victimes. Dans notre h6pital, toutes les
salles 6taient combles, il fallait marcher sur les paillasses pour atteindre les malades couches par terre et
ils etaient deux dans un lit; la chambre mortuaire
itait si pleine que les. uns etaient sur les autres; om
n'avait pas le temps de les enterrer. Nous avons aussi
&t6 atteintes, mais pas trop griivement; apres une
heure ou deux de repos le matin et autant le soir,
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nous avons pa faire notre besogne aupres de nos chers
Maitres. Et notre bonne sceur Dekiert, toujours vaillante et d6vou6e pour eux et pour nous, est tombie
malade le 29 janvier, saisie d'une tres forte fievre; et
apres de grandes souffrances, elle est allee chercher
sa r 6 compense au ciel, le IS f6vrier. Elle a communii
presque tous les jours de sa maladie, mais avec une
toute petite parcelle de la sainte Hostie, car elle ne
pouvait avaler.
Le jour de son dices, une autre de mes compagnes,
ma sceur S... est tomb6e malade, et pendant dix jours,

elle a eu plus de 40 degr6s de fievre, mais le bon Dieu
a eu pitie de nous et elle s'est r6tablie. Mais nous n'avions personne pour le bureau des malades.
La bonne sceur Witasrek m'a envoy6 ma soeur Krawczak le 29 mars; elle est restee quatre semaines; elle
devait repartir le lundi 28 avril,lorsque samedi, elle fut
prise de frissons, puis d'une tres forte fievre, et en se
couchant, elle nous dit : ( Je sens que je ne me rel6verai plus, - il me faudra mourir a Turka, mais si
telle est la volont6 de Dieu, j'y acquiesce de tout mon
cceur! n... Le septieme jour de sa maladie, la minningite vint s'ajouter a la grippe, elle a perdu connaissance, et le 5 mai au soir, elle nous a quittees pour la
cit6 c6leste!... Voili, mon Tres Honor6 Pire, les
croix que le bon Dieu nous a envoy6es, et nous en
souffrions doublement, parce que nous ne pouvions
prevenir nos Sup&rieurs provinciaux, nous trouvant
toujours sous la terreur ukranienne.
Et encore, pour les soeurs, ils n'itaient pas des plus
m6chants; ils ont occup6 I'h6pital pour leur arm6e,
car la ligne de feu n'6tait pas bloign6e; ils nous ont
laiss6 deux salles - mais, de temps en temps, on les
entendait dire qu'il fallait jeter cette bande polonaise
dehors, par les fenetres, etc. Ils out mis dehors
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notre sceur de la cuisine, etelle 6tait obligee de la faire
pour nos malades, dans la buanderie, mais ils n'oqt
fait qu'une seule perquisition chez nous.
Enfin, nous avons appris le 22 mai que I'arm6e
polonaise arrivait a Turka - quel bonheur! on pouvait respirer et recommencer a vivre!
ZALOSCE, HOPITAL. Seur Marck, premiere. - Nous
nous trouvions au milieu des incendies, sous une grele
de projectiles de tous calibres... Si nous sommes restees en vie, c'est a Dieu seul .que nous le devons et
a la Medaille miraculeuse. Deux fois on nous a 6vacutes; notre 6tablissement de Zalosce a 6t6 d6truit;
les murs seuls de notre 6glise sont rest6s debout;
mais en dedans rien n'a &t6 conserve, pas un autel, ni
chaire, ni orgue, ni balustrade, rien! En ce moment
elle sert cependant a la paroisse, parce que l'eglise
paroissiale a souffert- encore davantage. Nous demeurons dans notre ferme, a la campagne, A Troscianiec; nous ne sommes plus que quatre, nous faisons
I'asile des petits enfants externes et visitonis les
pauvres malades qui viennent aussi nous consulter
clez nous. Souvent, nous sommes priv6es de messe,
parce qu'un des pretres a dd se sauver devant les
Ukraniens et I'autre est oblig6 de .s'absenter souvent
pour les affaires des paroissiens.
Nous demeurons assez loin de l'6glise et nos sant6s
sont epuishes.
ZLOCZOW, HOPITAL GtNIRAL. Swur Stackowics. Notre h6pital a beaucoup souffert pendant la derniere invasion des Ukraniens et A pris'ent encore nous
sommes tres 6prouv6es par les difficulths de l'approvisionnement, surtout pendant I'hiver, - les maladies
contagieuses sevissent partout, - les fermins sont
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abandonn6es, faute de moyens et de bras pour la culture; les effets de la guerre sont terribles! Zlocz6w a
ete tres 6prouv6, une vingtaine de Polonais ont etd
tuts - autant. done de families ont perdu leur chefs
tout a fait innoceats.
MARYAMPOL, HOPITAL SAINT-ANTOINE. Sacur Less-

.-ynska. - Que de moments terribles nous avons vecu
pendant cette guerre terrible, mais aussi que de fois
n'avons-nous pas constat6 la protection visible de notre
Mere Immacul!e ! Notre chemin du Calvaire a commenc6 pour nous par l'6pid6mie du typhus tachet6,
trois de nos soeurs en ont &t6 les victimes!... Le
12 aoft 1916; sept gros obus sont tomb6s sur notre
maison - c'est un miracle que personne n'ait &t6tue.
La seconde invasion des Russes a 6te aussi bien
dure. Notre maison toute seule a deux etages, au
milieu des chaumieres des paysans, 6veillait des soupeons que nous pouvions donner des signes aux
arm6es autrichiennes, qui n'6taient pas dloignbes, car
nous nous trouvions sur la ligne de feu. Souvent done
des perquisitions 6taient faites de la cave au grenier, et
naturellement bien des choses disparaissaient, quand
les soldats pouvaient les emporter. Nous avons 6te trois
fois mises en arr&t, mais ils ont 6t6 obliges de nous
relichcr, bien qu'ils aient fait tout ce qui d6pendait
d'eux pour nous trouver en faute. Nos batiments de la
ferme ont 6t6 complktement rases. Mais bien pires
encore ont &tCles deux dernieres invasions des Ukraniens. Les paysans russes bolchevis6s se sont pr6cipit6s sur ce que nous avions commenc6 A reconstituer,
ils ont coupe les ch&nes dans notre foret (A peu prbs
3ooo pieces); ils ont emport6 tout ce qui pouvait
s'emporter, mame les carreaux de nos fen&tres.
Quelles actions de grices ne devons-nous pas a Dieu
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de nous avoir delivr6es de ces bandes indisciplindes!
Aujourd'hui,

c'est A grand'peine si nous pouvons

entretenir pros de vingt orphelines et cinq malades.
Nous ne faisons plus d'asile, parce que nous n'avons
rien

A donner a manger aux enfants !...

NOWOSIOLKI, HOPITAL. Sawu Waiss. - Bien que
notre maison se trouvat sur le passage de toutes les
troupes, - les bombes et les obus se croisaient audessus d'elle - elle n'a cependant pas ete beaucoup
toucbhe, ni aucun de nos bitiments endommag6. Meme
pendant la retraite des arm6es ukraniennes et russes,
alors que tous les bourgs, les villages et les couvents
ont kt6 pilles, chez nous, tout est restb intact.
En juin dernier, pour la fete du Sacri-Coeur, nous
avons eu la consolation de loger chez nous I'etat-major
francais et polonais; cela nous a donn6 beaucoup de
travail, mais cette peine 6tait douce, nous n'avions
plus rien a craindre. A present, tout est rentr6 dans
le calme, nos seurs se d6vouent & 1'6cole, fr6quentee
par deux cents enfants, nous n'avons point de malades,
car, a cause de l'ecole, il nous est d6fendu de recevoir de; maladies contagieuses.
Graces soient rendues a notre Mere Immaculee;
c'est Elle qui nous a sauvees; notre chapelle lui est

d6di6e!
Lettre de ma sawe Edwige KRUSZELNICKA, secretaire.
Varsovie, 4 septembre xgao.

A Ignacow (colonie Saint-Antoine), d'oi quelques
jeunes soeurs et plusieurs grandes filles se sont sauv6es chez nous, celles qui y sont rest6es n'ont absolument rien eu, les bolcheviks ne leur ont pris qu'un
cheval, un peu d'avoine; puis il fallait donner A man-
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ger a ceux qui y etaient pendant quelques jours. A part
cela, il n'y a pas eu d'autres degits.
A Mienia, ou ils apportaient leurs bless6s, a l'h6pital Saint-Joseph, ils ont entour6 l'h6pital et nos soeurs
d'une si grande sollicitude, que personne n'a perdu un
cheveu de sa tete, ni rien non plus n'a etC vole.
A Otwock, sanatorium pour les poitrinaires, les
bolcheviks sont bien venus, et comme le sanatorium

I'6cart, ils voulaient y perquisiest situ6 un peu
tionner en dernier lieu, mais ils n'en ont pas eu le
temps, car on les a chassis, ils ont du se sauver...
Nos sceurs de Rudka ont souffert relativement le
plus, parce que l'administration de leur sanatorium

leur a donn6 ordre de se retirer avec les malades, qui
ont da 6tre transportes & Varsovie. Elles avaient a
peine quelques heures pour d6minager toute la maison
et ivacuer leurs malades. Les pauvres itaient extremement fatiguies, 6pouvantees et abattues, mais a pr6sent elles sont dija rentrees dans leur petit nid et
preparent la maison pour recevoir leurs chers malades,
disperses un peu partout.
A Pultusk, nos sceurs de I'h6pital Saint-Vincent
avaient et ont encore & soigner beaucoup de blesses,.
mais personnellement, on ne leur a fait aucun tort.
A Plock, oa, pendant un combat de vingt heures,
dans les rues de la ville, la population civile a souffert
6normement, il s'est pass des choses terribles; lessceurs de.nos deux maisons: h6pital de la Sainte-Triniti et asile Saint-Vincent, sont saines et sauves!
Deux fois, les agresseurs ont fait une perquisition,
d6taillee et ils se sont r6gal6s dans le r6fectoire dessoeurs a l'asile Saint-Vincent, mais ils n'ont pas fait
trop de mal & nos sceurs, et n'ont rien -emport6 de la
maison.
Mais I1'h6pital Saint-Stanislas, a Przasnysz, ils ont.
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vole tout le linge des malades, ce qui assur6ment est
une grande perte, et nos sceurs en sont bien d6solees.
Nous savons d6ji qu'a Lomza, Szczuczyn, Lukow
et Maciejowice, nos sceurs vont bien, mais nous ignorons encore comment leurs h6tes ind6sirables s'y sont
comportis; nos sceurs promettent de nous donner des
d&tails un pen plus tard.
A Szczuczyn, ma sceur Karwicka, la nouvelle seur
servante, est morte de la dysenterie, mais il me semble
que c'est encore avant l'invasion.
II y a quelques minutes, j'ai vu une de nos sceurs de
Mienia, qui nous raconte qu'ils ont meme voulu leur
*en imposer par leur politesse et leur bonne education.
Un certain commissaire du peuple, nu-pieds, a voulu
persuader aux sceurs que, dams leur armee, il y avait
beaucoup d'ordre et de discipline. Mais il a &t6 tres
ktonn6 de vpir le courage et le calme de la seur qui
lui parlait. II lui a demand6 si elle n'a jainais entendu
rien de terrifiant sur leur compte. a Evidemment,
d<it la soeur, et meme bien des choses qui n'etaient
pas trbs flatteuses. - Pourquoi donc, poursuivit-il,
n'avez-vous pas peur de nous, et pourquoi rendez-vous
si voiontiers des services a nos soldats en les soignant?
- Parce que ma vocation me le demande, elle me
fait voir mon frere dans chacun de ceux qui souffrent,
quel qi'il soit et sans aucun egard a ma personne, ni
au danger qui pourrait me menacer. n A cela il ne
savait plus que rtpondre, mais il est devenu tout
pensif et il a mis encore plus de soins a satisfaire
toutes les demandes et propositions de nos soeurs.
Une infirmiire vient d'arriver de notre h6pital SaintAdalbert de Miawa, - elle nous dit que nos sceurs
vont bien et que les bolcheviks ne leur ont pas occasionnA de pertes s&rieuses pendant les onze jours
q<u'ils ont sijourn6 dans la ville.

-

696 -

Notre respectable sceur visitatrice s'est rendue a
Wloclawek, et voila des nouvelles qui nous arrivent:
nos sceurs a l'h6pital Saint-Antoine out iti miraculeusement protegees; deux d'entre elles ont eu leurs
tabliers tout d6chiquet6s par les balles en soignant
les blesses, mais elles n'ont pas et6 touchees. La ville
a 6t6 tres endommag&e. L'6vech6 et la chancellerie
dioc6saine incendies et pilles, et ce qui est le plus
triste, c'est que c'itaient, helas! des bolcheviks locaux
qui y ont contribue! Le pauvre Monseigneur s'est
r6fugie au s6minaire, il n'a absolument rien, c'est a
peine s'il a sauv6 sa vie. En quittant sa demeure qui
s'6croulait sous les obus, il n'a mnme pu emporter son
br6viaire; le voilk denu6 de tout!...
Notre chore Pologne saigne encore et pleure!...
Mais peut-etre le bon Dieu aura enfin pitie de nous
et acceptera tant de sacrifices en expiation de nos
.pech6s... et'peut-&tre nous montrera-t-II sa misericorde !...
Quelle confiance remplit nos coeurs a l'assurance des
priires de la Communaut6 a notre intention, et en
particulier de celles de la chere Maison-Mere! Y a-t-il
un moyen plus assure pour nous d6fendre de nos
ennemis?...
On m'a racont6 hier, qu'un de nos chefs militaires,
en parlant de la d6faite des bolcheviks aux pbrtes de
Varsovie, a dit: ,Ce qui s'est pass6, et comment cela
s'est passe, nous n'en savons rien nous-m&mes. Mais ce
qui est certain, c'est que les soldats qui, la veille
encore etaient le plus portes a deserter, se trouvant
compl~tement d6courag6s, se sont transfigures le lendemain enheros intr6pides, avanqant sur l'ennemi avec
un courage et une vaillance incomparables ! »
Le 15 aouit fut un jour decisif... Tous ici, nous.
avons cette certitude int6rieure que notre chere Reine
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de Pologne a voulu nous donner I'assurance qu'Elle
n'oublie pas ses sujets, quoique bien indignes. Et,
bien que plus d'un nuage assombrisse encore notre
horizon national, il nous faut esperer que, nonobstant
tons les plans et les calculs humains, Dieu saura mener
. bonne fin les desseins pleins de misericorde qu'll a
sur nous.

ASIE
PROVINCE DE SYRIE
JOURNAL DU SIEGE D'AKBES
Par M. DECRoo
24 mars 1920. - Nous sommes assieg6s par les
Turcs dans notre mission depuis le Io de ce mois. Nos
bitiments donnent refuge a mille chr6tiens arm6niens
et maronites et a nos d6fenseurs : cent cinquante hommes de la 16gion arm6nienne sous le commandement
da lieutenant Miclot, sous-lieutenant Corniaux et le
sergent-major Schalier.
Plusieurs attaques turques ont 6t6 repouss6es; nous
avons encore des vivres et des munitions, mais pour
peu de temps. Vers le 16 mars, une colonne de secours
de-quatre cents hommes, tirailleurs s6n6galais, tirailleurs alg6riens, spahis et deux canons de montagne,
est arrivee vers nous.
Elle eut un engagement avec les Kemalistes a
1'entr6e de la vall6e ou se trouve la troupe de Scheikle
et, sans qu'on en sache le vrai motif, elle a rebrouss6
chemin vers Islahi6, son point de depart. Nous savons
qu'une seconde tentative pour nous d6gager doit 6tre
reprise, nous l'attendons dans une grande anxiWt6.
Elle tarde a venir!!! Malgr6 tout le tintamare que les
Turcs nous ont fait, nous avons peu de pertes. Quelques
morts et des bless6s dans la population civile.
Parmi la troupe, un soldat arm6nieri a 6t6 grievement
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blesse. Mais toute blessure est grave, car nous manquons de pansements et de chirurgiens.
J'ai bien failli y passer le 21 mars. Ce jour-lh, d&s
l'aube, le lieutenant Miclot avait envoy le souslieutenant Corniaux et trente hommes inspecter la
montagne au nord-est en fa9e de la mission.
J'6tais au cr6neau de ma chambre oi je suivais a la
jumelle la progression de l'officier et de ses hommes.
La tenue crane du sous-lieutenant sous les balles
m'enthousiasmait et je donnais les indications necessaires au lieutenant Miclot qui 6tait a c6t6 de moi, le
doigt sur la d6tente d'un fusil mitrailleur, pr6t a
appuyer par quelques rafales la demarche de ses.
hommes.
Tout h coup, je recus unz terrible balle A l'ceil
droit. Je bondis hors de ma chambre en criant au lieutenant. u Je suis perdu! je m'en vais chez le P. Paskes»
(c'est-i-dire pour demander les derniers sacrements).
En route, je refllchis que je courais bien fort
encore pour un mourant, mais j'itais persuade avoir
tout aumoins unceil crev6! Arrive en bas, je partis d'un
grand 6clat de rire : je n'avais qu'un eil formidablement poch6 et quelques 6gratignures! Une balle allemandc avait traverse directement la monture de cuivre
et d'aluminium de I'objectif droit de mes jumelles, puis
en s'aplatissant sur la paroi interieure, y avait laiss6 sa
chemise et son plomb! Je l'ai £chapp6 belle! Ce sont
mes bonnes jumelles qui sont perdues! Grace a Dieu,
j'en suis quitte pour une forte contusion qui m'a poch6
l'ceil droit, endolori toute la t&te et rempli la bouche
de sang.
La patrouille du sous-lieutenant Corniaux s'est termin6e sans accident. Mais durant toute la journ6e, les
Turcs en ont montr6 leur mauvaise humeur. Ils ont
r6occup6 la crete nord-est en nombre et cribl6 de
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balles notre pauvre mission. En plein diner, ii a fallu
augmenter la defense de sacs a terre aux fenetres du
r6fectoire et de la cuisine, les balles y arrivaient de
tous c6tes.

Ma mission est d6ji bien endommag6e, les balles
et les petits obus nous ont cass6 deja beaucoup de
tuiles et, a certains endroits, perc6 la toiture comme
une &cumoire. II pleut et l'eau ruisselle dans les corridors et dans les chambres. Comment remplacer toutes
ces tuiles qu'il faut faire venir de Marseille? Aux
fenetres, presque tous les carreaux ont et6 bris6s, soit
par 1'ennemi, soit par nos d6fenseurs. Les r6fugies
abiment tout et brilent pour leur cuisine tout ce qui
leur tombe sous la main. C'est un entassement et une
salet6 6pouvantables, car on ne peut se tenir dans les
cours; j'essaye d'y mettre le plus d'ordre possible,
mais ce n'est pas facile.
II faudrait voir en quel 6tat se trouve notre jolie
6glise a l'int&rieur : elle a t6 criblee de balles, ainsi
que la statue de la Vierge. Une balle a tranch6 net la
corde qui retenait la lampe du sanctuaire. Mais malgr6
tout, le moral reste bon, m&me chez nos 16gionnaires /
armeniens. Nous attendons d'ui jour a I'autre la d6livrance; je ne sais si nous pourrons rester a Akbs :
aux environs, tout le pays est soulev6.
Dans ma lettre des premiers jours de mars, je vous
avaisdit ma grande inqui6tude, car la voie de Bagdad
6tait d6truite; les petits postes qui d6fendaient les
travaux d'art 6taient attaquis et le grand viaduc de
So metres de hauteur, que nous voyions de la mission,
avait 6t' incendie. Les trains n'arrivaient plus; nous
6tions coup6s d'Adana et d'AIep. Tout nous faisait
pr6voir une prochaine attaque sur Akbes. J'en avertis

les autorit6s francaises et nous passions toutes les nuits
sous les armes.
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Le dimanche 7, au soir, nous vimes arriver un
premier petit paquet (c'est notre systeme); le sergentmajor Schalier avec quarante hommes de la legion
arm6nienne (vingt pour nous et vingt autres pour le
monastere des Trappistes de Scheikle); c'6tait bien
pea de chose! Le 8, dans la nuit, trente-neuf chr6tiens
protestants d'Akbbs prirent la fuite par la montagne
vers Deurtejol. Is rious enlevaient un secours de vingtcinq fusils et plantaient lU leurs femmes et leurs
enfants. Le io, a sept heures du matin, le kaimakan
(gouverneur) Ismael bey, un Circassien ami, vint nous
pr6venir qu'un groupe de partisans k6malistes avait
enlev4 la petite ville de Kassa dans la nuit, ouvert
les prisons, o cup6 la maison du gouverneur et le te16graphe. Leur intention 6tait de marcher sur Akbes.
Heureusement la plupart des chretiens de Tayak, de
Scheikl6 et des petits villages de la plaine se trouvaient d6ja prbs de nous. Toute la matiane durant,
on transporta vivres et biens vers la Mission. J'etais
occup6e
faire creuser une tranchee dans le jardin
devant la maison des soeurs quand les premiers coups r
de feu furent tires sur nous. Ce fut un sauve-qui-peut
general vers la mission, et j'eus grand'peine a forcer
mes gens armis A aller rioccuper la maison des
seurs, dont on venait de garnir les fenetres de sacs i
terre.
Avec beaucoup de cran et de rapidit6, le sergentmajor Schalier et les sergents armeniens Daniel et
Scheiraycer organiserent la defense. On travailla
durant toute la nuit, et le lendemain matin, A l'aube,
nous 6tions en 6tat de repousser la premiere attaque
turque. Vers dix heures du matin, un parlementaire
avec drapeau blanc nous fut envoy6. II nous apportait
.une lettre du grand Mullah de Kassa (pretre musulman) qui nous d6conseillait la resistance, nous aver-
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tissait que les partisans-de Mustapha K6mal etaient
nombreux et avaient des mitrailleuses, etc.
A midi, second parlementaire portant une lettre
sign6e par le chef des kamaiistes, Caraman bey, par le
kaimakan, Ismael bey et par le lieutenant dt gendarmerie de Kham.
On nous sommait d'avoir a livrer nos armes et de
hisser le drapeau turc sur la mission; les soldats aux
bonnets a comes (francais) devaient quitter le pays.
Les Missionnaires pouvaient y rester soumis au gouvernement turc comme depuis trois cents ans.
On promettait aide et protection aux chretiens s'ils
se rendaient. Nous repondimes, le sergent-major et
moi, comme ii le fallait a ces sommations turques.
Avec nos cinquante chr6tiens armes et les quarante hommes de la legion armenienne nous acceptionsla lutte! Mais nous itions solidementretranch6s derriere les murs ipais de la mission qui, isol&e sur sa
butte, comme un fort, dpminait toute la vall6e. La
veille au soir, nous avions lance un coureur a pied vers
ScheiklM avec ordre a la section des vingt 16gionnaires armeniens de rappliquer sur Akbis. J'exhortaisvivement les Trappistes: le P. Philippe et le frere
Gr6goire, a les suivre. Le frere Gr6goire, seal, vint se
refugier chez nous. Le vieux P. Philippe s'ent&ta a
vouloir garder seul son monastere avec un fusil et
quelques grenades a main. Depuis quinze jours, nous
n'avons pas de nouvelles de lui. Les insurgs l'ont
probablement pendu et bril6 le beau monastere.
Une .autre estafette avait 6t6 envoyie k Islahik. Le
i , a midi, nous vimes apparaitre quelques spahis au
sommet de la haute crete qui ferme la vall6e au nord.
Mes chr6tiens croyaient a de la cavalerie turque et
voulaient tirer. Je les en emp&chais; c'6tait une reconnaissance de douze cavaliersconduite par leieutenant
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Paoli. Ce n'6tait done pas le salut! Dans un mouve-

ment tres hardi, ils d6gringoltrent I toute. allure le
sentier abrupt et, sous une greIe de balles, sautbrent le
petit mur de pierre qui borde notre vigne pour tomber
devant la porte arriere de la mission. II n'y eut pas
de bless6s, un cavalier seulement fut desarconne.
Le i encore, vers trois heures du soir, le bruit
d'une vive fusillade nous arriva de la route de la gare
de Medain-Akbbs. Des mulets sans cavaliers, sans bits
apparurent tout a coup sur la route. Etait-ce un convoi
de ravitaillement qui nous devait arriver et qui 6tait
attaqu ? C'6tait mieux que cela. Un fusil mitrailleur
francais ne tarda pas i.se faire entendre distinctement
et je voyais les Turcs s'6lancer k travers le torrent
vers la route pour s'opposer a l'arriv6e des Frangais.
Un chritien, post6 au cr&neau de ma chambre, tira
sans reliche pendant une heure dans ce torrent pour
emppcher le passage de l'ennemi. Tout " coup,
j'entendis des cris de joie et les accents de la Marseillaisejouis sur un piston par mon confrere. Je levai
les yeux au ciel et je vis une quarantaine de soldats
coiff6s du casque francais d6valant en hate sous les
balles, la haute crete rocheuse et boisee qui limite
notre proprikt6 en face de ma chambre. Ils furent
bient6t au milieu de nous.
C'6taient lelieutenant Miclot et des hommes du 3 bataillon de la 16gion arminienne. I1 me demanda des
guides pour les envoyer-au sous-lieutenant Corniaux
qui restait encore avec une partie de la colonne du
c6te de laplaine, sur les premieres pentesde 1'Amanus.
Le feu de 'ennemi rendait impraticable la route de
M6dain . Akbes. II avait avec lui cent cinq mulets
qu'on ne pouvait faire passer par les rochers a pic de
la montagne. Pendant la nuit, les guides firent passer
le reste de la petite colonne par Scheikl6 que les K6-
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malistes n'avaient pas encore occup6. Le sous-lieutenant Corniaux avaitpuse degager enperdantunhomme,
un fusil mitrailleur et une vingtaine de mulets.
Le commandant d'armes de MWdain-Akbes, pour
nous envoyer plus vite du secours, avait force, malgr6
ses observations, ce brave lieutenant Miclot a conduire
ses hommes a Akbbs sur cent cinq mulets sans brides
et sans selles! 11 savait bien pourtant qu'on se battait
ici et que le passage par la route serait impossible !
Il est vrai que I'intention du commandant d'armes
etait d'envoyer ses hommes aussi en reconnaissance
avec deuxjours de vivres.etl'ordre de rentrer le lendemain aprbs nous avoir degags !
Ce fut chose relativement facile au lieutenant
Paoli de sauter en selle avec ses douze spahis reposes
et restauris, d&s que la lune se fut lev6e, vers deux
heures du matin, et de regagner Islahi6 situee a cinq
heures de cheval d'ici. Mais impossible au lieutenant
Miclot de I'imiter avec ses cent fantassins si pietrement montbs. II dut done s'enfermer avec nous dans
la mission pour la prot6ger. C'6tait un bon appoint
ajout6 aux quarante soldats que nous avions d6ji.
Nous avions surtout deux vrais officiers, quatre fusils
mitrailleurs, de plus vingt-cinq mille cartouches, une
petite caisse d'obus et une autre de grenades a main.
Ce n'etait rien pourattaquer,mais nous 6tions en mesure
de resister aux Turcs pendant une piriode de temps
plus longue, en attendant 1'arriv6e de la colonne de
secours.
Plus de cent quinze mulets sont attaches dans la
cour dont ils ont litteralement d6vor6 les arbres.
Une bombe envoyee par les Turcs, qui se sont trouv6s dans cette lamentable affaire de marche des munitions et des armes frantaises, a deji tu6 et bleSs6 une
quinzaine de mulets.
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Malheureusement, nos d6fenseurs n'apportaientavec
eux que deux. jours de vivres. Plusieurs jours avant
I'attaque, j'avais. engage la population a entasser un
peu de vivres dans la mission. Ce sont nos chr6tiens et
nous qui ravitaillons nos d6fenseurs.
II pleut a verse ces jours-ci, I'eau ruisselle A l'interieur par toutes les blessures faites a la toiture. Nos
chr6tiens commencent a d6sesperer et a se croire
oublies ou sacrifibs. Un espoir nous reste cependant,
car depuis quelques jours nous voyons passer de
nouveau dans le lointain le train d'Adana A Alep.
Parmi les catholiques nous trouvons toujours des
volontaires pour porter des plis Islahii ou i MWdainAkbes. Le lieutenant Miclot a deji envoyA dix coureurs dans ces deux directions avec des messages
de ce genre : ( Situation de plus en plus srieuse,
impossible de me digager de mes propres moyens avec
Peres et populations, mille refugi6s sous ma protection, 'ennemi occupe la crete et la petite ville d'Akbbs,
habitants avec partisans kbmalistes, situation facile a
r6tablir avec renforts infanterie et surtout artillerie de
montagne. Envoyez d'urgence vivres et munitions,
malades et bless6s nombreux, pas de pansements,
avion peut lancer message au nord de la Mission lazariste. ,) Une seule fois, au 18 mars, le commandant
d'armes de MWdain-Akbbs a r6pondu : a Une premiere
(colonne partie d'Islahi6 n'a pu arriver, tentative sera
a reprise sous peu, cordialement a vous et courage.
S(Tenez-moi au courant autant que vous pourrez. »
Un des courriers m'a apporte cependant une lettre
du gouverneur franqais de notre province, le capitaine
Andr6. I1 y dit entre autres choses, a Risistez; des que
nous serons debarrass6s au nord, je lancerai mes bandes
dans votre direction et vous pouvez compter sur mon
absolu d6vouement et si vous ne me voyez pas arriver
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moi-meme avec la colonne, c'est que j'ai en mme temps
deux autres histoires dont vous entendrez sans doute
parler. n En tout cas, nous sommes bloquis depuis

quinze jours et c'est a croire que toute la province da
Djebel-Berket est soulev&e!
Dans sa lettre, le gouverneur parait enyisager la
n6cessite d'une evacuation de toute notre population
chr6tienne sur Adana.
Le g9, vers neuf heures du soir, un avion parat au
sad d'Akbes a une grande hauteur. Nous espirions un
message, mais il obliqua sur la gauche vers MedainAkbibs on Islahib. Certes il lui aura 6t6 impossible de
faire une reconnaissance d'Akbes, d'autant plus qu'i
ce moment notre vallke itait couverte d'un nuage de
fume ; les Turcs faisaient flamber une vingtaine de
nos maisons chretiennes. Ils manifestaient ainsi leur
mauvaise humeur de ce que nous avions capture un des
leurs, la nuit pr&cedente, un individu qui s'approchait
pour nous lancer des bombes. U fat reconna -treun de
ces paisibles habitants d'Akbes; quelquet balles dans
la poitrine l'ont mis a la raison pour toujours et il
repose maintenant dans notre vigne.
Chaque nuit, les sentinelles itendent lear ligne I
travers notre propriet6, devant la maison des sceurs et
devant quelques habitations. voisines. Sous leur pro;
tection, les chr6tiensfouillent lesmaisons pour en rapporter des vivres oubli6s ou du bois, et chaque fois,
lemoindre bruit, vu la trop grande nervosite, dcqhaine
dans la nuit de violentes 'fusillades. Au petit jour,
tout le monde rentre dans la mission se mettre a I'abri
des murs.
Je ne crains rien, j'ai avec moi, heureusement, de
tris braves officiers. Le lieutenant Miclot surtout est
un vieux soldat du Maroc et de la grande guerre, toujours gai, bon mais energique, se faisant strictement
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ob6ir par ses legionnaires arm6niens peu faciles a tenir
et les civils qui sont 6galement enr6gimentes. Je ne
crains rien avec lui, car il est hardi et prudent tout a
la fois; c'est un homme qui connait parfaitement son
metier et il ne se donne de repos ni de jour ni de nuit,
il visite jusqu'I trois fois par nuit sa ligne de sentinelles.
car nous craignons toujours une surprise de la part
des Turcs; et nous, comme nous avons fort pen de
munitions, nous ne pouvons leur faire beaucoup de
mal. Deux coureurs sont partis hier I la tomb6e de la
nuit avec des d6p&ches; que nous rapporteront-ils ?
Sera-ce l'annonce d'une prochaine d6livrance ?
Il en est plus que temps, nos gens se d&couragent;
la pear et le froid font beaucoup de malades.
25 mars. - Triste fete de 1'Annonciation, il a fallu
retirer le saint Sacrement de 1'6glise et le transporter
*dansune chambre oi chaque jour nous disops la sainte
messe.
L'6glise ressemble a un campement de boh6miens.
Et quelle salet6 partout avec la boue liquide et puante
des corps qu'on transporte partout!

II a plui torrent toute la nuit. Que ces nuits de
siege sont penibles!
II faut rester dans la plus complete obscurite pour
6viter les balles. L'cho des montagnes fait retentir
formidablement la fusillade qui ressemble a des coups
de canon.
I1fait froid et nos malheureux chretiens, hives et
blames de peur et de privations, sont 6tendus par les
corridors et les chambres oh la pluie ruisselle, oi tout
est ouvert pour rendre la d6fense plus facile.
Cela me perce le cceur d'entendre sans cesse les
cris des b6bbs pour qui les meres n'ont plus de lait. Et
dans la nuit, parfois, la voix d'un Turc les domine.
11 crie : a Arm6niens, Maronites, rentrez dans vos de-
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meures, nous ne vous voulons pas de mal. Mais nous
voulons chasser d'ici ces chiens de Francais; nous
avons des canons et vous les verrez bient6t en position
contre la Mission. N'esp6rez plus qu'on vienne a votre
secours: une colonne irancaise a eti arretee par nous,
nous lui avons tu6 vingt-cinq hommes et fait soixantedouze prisonniers. Elle est retourn6e en arriere. n Nos
deux courriers sont rentres cette nuit deMedain-Akbes,
ils apportaient un mot seulement, fort laconique, du
commandant d'armes qui nous encourageait a la r6sis.
tance et nous assurait qu'on s'occupait activement de
nous.
Ils nous apportaient aussi quelques pansements et
des boites de lait concentr6. Faute d'avoir eu le ncessaire pour panser sa blessure; un pauvre soldat est en
train de mourir.
Vendredisaint. - 2 avril 1920.
11ilas! nous sommes doublement dans la semaine
de la Passion. Nous m6ditons celle du Christ et nous
souffrons la n6tre avec nos malheureux chr6tiens. Nous
voici done, depuis vingt-quatre jours d6ja, assieges
par les Turcs dans notre Mission d'Akbes et vous
devinez quelle angoisse nous 6treint le coeur. Nous
voyons nos vivres et nos munitions finir.
C'est vraiment dur de se voir abandonner ainsi, etsi

1'on ne peut esperer.en ceux qui nous delaissent ainsi,
il vaut mieux pour nos chretiens et pour nous d'abandonner ces r6gions g demi sauvages.

Pour la cinquibme fois, des coureurs A pied sont
sortis de nuit de la Mission pour aller porter des dep&ches an commandant d'armes des environs, a cinq
et i trois heures d'Akbes. Ceux-ci doivent les trans-

mettre an g6n6ral Dufieux. Cette fois, le lieutenant
Miclot, press6 par le manque de vivres et de munitions

-, 709 menace de s'en aller comme il pourra, et de nous abandonner tons a notre malheureux sort.
( General 156' division, armes, Islahie. .
( Vivres et munitions vont manquer d'ici quelques
jours.
tLes animaux crevent de faim. Ne pouyant pas me
ravitailler moi-meme et n'ayant pas recu d'ordres ni
directions malgre trois courriers partis et revenus, je
vais 8tre oblig6 de prendre une decision d'une telle
gravit6 que l'issue n'en laisse aucun doute, a savoir:
massacre, abandon d'un point important et victoire
des insurges sur les Francais sera le r6sultat. Des
maintenant je tiens & d6gager ma responsabilit6 en
informant le commandement. Les Turcs organisent la
d6fense d'Akbes, cr&tes et debouches sont gardds. )
Et certes ce qui nous fait le plus souffrir, c'est cette
incertitude de notre sort.
Aussi Ic moral de nos chretiens et de nos d6fenseurs
est-il tres bas.
Nous avons cependant ici un g6neral de grande valeur, le general Dufieux; il nous est de plus favorable,
6tant d'une grande famille catholique de Paris.
Le 3o mars, a huit heures dii soir, nous eemes une
tris violente attaque, la fusillade et les bombes. On
se demandait pourquoi tant de bruit dans l'obscurite, car ils se tenaient quand meme Adistance. On en
eut l'explication le lendemain matin; c'6tait pour casser les tuyaux de fonte qui nous amenent l'ean d'une
source. Elle sort de terre a environ quatre cents mitres
des bitiments de la Mission.
Nous nous ktonnions, il est vrai, de la voir subsister
encore. En ce moment, le lieutenant fait remettre en
etat le puits de la cour d'honneur qui fut creus6 par
nos r6fugids des grands massacres d'Arm6nie.
Ce matin, un pauvre soldat a eu moins de chance que
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moi. II etait i son crineau d'observation, quand il fat

tue net d'une balle dans l'ceil. Depuis longtemps, nous
n'avons plus de viande; on mange les fameux mulets
a qui il ne reste plus que les os et la peau. II nous
reste encore des vivres pour quatre on cinq jours en
nous rationnant.
Etant oblige de nourrir nos defenseurs, je vois avec
terreur finir toutes les provisions de la Mission.
Et nos chretiens? En quelle triste situation ils vont
se trouver! Ils achbvent en ce mdment le reste desvivres
qu'ils avaient eu le temps d'entasser chez nous. Leurs
maisonsont ti pillbeset en ce moment, toutes flambent
sous leurs yeux sans larmes. Seules, quelques maisons
voisines de celles des smurs et de la Mission restent
intactes parce que proteg6es par nos fusils.
Samedi saint. - Nos deux courriers sont revenus
dans la nuit, ils nous apportaient enfin cette d46pche
du colonel Normand: t On pense a vous, tenez bon a
tout prix. On ne vent vous secourir qu'en force. Onne
vous oublie pas, bonne chance. n
II y avait aussi un mot du commandant Delmas, qui
nous donnait cet espoir pour le lendemain de la r6surrection du Christ et nous recommandait d'ouvrir
1'oreille ce jour-l, car il y aurait de Forage dans 1'air,
ce qui est assez de saison... » ajoutait-il.
Ennfi! Alleluia, Dieu soit beni! Les Turcs tirent toujours. Je vois tomber dansla cour d'honneur une jeune
femme qui, pen prudente, s'eitait trop approchee de la
grille d'entre pour6tendre son linge. Une balle turque
lui a casse le bras gauche, ouvert toute la jone et emporte le nez. Quelle affreuse blessure!
Dimanche de Pdques. -Quelle triste fite! Les Turcs
nous ont saluis a l'aurore par une terrible fusillade.
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Le temps est superbe, la temperature tres douce d6jA:
c'est le printemps. Et c'est de nos creneaux que nous
voyons nos arbres refleurir.
Durant toute la nuit, on entend les chants et les voix
avin6es des Turcs, nous invitant a venir boire avec
eux du vin et de 1'eau-de-vie. Ils invitent surtout mon
confrere M. Paskes, a qui ils promettent de le faire
r6tir a petit feu. Ces Turcs sont bien joyeux, quelle
surprise nous pr6parent-ils done pour le lendemain ?
Lundi de Pdques. - Le soleil se lkveradieux. N'estce pas celui qu'on nous annoncait comme devant etre
celui qui verrait enfin notre d6livrance? Un avion parait le premier. Quelle joie chez tous les assi6gis! II
tourne en larges cercles sur la Mission; a la jumelle, on
voit l'observateur se pencher sur nous. 11 agite des
draps blancs et nous nous disons: 1'arme n'est pasloin.
Les Turcs lui tirent des salves de coups de fusil.
L'avion s'en va; un quart d'heure apres, nous le voyons
r6apparaitre et il recommence ses cercles sur nos
tetes, mais toujours a une assez grande hauteur.
Un coup de canon eclate, un obus perce le toit de
l'eglise et y disperse ses shrapnells; fuite generale
dans les chambres, on oublie I'avion.
Le lieutenant Miclot apparait et nous annonce que
l'artillerie francaise aura pris la Mission comme point
de repere dans le bombardement d'Akbes. u Le tir est

trop court, ajoute-t-il, et nous devons nous attendre &
recevoir une d6gel6e d'obus de 65 ou de 75! a Mais
le sous-lieutenant Corniaux nous arrive avec une fusee
et un obus vide de 76. Nous y voyons avec terreur des
inscriptions turques, c'est done I'ennemi qui nous canonne. Par trois fois, dans la matinee, il nous envoie
une voloe d'obus, ceux-ci eclatent dans les chambres
de l'etage, apres avoir perc6 la toiture et fait voler en
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1'air les tuiles. Avec des cris de terreur, les femmes et
les enfants descendent pour s'entasser dans les
chambres du rez-de-chauss6e et dans les caves. Pendant le bombardement, les Turcs se massent par petits
groupes de dix, de vingt, pour monter a l'assaut. Nos
fusils mitrailleurs les font rentrer dans leurs trous.
Un cri se fait entendre, il y a le feu a l'&tage du batiment nord. Le lieutenant Miclot s'elance, je l'arr&te
an passage en lui disant: cN'y allez pas, les Turcs ont
repr6b cet endroit, et leurs balles ne cessent d'ytomber.
D'ailleurs deux de nos chr6tiens viennent de s'y
rendre avec deux seaux d'eau. , Ilne me r&pond pas et
passe quand meme. Ne le voyant pas revenir, ses soldats percent le mur d'une autre chambre pour passer
dans cetteaile du bitiment. Un triste spectacle s'offre
a leurs yeux. Le lieutenant Miclot ktait 6tendu a terre
sans connaissance, il avait recu une balle dans le
flanc; A cSte de lui deux autres cadavres, ceux d'une
vieille femme aveugle. et de son fils venu pour la retirer de cette place. Nous oublions le bombardement et
nous pleurons tous cet excellent et brave lieutenant
Miclot, notre chef et d6fenseur. II laisse une femme
et une petite fille qui habitent Oran. Depuis deux mois
deja, il avait en poche sa permission sign6e pour aller
les voir. Ces affaires de Marache etd'Akbes l'en avaient
empeche. Je lui ai donnt l'absolution et 1'extremeonction et il est mort sans ayoir repris connaissance.
Vers trois heures de l'apres-midi, I'avion revient et
il recommence A tourner, sur la mission. II lance
deux messages au nord de la mission et un autre
tombe a l'ouest, chez les Turcs.
Les deux premiers, heureusement, sont tomb6s dans
la vigne A 1oo metres de la mission. On attend la
tomb6e de la nuit pour aller les prendre : c'6taient
deux bouteilles de Bourgogne remplies de terre, au
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goulot desquelles on avait attach6 une longue banderole de toile blanche, et nous trouvons sous le bouchon
ce message :
Nolite desesperare, amici, brevis mora fuit ferrovia
tausa, crastinddie veniet salus cum sole. Valele.
Adana, 5 avril 1920.
J. DUFIEUX.
Grande joie dans notre d6tresse et nos deuils!
La nuit se passa sans fusillade, mais nous restons
tous dans le rez-de-chauss6e ou bien dans les caves,
par crainte d'un nouveau bombardement. Je passe la
nuit, itendu sur un bane du r6fectoire avec mon
confrere et les officiers. D'ailleurs, voili bien des
jours que je dors tout habill6 et qu'k la moindre fusillade je veille au cr6neau de ma chambre.
Mardi de Pdques. - Calme plat,
peine quelques
coups de fusil pour que notre vigilance ne s'endorme

pas. II semble que nos Turcs sont partis Ala rencontre
de la colonne de secours. Le soleil a paru, mais rien
encore! Vers deux heures du soir seulement, nous
croyons entendre le carpn dans le lointain. Je profite
de ce grand calme pour photographier le pauvre lieutenant dans son cercueil. Le soir, A neuf heures, a lieu
l'enterrement du lieutenant Miclot, en pleine obscurite; on l'enterre dans la cour d'honneur, la tete
appuybe a notre eglise qu'il a si bien defendue.
L'enterrement est vite e;cp6di6,t j'aurais voulu dire
quelques mots, mais ce n'itait guere prudent.
f'6tais a peine rentre qu'on nous amn•re une sentinelle. Une balle lui a cass, les dents de devant et
d6chiqueth la joue.
Ce soir, nous lancons encore deux coureurs vers
MWdain-Akbes. Cependant, s'ils apercoivent dans Ia
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plaine les feux des bivouacs francais, nous leur disons
d'approcher avec d'ininies precautions. Nos coureurs
nous reviennent vers une heure du matin en nous
assurant avoir vu dans la plaine le feu des canons
francais! Cela nous redonne un pen d'espoir, mais.
pourquoi ces combats de nuit, noS Frangais seraientils done attaqu6s et peut-etre en danger? Et la plus
grande anxiet6 de nous reprendre, car avec le lever
du soleil nous n'entendons rien' ni ne voyons rien
venir. Enfin, vers dix heures du matin, le 7, le son du
canon nous arrive, mais de bien loin encore. Bient6t,
les aboiements du 75 se font distinctement entendre,
all6gresse g6nerale, et ses obus balayent les premieres
pentes de l'Amanus.
Les Turcs sortent de leurs tranch6es et- fuient vers
Khassah ou vers la montagne. Nous leur envoyons par
derriere de nombreux coups de fusil et quelques
rafales de fusils-mnitrailleurs.
A trois heures du soir, les Sknigalais apparaissent
sur les cretes Est, en face de notre mission.
Nous leur faisons signe avec des drapeaux qu'ilspeuvent descendre jusqu'a nous; et leurs officiersm'apportent bient6t un pli duEolonel Laurent qui me-,
r&clame en bas d'Akbes, a l'entr6e de la plaine. Jeriunis a la hate quelques hardes, les papiers de la
mission et je pars avec le lieutenant Corniaux, mandi
comme moi. Le colonel me demande si je veux demeurer encore dans ma mission avec une garnison de cinquante hommes, trente jours de vivres et de munitions.
Je lui r6ponds qu'avec deux cents combattants, nous-,
avions peine i r6siater aux Turcs.
c Eh bien! dans ce cas, ajoute-t-il, c'et la retraite
gn6erale avec la plus grande rapidit6. » De nombreux.
points sont en insurrection comme a Akbis et le
gen6ral reclame la presence de- nos canons a Adana.
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pour demain soir. Les capitaines Fabry et Mariand
partent a bride abattue vers Akbis et une demi-heure
apres toute la population est en retraite. II va sans
dire que cette fois encore j'ai tout perdu! Les Turcs,
pendant ce temps, se fortifient sur les hautes cr&tes qui
ferment la valle d'Akbes, a 1'ouest. Is nous envoient
encore quelques obus et quelques salves. La mosquie
brfle derriere nous et tout le quartier musulman est
bient6t en flammes.
Un lourd rideau de fumee s'~elve entre la mission,
nos chr6tiens en retraite et les Turcs. Ce fut le salut!
Leurs obus s'en vont 6clater dans notre immense
jardin sans faire de mal a personne et les S6engalais
font un fen d'enfer avec leurs mitrailleuses. Et, dans
tout ce tintamarre, nos gens s'ecoulent & la hate vers le
poste de M6dain-Akbes et s'organisent en colonne au
bas des montagnes dans le petit village de KeratchBaneh. Des cacolets ont pris les bless6s et les malades.
La nuit nous trouve au milieu de la plaine, mais heureusement l'organisation est parfaite. Silence complet
et .defense de fumer afin de ne pas donner 1'6veil &
l'ennemi, car 1'on craint encore des attaques de flanc.
L'artillerie reste derriere nous pour proteger notre
retraite. En avant, cinquante spahis et sur les flancs
deux longues lignes de tirailleurs alg6riens et sn6igalais, au milieu notre petite garnison des cent cinquante
legionnaires arminiens que suit la cohue de nos neuf
cent quinze chritiens, hommes, femmes et enfants. La
marche est lente, les haltes frequentes, pour permettre
aux enfants de suivre, pour empcher qu'on ne s'egare
dans cette brousse couverte de basaltes ou de bois de
chene vert et de chines rouvres.
Avec le capitaine Mariand, je dirige tout cela tant
bien que mal; le passage des ponts sur le marais de
_Haghlama et du Kara-Sou est difficile dans la nuit et
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nous retarde. Je reste encore tout courbature d'avoir
aide ainsi des centaines de personnes a les passer; les
mulets prennent peur, bondissent pour atteindre les
ponts, tombent avec leur charge de blesses ou jettent
a la riviere dans leurs bonds des petits enfants. II faut
se pricipiter a l'eau pour les arracher au courant.
A deux heures du matin, nous sommes enfin rendus
a la gare de M6dain-Akbes. Le lendemain,A six heures
du soir, le colonel m'offrait une place dans son wagon
et je pr&ecdai ainsi mes chretiens a Adana. En
partant, je vis monter une haute colonne de fumbe
derriere les premieres pentes de l'Amanus; c'etait ma
mission qui flambait!
Dimancke, ui avril. - Le general Dufieux m'a bien
requ et combl6 d'6loges. II m'invitait a dejeuner chez
lui ce midi avec le R. P. Sup6rieur d'Adana, le P. de
la Vernette, le colonel Laurent et de nombreux
officiers.
Le colonel me donne quelques precisions sur.son
expedition de delivrance. Elle fut tris bien menie,
mais mise en retard par l'erreur ou la trahison d'un
guide musulman.
II fut impossible de faire passer les 75 par les marais
de Baghlama. La colonne se trouvait en cet endroit le
5, vers minuit; ellese composait de cinq compagnies
d'attaque de tirailleurs algeriens et s6n6galais et de
deux pelotons de spahis.
L'artillerie consistait en quatre canons de 65, deux
de 75 et unude 37. Ce fut alors que les guides proposerent un passage meilleur et entrainerent les canons
a une grande distance vers un endroit prepar6 par les
Turcs oh la colonne du commandant Bouvet, qui vint
pour nous secourir k la date du o1mars, faillit etre
cernee.
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Le colonel s'en aperqut a temps et envoya l'ordre de
rebrousser chemin et d'essayer de nouveau de passer
le marais en le contournant de tres pres.
Ce mouvement ne put etre effectub que dans la nuit
du 6 au 7; dans leur marche en arrisre, les artilleurs
subirent une attaque; les Turcs attaquerent m&me de
tres pres a la grenade et avec des bombes. Pour leur
resistr les canons deboucherent a O. Ce sont les
feux qui furent aperius dans la nuit par nos coureurs
a pied. Vers deux heures du matin, le groupe des 75
avait atteint le camp du colonel Laurent qui, lui aussi,
venait de repousser de la part des Turcs une rude
attaque de nuit.
Tout ce monde 6tait bien fatigu6, c'est pour cela
que la lutte ne reprit, au lendemain 7 avril,qu'& neuf
heures du matin, et elle dura jusque vers trois'heures
de I'apres-midi.
Les pertes francaises _furent lgeires, deux on trois
S6n6galais tubs, quelques blesses peu graves, mais un
marechal de logis franqais fut tWi et deux servants
enlev6s en cherchant une route en avant pour les 75.
Je reste pour le moment a Adana oi la situation est
bien trouble.
DECROO.

CHINE
LES FETES DU CENTENAIRE
DU BIENHEUREUX FRANGOIS-RGIS CLET A PiKIN
M. Planchet nous communique le compte rendu suivant:
Les f&tes du Centenaira du martyre de notre confrere, le bienheureux Franqois-Regis Clet, ont bien
compens4 celles que la persecution. des Boxeurs emp&cha de faire a son sujet; car, on salt que, lors des
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fetes de lr batification, le Petang 6tait assi6g6, et, de
tous les c6t6s, les chretiens 6taient 6gorges par les
pers&cuteurs. Une raison toute spiciale nous faisait
un devoir de cE66brer le centenaire du bienheureux
Clet, c'est qu'il avait fait partie du clerg6 du P6tang:
le Sup6rieur du Petang 6tait son Superieur imm6diat.
C'est du Petang qu'il recevait ses directions et aussi
ses collaborateurs, soit chinois, soit francais.*Son
arrestation entraina meme celle de M. Lamiot, son
Sup6rieur, qui 6tait alors employ6 au Bureau d'astronomie a PMkin.
Les c&ermodies du Centenaire a Pekin ont eu un
caracttre de solennit6 pieuse et d'intimit4 touchante.
Au moment oei le bourdon du Petang appelait I'6glise
les fideles de Pekin, une neige discrete se mettait a
tomber avec assez d'abondance pour 6loigner de notre
r6sidence cette foule de curieux paiens, qui, en se
m'lant &la foule des chr6tiens, donnent souvent a nos
solennit6s un element de trouble et de dissipation.
Grice a cette circonstance, rien de tout cela ne devait
se produire pendant toutes les c6ermonies.
A huit heures, le cortege, compose de tout le clergde la capitale et du grand s6minaire, quitte le grand
salon du P6tang, pr6ecdant le riche baldaquin en velours cramoisi sons lequel sont placees les reliques du
bienheureux. Le clerge, chantant I'hymne particuliere
au heros du jour et le Deus, tuorum militum defile a travers la grande allke centrale du Petang, et entre par
la porte principale de la cathbdrale, pendant que
toutes les cloches s'ibranlent et que d'innombrables et
retentissants p6tards 6branlent les airs. II est impossible alors de n'etre pas &mu au souvenir de la difference des- situations entre le 17 fevrier 1820 et le

17 f&~rier 1920; celui qui, il y a un sieclq, eut pridit
que les restes mortels du pauvre missionnaire qu'on
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trainait au supplice seraient portis en triomphe dans
la ville des tout-puissants souverains qui gouvernaient
l'Empire, aurait pass6 pour un fou; et c'est cependant
ce qui est arriv6; et une 6glise vivante est nee des
cendres de nos martyrs.
C'est bien, en.effet, 1'impression que, malgrb soi, on
6prouve en entrant dans cette grande 6glise du Pktang,
bond6e de monde, comme aux plus grandes solennites, et oh le recueillement et la devotion remplacent
la curiosit6. Du fond de la nef, se d6tache le maitreautel couvert de lumiEres et surmont6 du tableau du
bienheureux Clet. C'est bien une apothbose. - La messe pontificale est chant~e par Mgr de Vienne,
A laquelle assiste Mgr Jarlin. A 1'Fvangile, M. Tchao
Philippe, pr6tre du vicariat de P6kin, monte en chaire,
et, d'une. voix 6mue que les larmes font encore plus
touchante, pronopce le pankgyrique du h6ros du jour.
Entre autres choses, il rend honmmage an dev o ue missionnaire qui est venu, an prix de son sang,.annoncer
la bonne nouvelle a ses compatriotes. Tout ce discours, simple et pieux, fut ecout6 avec une attention
soutenue, an point que, malgr6 l'immense foule qui se
pressait dans les nefs de la cathedrale, pas le moindre
bruit, pas le plhs petit tousseme-t ne vint interrompre
l'orateur. Le ton avec lequel fut prononc6e la pkroraison acheva dignement ce beau panegyrique et arracha.
aux assistants des larmes d'attendrissement.
A l'offertoire, une ravissante petite cantate, en latin,
en l'honneur du bienheureux, chant6e en deux choeurs
se r6pondant d'une extrtmitM de la cathbdrale l'autre, ajouta a cette solennit6 un cachet artistique et
pieux a la fois, tout A fait inaccoutum6. CEuvre de
M. Castel, ce chant fut &couti avec ravissement, tant
par les Chinois que par les Europbens, tant sa m6lodie
6tait simple et entrainante.
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LE CENTENAIRE
DU BIENHEUREUX CLET A OUTCHANG

En ce jour de Centenaire, 1'attention des enfants de

saint Vincent, Pretres de la Mission et Filles de la
Charit6 s'est, sans aucun doute, tourn6e vers la ville
de Outchang et leur imagination a dfi les transporter
dans cette cite, pour suivre, avec le bienheureux Clet,
le chemin qui mnne de la prison au supplice.
Les lecteurs des Annales se demandent peut-etre s'il
a et6 possible aux Missionnaires Franciscains du Houp6

de cClibrer ce Centenaire &Outchang mnme, ou notre
bienheureux fut emprisonne, pendant huit mois, condamne A mort et 6trangl6 sur une croix.
C'est pour satisfaire a leur I6gitime d6sir qu'un
spectateur entreprend le recit des fetes qui viennent
de commemorer le centieme anniversaire du martyre
de notre confrere Francois-R6gis Clet.
Ce Centenaire presente an int6r&t special et merite
qu'on signale, malgr6 la longueur du r6cit, chaque circonstance ayant concouru i donner i sa c6lbration le
caractere d'une intervention providentielle.
La premiie-manifestation de la Providence se revele dans cette coincidence .impr6vue de 1'incidence
du 17 fevrier avec la pr6sence, chez les Peres Franciscains, du de16gue apostolique, de neufdveques et de
trente-deux missionnaires.
Mgr de Gu6briant avait etd charge par le Saint-Siege
de visiter les diverses missions de Chine et de r6unir
en conference les eveques de chaque circonscription
eccl6siastique. Dans la region qui a Outchang pour
centre, l'epoque de la reunion n'avait pu etre determin6e a l'avance, parce qu'elle d6pendait des circonstances, impossibles A pr6voir, du long et-ventureux
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voyage du visiteur apostolique; voyage commence au
mois de septembre de Fannee derniere. Cependant,
aux premiers jours de fevrier, nous recevions avis que
Mgr de Guebriant approchait de notre- region et que
nous devions nous rendre sans retard au centre des
conferences. Le I5 fevrier, on y comptait neuf vicaires
apostoliques et trente-deux missionnaires, repr6sentant quinze missions, neuf societis religieuses et hait
nationalit6s. Deux ev&ques, des plus. interesses aux
fetes d'occasion, manquaient a l'appel : Mgr Ciceri,
retenu a Kingan par la mal.die, et Mgr Clerc Renaud,
arrete sur le lac Poyang par une violente tempete de
neige. Mais M. Schottey, provicaire du Kiangsi m6ridional, se trouvait parmi les membres de la conference.
Pour plus d'exactitude et pour qu'apparaisse avec

plus d'6vidence une nouvelle intervention providentielle, il faut faire remarquer que le siege de nos conferences ne se trouve point a Outchang, mais dans la
ville de Hank6ou, ou 6veques et missionnaires, loges
a la procure des Peres Franciscains, jouissent d'une
cordiale hospitalit6, de la part de Mgr Gennaro, vicaire apostolique du Houp6 oriental. Toutefois, les
deux cites s'•Ilvent en face l'une de 1'autre, uniquement s6par6es par la largeur du fleuve Bleu : Outchang, du haut de ses monticules, dominant la rive
droite; Hankeou se chauffant au soleil du Midi, sur la
rive gauche de ce majestueux fils de la mer : Yangtseu.
Mais, on s'en doute bien, c'est a Outchang et non a
Hankoou que se d&rouleront demain, 17 fevrier, les
fetes du Centenaire. Pourquoi le 17 au lieu du 18, jour
de I'anniversaire? C'est pour faire concorder la solennit6 du Centenaire avec la fete annuelle et pour 6viter
I'obstacle du mercredi des Cendres.
Nous voici done arriv6s au matin du 17 f6vrier. Bien
avant l'aurore, les messes privees ont commerce, c;ar
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il faut qu'au signal convenu, chacun prenne le chemin
du port pour traverser le fleuve Bleu.
Des nombreuses messes dites pendant cette matinee,
aucune n'a pu etre c6l6br6e en l'honneur du bienheureux 'let, cette mission manquant d'indult autorisant
la c6l1bration de sa f&te. Ce n'est pas sans peine que
nous, Lazaristes, nous nous sommes soumis a la loi
g6narale, apres avoir recherche vainement une solution favorable 5 notre desir.
On f&tait ce jour-l~, dans le vicariat du Houp6 oriental, un saint du Tiers Ordre de saint Frangois.
Quand huit heures ont sonn6, les membres de la
conference, qui doivent prendre part aux solennitis,
se transportent a bord d'un petit bateau a vapeur, mis
par un riche chr'tien a la disposition des pelerins.
En vingt minutes, nous abordons alaxive droite et
nous d6barquons sous les antiques remparts de Outchang. Aussit6t, un officier d'ordonnance se presente
pour saluer Mgr le D61•gu, apostolique an nom du
gouverneur de la place, et pour lui offrir son carrosse
avec une escorte d'honneur.
Quel contraste providentiel entre ces deux dates :
x820 et 1920! I1 y a cent ans, a pareil jour, vers eaxf
heures du matin, le bienheureux Clet sortait de la ville
de Outchang, charg6 de chaines, rev6tu de la robe.
rouge des condamnes a mort, poursuivi par les cris
d'une populace bruyante, entour6 de soldats en loques,
sous la surveillance ddu magistrat pripos6 aux ex6cutions criminelles.
Personne alors n'attacha d'importance a ce vulgaire
ev6nement. Mais Dieu en pesait le prix : fpeiosa in
conspectu Domini mors sanctorum. ejus. La Providence
veut aujourd'hui nous en montrer la valeur, en r6unissant un d16gu6 du Saint-Pere, neuf 6lques, trentedeux missionnaires, de nations, de soci&6ts, de mis-
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sions diverses, devant la porte de cette meme cite,
pour aller y commrmorer le centieme anniversaire de
ce supplici6. Et, nouvelle coincidence, il va etre neuf
heures du matin quand Ie-majestueux cortege entre
dans la ville de Outchang, conduit par un officier
d'ordonnance et precedM par un ditachement de cavalerie, envoyks comme escorte d'honneur, de la part du
reprisentant supreme des autorit6s de la province.
En faisant cet acte de haute-defirence, le marTchal
Wang a ignor6 sans .doute la circonstance qui nous
anienait ici et n'avait d'autre but que d'honorer le
representant du Souverain Pontife. Neanmoins, quelle
qu'ait ete son intention, on peut dire que le premier
magistrat de Outchang s'est associ6, en ce jour de
centenaire, aux honneurs rendus au bienheureux Clet,
a ce condamne qu'il y a cent ans, le juge des criminels conduisait ignominieusement au supplice et faisait ftrangler sous les murs de cette cite.
La cathidrale est parse de sa plus riche ornementation. Elle se trouve trop petite pour contenir les rangs
presses des fiddles. Dans le sanctuaire, les siiges des
6výques occupent tout l'espace disponible. Les missionnaires vont occuper les premiers rangs de la
grande nef. Quand tout le monde a pris sa place,
Mgr de Gu6briant commence la messe pontificale. Sa
Grandeur est assistee par M. Schottey et par M. Maignaud, missionnaire s&culier du Kiangsi septentrional;
comme diacres d'honneur, et par deux freres Franciscains, comme diacre et sons diacre d'office. Les fonctions des offciers out 6t6 confides aux 61eves du grand
seminaire.
Quant an chant, il est dirig6 par un lutrin, auquel
r6pondent les voix sonores des Missionnaires.
Apres 1'Evangile, le P. Thomas Tchang, pretre
indigene, monte en chaire. D'une voix claire, d'un
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langage facile a comprendre, d'un ton convaincu,
I'orateur expose la preparation du bienheureux Clet i
son apostolat en Chine, ses travaux 6vangeliques dans

la province du Houp6; enfin les vertus dont il a donni
l'exemple et que les chr6tiens doivent imiter. La
ciremonie du matin se termina par la b6endiction
apostolique donnee aux assistants au nom du Souverain
Pontife.
Si nous avions 6t6 en d'autres contries, 1'office des
vepres eat occup6 une partie de l'aprbs-midi. Mais il
y a peu de missions en Chine ou I'on rencontre les
61ements necessaires a cette c6remonie. Aussi, 1'usage
a-t-il prevalu un peu partout de remplacer le chant des
vepres par la recitation en commun du chapelet a
laquelle on fait succeder la binidiction du saint
Sacrement. C'est ainsi que se solennisent les quatre
grandes fetes de l'annee. C'est 6galement ainsi que se
termina dans 1'6glise de Outchang la partie religieuse
des fetes du Centenaire. Comme il y avait un 6veque
Lazariste et qu'on voulait honorer en lui un confrere du
bienheureux Clet, on lui devolut l'honneur de presider
la b6nediction solennelle du saint Sacrement, pendant
laquelle fut execut6e 'hymne des martyrs, suivie de
l'oraison du bienheureux. Le chant du Te Deum cl6tura
les fetes de ce premier Centenaire.
En Chine comme en Occident, toute solennit6 religieuse comporte un double l16ment; car 1'&me ne doit
pas etre seule . goiter les joies d'une fete, le corps
reclame aussi sa part. C'est ce qu'ont compris les organisateurs du centenaire, en preparant a leurs h6tes des
agapes fraternelles.
A une heure de l'apres-midi, 6evques et missionnaires se retrouvent done de nouveau, serres a la table
du banquet. Quel pittoresque spectacle que ce melange
d'ages, de nations, de vicariats, de congregations!
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Toutes les dignitis de l'Iglise catholique en Chine
y sont representtes, depuis les v6terans du sacerdoce,
parvenus au terme de leur carritre apostoligue, jusqu'aux nouveaux ap6tres, prets a s'l6ancer A la conquite de ce vaste Empire.
En une telle circonstance, il fallait qu'on entendit
un interprete de notre Congr6gation. Voici le toast
qui fut prononc6:
t Comme chacun des convives, assis A cette table,
entend le langage francais, je vais me servir de cette
langue pour exprimer des remerciements.
t Des remerciements d'abord A Mgr le D616gu6
apostolique, qui rappelle si noblement, au milieu de
nous, la personne du Saint-Pere.
t Des remerciements a Mgr Gennaro, dont nous
sommes les h6tes.
i Des remerciements. Nos Seigneurs les 6veques,
qui nous honorent de leur presence.

i Des remerciements A "ces vne'rables missionnaires, qui forment en ce moment, au repr6sentant duSouverain Pontife, une si brillante couronne.
i Ces remerciements, je les adresse au nom de notre
Superieur g6neral, notre T. H. P. Verdier; au nom de
M. Guilloux, notre visiteur de Chine; enfin, au nom
de tous les membres de ma Congregation, qui apprendront, avec une vive reconnaissance, les honneurs que
vous &tes venus rendre Anotre glorieux confrere. Pour
ce faire, vous n'avez pas hesit6 A interrompre le cours
de vos conferences.
" II vous a fallu traverser le Yangtseu, sous un vent
soufflant en tempete, braver la pluie et marcher dans
la neige dont les chemins sont encore couverts., Aussi
est-il juste qu'apres vous avoir exprime des remerciements, .je vous adresse des voeux.
u Avant tout, je souhaite que, du haut du ciel, le
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bienheureux Clet benisse vos missions; b&nisse la ville
de Outchang, qui l'honore aujourd'hui si dignement;
benisse 1empire chinois tout entier.
« Je souhaite que le bienheureux Clet donne a vastravaux 6vang6liques les r6sultats les plus consolants.
u Enfin je souhaite que le bienheureux Clet nous
obtienne a tous, a moi aussi bien qu'a vous, la grcede couronner notre carriere apostolique par la gloire
du martyre. n
Le mot de martyre n'a rien de choquant pour des
oreilles de missionnaires, aussi le toast tout entier
fut-il accueilli par de chaleureux et unanimes applaudissements.
Mgr de Guibriant prend alors la parole et expose
les diverses especes de martyie que des ap6tres en
Chine peuvent plus commodement obtenir: celui de la
charit6, celui du zdle, celui de la mortification, etc.
Mais le nom da Saint-Pere venait d'etre evoqu6.
Alors Mgr le Dl66guA profite de la circonstance pour
proposer a l'assistance de lui envoyer, par un t616gramme, 1'expression de son respect et I'hommage de
sa reconnaissance pour la derniere encyclique qui vise
surtout les missions de-Chine. Tout le monde se leve:
et applaudit vivement cette proposition. Voici la traduction du teligramme latin, expedi6 sur-le-champ:
" Sous la pr6sidence du visiteur apostolique, neuf
6veques et trente-deux missionnaires, repr6sentants de
quinze vicariats, de neuf congr6gations et de huit
nationalit6s, r6unies a Outchang, a l'occasion du centenaire dubienheureuxClet, et de la visite apostolique,
acclament, au nom de leur chere Pglise de Chine, le
pape des Missions, auteur de la nouvelle Encyclique.,
II y a,danscette rgion,troislieux devenusv&n&rables
pour les confreres du bienheureux Clet et du bienheureux Perboyre: leur prison, l'emplacement de leur sup-
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plice, lear tombe. Aussidavions-nous formi le projet de
faire, dans la journ6e, une pieuse visite, sous forme de
pilerinage, ces trois reliques. Mgr de Guibriant avait
manifest6 Ie d6sir de se joindre a-nous et, sans doute,
nous aurions compte d'autres pelerinsparmi les 6veques
et les missionnaires, mais le temps nous manqua.
Au seal moment libre de cette journ6e, quand nous
allions prendre laroute du cimetiere, on nous annonce
la visite des deux gouverneurs de la province, du gouverneur militaire, le marechal-Wang, et du gouverneur
civil.
Venus pour offrir leurs hommages au d~elgue apostolique, ils exprimerent le d6sir de saluer en meme
temps leurs frires d'apostolat. Bient6t tous se trouvent
r6unis dans le grand salon: les deux gouverneurs encadrant le representant du pape et les eveques missionnaires formant, autour des deux gouverneurs, comme
une escorte 4'honneur. Apres des serrements de mains
et des paroles de felicitations reciproques, quand visiteurs et visitis se sont mutuellement communiqu6
leurs impressions, le mar6chal se 1lve, prisente son
verre aux assistants et porte an Souverain Pontife on
voeu de longue vie. Le gouverneur civil s'associe a la
-courtoisie delicate de son colligue : . 'un et a l'autre,
le P. Wang, pr&tre indigene, lit un compliment.

Comme on le voit, e bienheureux Clet vient d'6tablir
la plus belle harmonie entre l'autorit6 civile et I'autorite religieuse.
Enfn, .omme si ces hauts magistrats tenaientipara-

-chever le contraste entre les deux points extremes du
centenaire 182o et 1920, ils expriment le d6sir de
prendre place au milieu du groupe des missionnaires,
-que l'on s'apprete a photographier.
STelle fut la derniere et singuliere circonstance de
notre sejour dans la ville de Outchang.

Pais, le cortege da matin se reormna et le petit vapear ramena ies pelerins du bieneaureux Clet sur la
rive gauche du ceuve Blen. Ii aiiait faire nuit, quand
nous rentrions a la procure de Han Keou.

S8iferier, jour anniversaire du martyre. - Trois
lieux, dans cette region, rappelient le souvenir du
bienbeurenx Ciet et du bienheurenx Perboyre : leur
prison, I'emplacement de Jeur supplice, lear tombe.

Hier, les circonstances ne nous ont pas permis d'aller
satisfaire notre d6votion a chacune de ces trois reliques,

mais toutes dispositions sont prises en vue d'executer
aujourc'hui ce qui n'a pa s'accomplir lai veille. Fautil mime nous plaindre de 1'obstacle en vertu duquel
notre triple pelerinage va coincider avec le jour exact
du centenaire, mercredi des Cendres, 18 fivrier 1920.

I1y a un Pire Franciscain dans le groupe des pelerins. D'autres bhsitent a nous suivre. II pleat, la neige
recouvre encore leschemins, Ie vent souffle avecquelque
violence. Voil de quoi retenir ceux qui n'ont pas les
mimes raisons que nous de se transporter de nouvean
a Ontchang. Nous traversons done le Yangtseuet nous
gagnons la residence, temoin hier des solennites du
centenaire. Comme nous ignorons les routes

a suivre,

nous nous placons sous la conduite d'an chr6tien entendu. Afin de conformer I'itineraife aux henres disponibles et i la distance des lieux a visiter, notre cicerone nous fait commencer le pelerinage par une visite
au cimetiere.
Ce champ des morts se cache en dehors de la ville,
a une distance de 5 kilometres, au bas d'un versant
appel6 la montagne Rouge, couleur de la terre pierreuse dont elle se compose. Son sommet sert de base
a l'une de ces hautes tours, qui gardent les abords des
villes murees et qui passent, meme aujourd'hui, pourdes
talismans contre les m6faits des puissances airiennes.
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II s'y ilve 6galement une pagode, jouissant, chez
cette populationsuperstitieuse, d'uneantique c6l6brit6.
Quo qu'il en soit, 'e champ derepos des catholiques,
situe loin de lacite populeuse, se cachant aulas d'un
versant, accessible par de petits sentiers, mis ainsi a
l'abri des regards profanes, realisait jadis les conditions appropribes au temps des persecutions.
Mais, depuis l'ere de la liberte, on n'y enterre plus
personne. Il y a ailleurs un nouveau cimetiere reunissant de meilleures conditions que celui oh nous sommes
en ce moment. C'est ici que fut enterr6, en 1820, le
corps du bienheureux Clet. Aussit6t apres son supplice,
lesbourreaux d6posrentson corps dans un trou creus,
a pen de distance du lieu de l'ex6cution. Mais les
chr6tiens vinrent le lendemain Pen retirer secretement
et lui creuserent une tcmbe au milieu des spultures de
leur cimetiere. Ilen fut ainsi, vingt ans plus tard, pour
le corps du bienheureux Perboyre. On ne pent se defendre d'une certaine emotion, en mettant le pied sur
cette terre ou reposent des missionnaires et des chr&tiens, qui connurent 1'6preuve des persecutions et du
martyre. Toutefois, a cette joie de se savoir au milieu
de telles reliques, succede la p6nible impression de voir
ce cimetire en 6tat d'abandon. Les tombes de nosbienheureux elles-memes participent au delaissement g6n6ral. Sans doute les corps des deux martyrs en ont
6te retires, mais ne reste-t-il pas une partie de leurs
cendres dans ces fosses qui leur servirent de sýpulture
pendant un certain nombre d'annees ?
Esprtons qu'on verra bient6t un modeste mausol6e
perp6tuer la minmoire de chaque martyr sur le lieu
oi il fut primitivement enseveli.
C'est dans les prisons du juge provincial que furent
detenus d'abord le bienheureux Clet et, vingt ans plus
tard, le bienheureux Perboyre.
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On sait que le premier, pendant ses huit mois d'emprisonnement, put rester en rapport avec les chritiens
dont il avait la charge. Apres que la sentence de mort
eut itEprononcie, il utilisa le temps qui le sipara du
supplice en des conf&rences avec les onze catechistes
qui lai servaient d'anxiliaires. Si I'on s'Etonne d'une
telle liberth laissee an condamn6, au sein meme du
pritoire, il suffra de remarquer que les geiliers s'acbhtent et que la surveillance s'adoucit en faveur des
condamn-s a mort.
Ce qui, aux yeux de notre foi, donne a cette prison
une valeur de plus, c'est le sijour qu'y fit a son tour le
bienheureux Perboyre et les actes de vertu qu'il y pratiqua. Mais, hl6as! cette gedle, sipricieuse pour nous,a
dispara, transform6e, depuis la nouvelle ripublique,
en propriits privees et en maisons de commerce.
En partant de I'emplacement oi s'eleva la prison de
nos bienheureux pour se rendre an lieu da supplice,
ii faut passer par un enchainement de rues et de ruelles,
qui aboutit a la porte appele Toungmen: porte de l'Est,
dix-sept minutes de marche. Aussit6t sortis de la ville,
on se trouve sur le champ reserve i l'exicution descriminels. II s'est modifi sensiblement pendant ces dernieres ann&es. La plaine, qui s'tend le long du fleuve
bleu et qui s'klargit vers les bases de la Montagne
rouge, etait, ily a vingt-cinq ans, diserte, maricageuse
et d6pourvue d'habitations. Quatre croix basses et de
bois min-e, plantees en terre a 1oo matres des remparts, se tenaient pr&tes aux executions eventuelles.
Un chr&tien, avanci en age, montrait alors l'emplacement primitif de ces croix qui servirent au supplice
de nos deux martyrs. Aujourd'hui, cette plaine est par-.
tiellement transform6e en un bourg biti de paillotes.-:
,.-e
champ des ex6cutions capitales a et -report&
plus loin, mais l'emplacement dd martyre se trouve oc-
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cup6 par des menages de pauvres, tout en restant uD
bien communal.
Aucune des tentatives faites par les Peres Franciscains pour acquerir la propri6t6 d'un lieu si v6nerable, n'a pu r6ussir. Is spem contra spem. En attendant, cet emplacement - disons cette relique - sert
au logement des pauvres : nous ne pouvions pas mieux
desirer.

Lettre de Sa Sainett le Pape BENOIT XV a Mgr FABREGUES,.evque d'Alali, vicaire apostolique du Tchily
Central.

VENERABLE FRERE,
Saluttet bindiction apostolique-,
Notre coeur paternel a etC profond6ment 6mu de la
situation que vous nous exposez. Successeur de Celui i
qui le divin Fondateur de l']glise a confi la mission
d'annoncer Ia v6rit 5 toutes les nations, Nous g6missons de voir tant d'ames se pcrdre faute d'un nombre
suffisant de ministres de Dieu, instruments providentiels du salut. Depuis le d6but de Notre Pontificat,
nous n'avons cess6 de promouvoir de toutes Nos forces
1'oeuvre des Missions chez les infidles, et recemment,
dans Notre Encyclique Maximum illud, nous avons
recommand6, comme le moyen le plus efficace de
rbpandre l'Evangile, la formation d'un clerge indigene.
Nous vous louons hautement, v6n~rable frere, d'avoir
march&dans cette voie feconde; les efforts de votre zle
ont 6t6 b6nis par le Seigneur et couronn6s d'un heureux succes, puisque vous avez atteint le chiffre de
quarante pretres et de cent soixante-sept seminaristes
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chinois, et que de nombreux sujets aptes au ministiee
sacri peuvent etre discern6s dans votre vicariat.
II nous est d'autant plus douloureux d'apprendre que
vous ne pouvez assurer a ces ouvriers apostoliques les
ressources indispensables pour subsister, sans porterprejudice aux autres oeuvres d'apostolat et que vous
serez dans la dure necessit6, si l'on ne vient a votre
secours, de mettre des limites i cette ceuvre fondamentale dcs seminaires, au moment meme oh elle
promet les fruits les plus abondants. A Dieu ne plaise
que vous en soyez reduit i une si cruelle extr6mit :
c'est pourquoi Nous benissons et Nous approuvons par
Notre autorit6 apostolique, le pressant appel que vous
adressez aux chr6tiens gn&6reux pour leur demander
d'adopter des missionnaires en leur fournissant les
moyens necessaires a I'existence et i 1'exercice du'
ministare. Malgre l'exiguite des ressources du SaintSiege, pour montrer combien cette ceuvre Noas tient i
coeur, Nous voulons nous inscrire en t&te de la liste des
donateurs, et Nous destinons la somme de 5oooo lire
pour l'adoption perpetuelle d'un missionnaire de votre
Vicariat apostolique. Que le monde catholique entende
votre cri de ditresse et comprenne que rienn'est plus
ageable a Dieu que de coop6rer ainsi a l'apostolat des
ouvriers de l'Evangile. Nous faisons le vaeu que, grice
cce projet d'adoption, loin de restreindre le nombre
des pretres indigenes, vous puissiez le faire croitre
sans cesse pour etendre toujours davantage le royaume
de Diei, et Nous vous accordons de tout coeur la bn&ediction apostolique.
Donn6 a Rome pres Saint-Pierre,le 26 juillet 1920,
I'an sixieme de notre pontificat.
BENEDICTUS PP. XV.
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Mgr Fabriguesa re u le tel6gramme suivant :
Paoting .ou, 23 aoat g120.

Famine vicariat entier, troubles probables.
MONTAIGNE.
Des la reception de ce tel6gramme, il a cAble pour
avoir des details et connaitre les causes de la famine;
et le 3o aoft on lui t6l6graphiait:
Sicheresse, sauterelles, famine complete, emigrations.
nombreuses.
MONTAIGNE.

Mgr Fabriguesayant communique ces ditails A la Propagande a re;u du Prefet de cette congregation la lettre suivante :
Rome, 11 septembre 19ao.
ILLUSTRISSIME ET RI~yRENDISSIME SEIGNEUR,

Dbs reception devos deux lettres, des 25 ct 31 aout
et du tel6gramme qui les a suivies, nous avons expose
au Saint-Pere 1'6tat malheureux de la Mission dure-

ment 6prouvie par la famine, et le Souverain Pontife
dans sa bienveillance a daign6 prescrire que votre
Seigneurie ouvre une souscription de charit6 en faveur
de cette Mission d6sol6e; souscription qu'Elle-m&me

a voulu inaugurer par l'offrande de cinquante mille
lire. Cette somme a 6te remise au R. P. Procureur de

votre Congregation a Rome.
En m'empressant de vous communiquer ce que je
viens de vous dire et vous offrant en meme temps mes
plus cordiales condoliances pour la dure ipreuve par
laquelie passe le Vicariat confii a vos soins, je vous
offre mes plus ardents souhaits pour un heureux r6sultat de cette souscription en faveur de ces lointaines
et malheureuses populations catholiques.
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Je prie Notre-Seigneur qu'il vons conserve et vous
rende heureux.
De Votre Seigneurie Riverendissime, le tout dvou6
serviteur,
S. Em. le CARDINAL-PREFET.

Extrait d'uxe letre de ma sceur GUERLAIN, saEr servaxte ii Tckeng-iing-fou, A la Tres Honorie MAer
Emilie MAURICE.
Tcheng-ting-iou, zo aoft 1gao.

Notre pauvre Chine, ma Trýs Honor&e Mere, subit
encore de nouveaux fl~aux: outre le mauvais change
de l'argent frangais, la guerre-avec le passage de soldats indisciplines qui ont pilli, ravag6 tout ce qu'ils
ont trouv6 sur leur route, le cholera qui a fait de nombreuses victimes, de plus, ce sont les affames qui nous
arrivent; pas de pluies cette ann6e; les premieres
moissons ont manque; les secondes n'ont pu etre ensemencees; les provisions sont finies les puits A sec et,
depuis de longues semaines, les chaleurs sont intolCrables, 43 degres au moins; a peine peut-on respirer...
Nous nous demandons ce que va &treI'hiver. Les
b6bks nous viennent nombreux et comme de petits
squelettes; ceux-la seront heureux d'avoir perdu leur.
mere du cholera, car ils s'envoleront an ciel par Ie
saint bapteme. En deux jours, j'ai d6ji requ cinq
fillettes de quatre.aneuf ans.
La semaine dernibre, on venait m'avertir, vers les.
cinq heures du soir, qu'a la porte du Nord, dont nous.
sommes assez 6 loign&es, un char plein de petites filles
A vendre attendait des acheteurs! Vite, j'envoyai un
domestique; hilas! il arriva trop tard; le cocher ne

735voyant personne pour acheter ces fillettes continua
sa route vers le Chansi ou elles s'achitent tres facilement et a bon compte.
Je viens de-voir M. Barondi, notre pro-vicaire, tris
devoui A nos oeuvres; tout desolM, il me disait: a Cinq
mille de nos chritiews ont deja 6migr-; n'ayant rien a
manger, ils sont all6s dans d'autres vicariats, et peutetre ces malheureux y vendront-ils aussi leurs enfants,
achetss a des prix fabuleux. ,
Pardon, ma Tres Honoree Mere, de vous entretenir
si longuement de nos malheurs, qui, j'en suis certaine,
vous feront pier pour nous et demander i Dieu de nous
conserver nos pauvres chr6tiens et leurs enfants, convertis souvent si difficilement, au prix de tant de
sacrifices et de fatigues de nos devouis missionnaires.
Sceur GUERLAIN.
Letre du SOUVERAIN PONTIFE & Mgr REYNAUD,

vicaire apostolique du Tcki-kiang.
Vatican, 13 septembre 1919.

VNtRABLE FRERE,

En recevant la lettre par laquelle vous Nous faites
part des fruits d'apostolat obtenus en Chine par les
missionnaires et vous Nous redites les immenses besoins
de ces millions d'infideles qui, esclaves du demon,
attendent des sauveurs pour briser leurs chaines, Notre
coeur paternel a et6 une fois de plus profondement
mmu. Recem.ment encore, dans notre lettre apostolique
Maximium illud, adressee au monde catholique, Nous
avons pris soin de manifester toute Notre solicitude
de Pasteur supreme pour les missions et pour les missionnaires. Nous tenons done a vous dire, Venerable
Frdre, avec quel vif inter&t Nous apprenons I'heureuse
inspiration que vous a sugger6e votre zile et avec quel

736 empressement nous approuvons votre projet de susciter des Ames genereuses qui adopteraient des missionnaires, comme deja elles adoptent des s6minaristes. Ce
sera IA, en effet, un moyen vraiment efficace pour
assurer un plein rendement A cette oeuvre si utile de
1'adoption au moment oi elle doit porter ses fruits. Et
afin que Nos encouragements soient corrobor6s par
Notre propre exemple, nous voulons Nous-m&me, des
maintenant et a perp6tuit6, adopter un missionnaire
qui sera tout sp6cialement le missionnairP du Pape.
A cet effet, nous prenons soin de faire d6poseren
banque la somme de 5oooo lire; dont les interkts
annuels de I 5oo francs seront destin6s au missionnaire du Pape.
Nous souhaitons bien vivement que votre appel se
transforme en croisade f6conde pour decupler le
nombre des missionnaires et donner des sauveurs aux
ames qui les attendent. C'est dans cet espoir que Nous
benissons de tout cceur votre pieux projet et que Nous
vous accordons a vous-m&me, Venerable Frere, la b6endiction apostolique.
BENEDICTUS PP. XV.

HOSPICE SAINT-JOSEPH, NANTAO SHANGHAI, TENU PAR LES
FILLES DE LA CHARITE
Une saeur nous envoie le recit suivant:

L'kistoire d'un vieux peintre
Courb6 sous le poids du chagrin plus encore que
sous celui des annies, latete basse, la marche lente, un
homme pale, amaigri, se trainait p&niblement chaque
matin vers les ateliers ou travaillent les petits apprentis
de 1'hospice Saint-Joseph, dans le but de donner
A quelques-uns les premieres notions de peinture.
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L'histoire de ce pauvre chinois est a la fois triste et.
consolante, et prouve que la bonne semence jet6e dans
une jeune ame n'est pas toujours perdue.
ReCu pauvre et dilaiss6
l'orphelinat des .Peres
J6suites de Zi-ka-wei, il fut, en pen de temps, un des
meilleurs ouvriers de leur atelier de peinture.
Plus tard, son talent deviut la cause de sa perte.
Entraine par la soif du gain et par de mauvais amis,
il se mit A fabriquer de faux billets de banque.

Decouvert par la justice, convaincu de son crimt, il
fut condamn6 a une longue et dure prison. C'est de 1•
que, comme tant d'autres, dont chacun a son histoire,
il arriva un jour malade a l'hospice de Saini-Joseph,
son celeste patron. Remis de sa maladie, mais toujours faible et d6bile, il s'estimait heureux de se rendre
utile en donnant des lecons de peinture, et if espirait
bien finir ses jours dans cette paisible retraite ! Vains
d6sirs! un beau matin les gardiens de la prison vinrent
le reprendre, et, sous pretexte qu'il 6tait gueri, le
remettre en prison. Grace au zele et fervent directeur
de 1'hospice, M. Lo, les prisonniers chr6tiens ont
obtenu la permission d'y venir passer les quatre
grandes fetes de I'annee. Ils arrivent d&s la veille,
pour se preparer par une bonne confession a la communion du lendemain, participent
la rejouissance
commune, ainsi qu'a un bon repas, assistent au salut,
et reprennent, le lendemain, escortis par des gardes, Ie
chemin de leur prison.
C'est ainsi que le vieux peintre Joseph nous arriva
avec ses collegues d'infortune le jour du Samedisaint,
dans un tel 6tat de faiblesse qu'on jugea prudent de le
faire administrer. Dimanche de Paques il n'eut plus
la force d'assister aux offices; nous esp6rions pouvoir
le garder cette fois-ci, mais des le lundi matin il dut
regagner la prison.
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S'y etant depuis longtemps fait I'ap6tre des condamnes paiens, il en avait deji instrait et baptise
sept a I'article de la mort. Le huitieme l'y attendait.
Quoiqa'aI'extremit, lui-m&me, il se fit porter son nouveau converti a cot& de son grabat, pour le baptiser de
ses mains difaillantes. Pen apres ce dernier acte de
charite, 1'~me du vieux peintre quittait cette terre
d'exil. Quelques hcures plus tard, le nouveau baptise
aussi paraissait au tribunal du Souverain Juge, qui
aura misiricordieusement accueilli ces deux imes
repentantes, pour les admettre dans son beau paradis,
en compagnie du ban larron pinitent 1

AFRIQUE
A LGERIE
la riunion des
Voici le texte de 1'allocution prononcee
conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul, a Saint-Michel (ElBiar),le dimanche 3 juin 192o, par M. H. Fournier.
MONSIEUR LE SUPERIEUR,

MES REVERENDS PiRES,
MES CHERS CONFRERES,
Voulez-vous me permettre de m'acquitter d'une
mission que j'ai acceptte avec.un grand plaisir? Vous
constatez que notre cher pr6sident, M. Foissin, est
absent. II a 6t6 retenu chez lui cette annee, comme 1'an
dernier, par I'obligation de minager ses forces; mais,
s'il est absent de corps, il est sfirement avec nous
d'esprit, d'&me et de cceur. Et il ddsire, il veut qu'en
son nom et an nom de tous nos confreres, je vous offre,
Monsieurle Sup6rieur, a vous, aux Pr&tres de la Mission et aux Filles. de Charite qui nous recoivent ici;
I'hommage de notre plus profonde et respectueuse gratitude.
Nous vous remercions de I'accueil si cordial, si
vraiment chretien et fraternel, que vous nous r6servez
ici chaque ann6e dans ce petit coin charmant ou tout
est fait pour le repos de 1'ime et pour le plaisir des
yeux, et les vertes collines sur lesquelles notre vue se
repose d6licieusement, et le petit vallon tranquille,
tout plein de fleurs et de beaux ombrages et P'hospi-
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talibre maison oiu tout respire le travail et la piet6, la
charit6 et la paix, car c'est bien t dans un lieu saint n
que nous sommes, n'est-ce pas, mes chers Confreres?
C'est.au point qu'il nous semble que cette maison, oii
l'on nous traite en enfants giats, est la n6tre, et, si
j'ose dire toute ma pensee, ce pelerinage annuel a
Saint-Michel, le jour de la fete du Sacr6-Cceur, s'ajoute
maintenant a nos quatre grandes f&tes statutaires
comme le compl6ment traditionnel et n6cessaire de
nos assemblies g6n6rales.
Nous vous en remercions done sincerement; mais
pour vous t6moigner notre reconnaissance autrement
que par des paroles, nous joignons nos voeux a vos
vceux, nos prieres A vos prieres pour le plus grand
bien, pour le developpement progressif de votre admirable Congr6gation. Faut-il vous dire que nous avons
partag6 votre joie et votre fiert6, le jour oh Benoit XV
a proclame bienheureusel'illustre et, d6vouee collaboratrice de votre Pere, Louise de Marillac? Elle est
d ji longue, mes R6verends Peres, elle est magnifique la
liste de vos h6ros, de vos saints et de vos martyrs.
J'ai, pour ma part, le regret de ne pas les connaltre
tous; mais il en est un dont j'aime a evoquer le souvenir, au risque de trop prolonger votre, attention;
vous m'excuserez, j'en suis stir.
II y a vingt ans de cela. Des amis me conduisirent
un jour dans un petit village du Quercy, que vous
connaissez bien, a Montgesty, au diocese de Cahors.
Dans ce village, il y a un pauvre hamea , qu'on
appelieLe Puech, et dats ce hameau, une chaumiere
de vignerons qui ont gard6 jalousement la foi de leurs
.peres. J'ai eu la joie de visiter la chambre oh naquit,
oh grandit le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. J'y
ai vu, non sans emotion, je vous 1'assure, le crucifix
aux pieds duquel il entendit I'appel de Dieu, et,

-

741 -

clouees a la muraille, quelques images jaunies par le
temps, qui, certes, n'avaient rien d'artistique. mais
me rappelaient la pi6t6 de l'enfant qui, devenu I'ap6tre
que l'on sait, devait ktre attache, comme son Maitre, g
un gibet, oii il mourut, le Ii septembre I840, pendu
et ktrangl6. Saint Vincent de Paul, Gabriel Perboyre,
Louise de Marillac, quels anc6tres, mes Rev6rends
Peres, et comme elle a bien merit6 de la religion et de la
civilisation chretienne votre glorieuse famille! Saluons,
Messieurs, l'hdroique phalange; appelons de tous nos
vaeux le succes de la cause nouvelle dont vous 6tes le
postulateur convaincu, Monsieur le Sup6rieur, et Dieu
veuille que Jean Levacher, qui est, lui aussi, une de
nos plus pures gloires africaines, soit bient6t glorifi6
a son tour par 1'Eglise!
C'est done pour nous une v6ritable joie de nous
associer &votre bonheur mais il n'est point de bonheur
sans melange. Et bien qu'il m'en cofte de jeter comme
un voile de tristesse sur cette f&te de famille, je ne
puis pas oublier que vous venez de faire une perte
cruelle en la personne de la grande amie des pauvres
et des enfants du peuple, de la v6ner6e nonaginaire,
que pleure avec vous toute la population de Bab-elOued, de la bonne - soeur Rosalie de la cit6 Bugeaud i

ABYSSINIE
Lettre de M. GRUSON, Supdrieur de la Mission,

a M. VERDIER, SupirieurginEralde la Congrigation
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE

Vote binediction s'il vous plait!
SS. Exc. M, le Ministre plenipotentiaire de France,
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pres la cour d'Ethiopie, vient de nous donner une
nouvelle marque de sa haute bienveillance.
Voici la lettre qu'i! a envoyee a .M. Sournac, notre
procureur a la capitale.
Ligation de la Republique frtafaise en Etkiopie
SAddis-Abcba, le nx mas x92o.

MON REVEREND PURE,
M Je suis heureux de vous faire savoir que, sur ma
proposition, M. le ministre de rInterieur vousa dicerni
la midaille d'honneur en argent des 6pid6mies, enreconnaissance du d6vouement dont vous avez fait
preure au cours de 1'6pid6mie de grippe du mois de
novembre 1918.
SL'arr&t6, en date du 14 janvier 1920, a paru au
Journalofficiel du 16 du meme moos.

AAussit6t que j'aurai recu I'insigne de cette decoration, je me ferai un plaisir de vous le remettre.
« Agr6ez, mon R&verend Pere, I'assurance de mes
sentiments dkvoues.
M..DE COPPET

).

En me communiquant cette heureuse nouvelle,
-accueillie &Aliti6na comme le serait une bonne pluie
(ici c'est le nec plus ultra), M. Sournac ajoutait:
c Cette m6daille n'est pas seulement pour moi, mais
pour I'honneur de la Mission tout entiere... Non xobis,
Domine, sed nomini tuo da gloriam >..

A cc t6moignage officiel de la vaillante conduite
de notre confrere, permettez-moi de joindre les 6loges
de Mgr le vicaire apostolique des Gallas. M. Sournac
les ignore; du reste, il est cerclA d'humiliti.
Mgr Jarosseau s'exprimait ainsi dans une lettre
-dat6edu I3 d6cembre 918 :
a J'ai I'agr6able devoir de vous inforzmer que le bon
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Pere Sournac, qui tient votre procure a Addis-Abeba,
s'est conduit, pendant les jours de 1'6pid6mie, en viritable heros de ia charit6. Digne fis de son Pere, saint
Vincent de Paul, il s'est multipli6 pour soigner les
corps et les ames, sans s'inqui6ter du danger qu'il
pouvait lui-meme courir. II merite toute notre admiration et je vous f6licite d'avoir envoy6BAddis-Abeba
un missionnaire aussi m6ritant. »
Et dans.une autre missive du 17 fivrier 1919 :
u Je vous l'ai d6ja 6crit, le R.'P. Sournac a montrun courage h6roique et un zele d'ap6tre infatigable
pendant toute la piriode de grippe, qui a sevi si durement a Addis-Ab6ba. Nos fidiles ne tarissent pas de
louanges a son egard, car ils voient en lui un v6ritable missionnaire dou6 d'une Ame profondiment sa.
cerdotale.
Ce qu'il y a de plus beau dans sa courageuse charite, c'est que M. Sournac s'est expose tout simplement, de grand cceur, A la bonne francaise.
Son rival en d6vouement, leR. P. Julien de Mamers,
capucin, honork lui aussi de la m6daille des 6pid6mies,
me le racontait dans une lettre pleine d'humour. En
voici quelques phrases :
u Le R. P. Seraphin (nouveau Sup&rieur de la.
Mission d'Addis-Abeba) nous itait arriv6 malade.
Etant seul, je priai votre cher confrere de m'aider. 11
partit comme une bouteille de Champagne qu'on dibouche, allant de-ci de-la, partout oit sevissait I'6pidemie. II l'a prise & Galane, dans la famille PatoJoseph i'en est dibarrass6 en quarante-huit heures
par un · emide de cheval (un verre de vin dans lequelavait bouilli pendant- dix minutes deux cuiller&es de
poivre moulu). Quarante-huit -heures apres, il retournait aupres des malades, sans craindre une rechute
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qui pourtant aurait &t6 extremement dangereuse. ,
La conduite superbe du clerg6 catholique a 6te
d'autant plus remarqu6e et a fait d'autant plus
d'impression qu'elle contrastait davantage avec latriste
fa*on d'agir des pretres h-ritiques. Ceux-ci, I'abouna
en tate, se hattrent d'abandonner leurs ouailles et de
mettre en sfret leur precieuse peau.
Une fois de plus, la parole de Notre-Seigneur a
trouv6 son application : tcLe bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis; le mercenaire les abandonne et prend
la fuite... Vous les connaitrez a leurs fruits. »
L'6pid6mie a fourni 1'occasion desemer de la bonne
semence dans la vieille terre d'Ethiopie. Rien n'empechera cette semence de lever a F'heure de Dieu. Nous
verrons de beaux ipis, des gerbes joyeuses, une riche
moisson..... certains signes paraissent l'annoncer....
(c Au d6part, dit le Psalmiste, ils allaient tristes et
pleurants, jetant en terre leurs semences; mais quand
ils reviendront, ce sera avec tressaillement, portant des
gerbes entre leurs bras. » Quand la seconde partie
du verset;se realisera, personne, je pense, ne dira que
c'est un peu trop t6t.
Je finis en r6p6tant avec M. Soarnac : Non nobis,
Domine, sed nomini tuo da gloriam.

Agr6ez, Monsieur- et Tres Honor6 Pere, les sentiments trbs reconnaissants et tres respectueux avec
lesquels je suis heureux de me dire dans les cceurs de
J6sus et de Marie Immaculee,
Votre trbs humble fils et serviteur,
GRUSON.
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- EGYPTE
JOURNAL DE M. LOBRY
MISSION DE S. EM. LE CARDINAL DUBOIS EN ORIENT
. suite)

Mardi 20 janvier. - A huit heures exactement, nous
sommes arriv6s a Port-Said. Dks que le Jurien de la
Graviere eut accoste, M. d'Aumale, secr6taire de la
16gation de France au Caire, vint, au nom de M. Lefevrede Pontalis, souhaiter Ia bienvenue &Son lminence.
II tait accompagn6 par M. Lafont, consul de France &
Port-Said, ancien il1ve de notre college de Smyrne.
M. le comte de Sirione, d6elgu6 superieur de la
Compagnie du canal de Suez, recut le cardinal au
d6barquement.
C'est sur le quai que le cardinal requt les enfants
des 6coles, les freres des tcoles chr6tiennes, nos
soeurs de 'h6pital, les catholiques et les autorites
locales. Je ne pus qu'6changer quelques mots avec
nos soeurs. On passait vraiment trop vite & Port-Said.
M. le comte de Serrione nous requt ensuite "-bord
de 1'Aigrette pour gagner Ismailiapar le canal. Nous y
arrivames vers dix heures et demie.
Sur le quai se trouvaient ces messieurs de la Direction du canal, les Peres Franciscains, les freres des
Ecoles chr6tiennes, les Filles de la Charit6, les sceurs
de Saint-Joseph. On serendit l'6glise,oiL le cardinal,
apris une courte allocution, donna sa b6endiction.
On prit le repas de midi a la Direction du canal,
puis on se rendit & la gare. La, je puis m'entretenir
un moment avec nos sours qui dirigent l'6cole francaise. d'Ismailial et aussi avec celles qui avaient pu
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venir de P'h6pital du canal. J'eus plaisir a revoir la
sceur Kalembark que j'avais vue il y a vingt-huit ans,
a l'b6pital, en compagnie de M. Gauzente. Sa soeur,
morte depuis, 6tait alors a Santorin, elle-m6me Fille
de la CharitA.
Au sortir d'Ismailia, nous entrimes dans la region
du sable, puis dans celles des terres irrigutes et cultivbes. Partout nous avions sous les ye*ix une v6getation
luxuriante, des pAturages, des blis verdoyants, de
fines fleurs, des cannes- sucre, etc.
A Zajaziz, les freres itaient a la gare avec leurs
6elves. Le cardinal leur parla pendant l'arrt du
train.
Pour le parcours, un wagon avec deux salons avait
itk mis A la disposition de Son tminence et de sa
suite.
En arrivant au Caire, le quai de la gare 6tait bond6
de monde. Un drapeau francais emergeait au-dessus
de la foule. M. le ministre de France, le consul et lese
notables de la colonie francaise vinrent saluer le

cardinal dans la voiture.
Difficilement, on gagna le salon de la gare oh
M. Lefivre de Pontalis fit les presentations. Le d6filidura longtemps. Les autoritis du Caire, les notables,
les 6veques des differents rites se succeddrent ainsi
que les superieurs des diverses communautbs.
Hors de la gare, la foule 6tait immense, elle acclama
le cardinal et le repr6sentant de la France. L'auto,
dans lequel se trouvaient Son Eminence et M. Lefevre
de Pontalis, dut s'avancer tres lentement.
On se rendit & la cathedrale de Choubra oi un.
Te Deum fut chante. Son Eminence donna le salut et
fit une chaude allocution.
Nous ne pouvions tous .tre log6s chez les Peres
Africains de Lyon qui desservent la cath6drale. Le
//-
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Barr6 recut l'hospitalite chez les Prres J6suites.
Pour moi, je fus h6berg6 chez nos sceurs de la maison
d'Abd-el-Aziz. Chaque soir une auto m'y ramenera et
m'y reprendra le matin pour rejoindre le cardinal.
M. Lefevre de Pontalis, ministre de France, et
M. Leb6, consul, vont accompagner partout Son ]-minence. Je ne m'arrkterai pas a d6crire toutes les visites
faites dans les 6tablissements religieux, ce serait par
trop long. Je me bornerai seulement A les indiquer.
Mercredi 21. On visite 1'6cole des sceurs de
Notre-Dame de Choubra; le college et i'orphelinat
-des freres des Ecoles chr6tiennes; le couvent, 1'6cole
et I'orphelinat des soeurs du Bon-Pasteur; l'asile des
vieillards tenu par les sceurs de Notre-Dame-des-SeptDouleurs.
A une heure, diner A 1'Agence de France, chez
M. Lefivre de Pontalis; il est suivi d'une reception
officielle. Dans l'apres-midi, Son Eminence doit de
son c6te rendre des visites officielles et, dans ce but,
il s'habille tout de rouge. La premiere visite est chez
M. le ministre de France. Puis, accompagn6 de ce
dernier, le cardinal et sa suite se rendirent au palais
oil resident les principales autorit6s anglaises. C'est
la seule grande residence qui ait son parc et ses jardins
bordant imm6diatement le Nil.
Son ]mminence alla ensuite au palais du Sultan. Sa
Hauteur souffrant de la grippe ne recevait pas. Le cardinal et sa suite inscrivirent leurs noms sur un registre.
Le colonel de Meru 6tait avec nous.
Nous terminons la journee par une promenade en
auto dans une ile form6e par le Nil, etpar une visite
chez les Dames de la Mere de Dieu qui ont un pensionnat A Gu6sireh.
Jeudi 22. - On commence la matinee par les Dames
<lu Sacre-Coeur. Nous assistons A de beaux tableaux

-P.
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vivants accompagn6s de chants, de r4cits, repr6sentant
Moise sur le Nil. Les ceuvres scolaires comprennent
les enfants riches, ceux des classes moyennes et
pauvres.

Au grand college des freres, le spectacle est magnifique. Une grande estrade est dressee sur le perron, la
facade est ornee de drapeaux francais et allies, ainsi
que tous les arbres de la cour qui est vaste. Tousles
6leves des 6coles des freres du Caire y sont r6unis;
nous en avons 3 5oo sous les yeux. LU, comme partout
ailleurs, nous entendimes des discours auxquels le cardinal r6pondit. La joie des e6ives fut au comble en se
voyant gratifies de deux jours de cong6.
On alla ensuite chez les soeurs deNotre-Dame-de-laD6livrance; elles s'occupent des enfants grecs et melchites.
On dina chez les PNres Jesuites. II y avait une cinquantaine d'invites.
Apres le diner, on se rendit 1'ecole de Saint-Josephde-1'Apparition, puis A I'orphelinat des Filles de la
Charit&.
L'orphelinat de nos sceurs compte soixante et onze
orphelins. 11 y eut de beaux chants, voire meme celui
de la Marseillaise, et un compliment. Le cardinal se
montra tout paternelet causa avec lesenfants. II donna
de 1'argent a la Sup6rieure pour acheter des gateaux

et donna un cong,. Cette maison compte huit sceurs;
elle parait bien log6e a l'enseigne de la Providence,
car les ressources sont maigres. II en est de meme de
l'asile Saint-Louis ot nous allames ensuite.
Dans cet asile, les Filles de la Charit6 ont 1'aeuvre
des Enfants-Trouv6s, ceuvre dite des enfants assistes.
11 y eut Ia des chants et un compliment. Le cardinal fit
un don a la Sup&rieure. Il n'y a que trois soeurs; on y
compte soixante enfants. Les ressources proviennent
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d'un comit6 de dames et de demoiselles, d'ane loterie
annuelle.
Un groupe demessieurs se preoccupent des garcons
pour leur faire apprendre un metier. Quant aux filles,
les sceurs s'en chargent. L'oeuvre n'a pas de dette, mais
elle n'a rien devant elle. La bonne Supirieure compte
sur la Providence qui, deji, lui est venue en aide d'une
faqon merveilleuse.
Le cardinal se rendit ensuite a l'h6pital francais
tenu par nos soeurs. M. Lefevre de Pontalis pr6senta
a Son Eminence les soeurs, les administrateurs et les
m6decins. La sceur Rouleau accompagna ensuite le
cardinal dans la visite des malades.
L'h6pital comptecinquante-cinq lits. Nos sceurs sont
au nombre de neuf dont quatre ont leur dipl6me d'infirmieres.
Le soir, on revint chez les Peres Jssuites oh il y eut
une courte seance, le Retour des Mages, donne par les
1e6ves. Le Pere sup6rieur fit un discours tres soigne
auquel le cardinal ripondit.
En rentrant & Choubra, il y eut une belle receptioa
desmembres des conferences de Saint-Vincent-de-PauL
Ils &taientau nombre de trois cents. Le cardinal r6pondit au discours de M. Prevat, president des conferences, en parlant de saint Vincent de Paul et d'Ozanam, en se d6clarant 6merveill du bien op6re et ea
invitant tous les membres des sept conferences da
Caire a maintenir bien haut le drapeau de la charit&
Vendredi 23. - Vers neuf heures, on est parti pour
H6liopolis. Je cite simplement les visites faites : Peres
Africains de Lyon; 6vech6 et cathedrale; collige des
freres; pensionnat des Dames diu Sacre-Cceur; college
des freres de Zeitoum; &cole des soeurs de NotreDame-dts-Ap6tres; paroisse des Missions africaines;
Peres Jesuites de Matarieh ou se trouve I'arbre rappe-
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quelques obelisques.
Apres le diner, qui eut lieu chez les Pares de Choubra vers une heure, nous primes nos mesures pour nous
rendre a l'audience donn6e par le sultan an cardinal et
aux membres de la Mission. M. Lefevre de Pontalis,
cela va de soi, 6tait avec nous, ainsi que le colonel de
Meru, tres apprecie de Sa Hauteur.
Des notre arrivie,nous fimes conduits, i travers de
beaux et riches appartements, vers la salle oiL le sultan
devait recevoir Son Eminence. M. Lefevre de Pontalis
fit les presentations. SaHauteur serra la main a cha:un
de nous.
La r6ception eut un cachet de grande simplicit6 .
Comme sujet de conversation, le sultan fit tout d'abord
ressortir qu'en Egypte il n'y avait point de fanatisme
religieux, que le pays 6tait ouvert A toutes les confessions. S'il y a certaines agitations, elles sont dues a
d'autres causes qui ne sont point religieuses, de plus
elles finiront par se calmer. II y a lieu d'esp6rer que
les mod6ers l'emporteront sur les exaltes. 11 attend
que les agitations cessent, pour faire appel encore i
des savants francais; il espere que ce sera pour l'automne prochain. On parla de la ville du Caire. Le
cardinal dit que tout d6passe ce qu'il avait imagine,
soit pour la beaut6 de la ville, soit pour les multiples
institutions francaises, etc.
Le sultan fit remarquer qu'outre les souvenirs 6gyptiens qui sont loin d'avoir kte mis totalement a jour,
il y avait aussi d'autres monuments intressants a visiter.
11 cita les tombeaux des Abassydes, le mus6e qui est
loeuvre de la France, etc.
On parla du sionisme. fl ne croit pas a sa vitalite.
Ce ne sont pas les juifs riches d'Europe qui vyendront
finir en Palestine. Les juifs pauvres du centre de

-

751 -

l'Europe pourraient, eux, venir ; mais avec le danger
de propager le bolchevisme,etc'est cequ'il ne faudrait
pas aux portes de l'Egypte.
Le protocole vent que le sultan donne lui-m6me le
signal de la fin de l'audience en se levant. AbdulHamid, a Constantinople, donnait ce signal en posant
son 6pbe sur le canap6 ofil 6taitseul assis. Sa Hauteur
se leva done en offrant ses voeux de bon voyage a
Son Eminence et en lui demandant si son retour aurait
lieu par Rome. Sur la r6ponse affirmative ducardinal, le
sultan le pria de pr6senter son souveniret ses hommages
au pape; il rappela qu'il lui avait fait visite an Vatican.
Puis il donna la main a chacun de nous et nous sortimes.
Le sultan parle aiskment le francais; son accueil fut
des plus aimables.
Au sortir de l'audience, nous nous rendimes dans le
grand salon de I'h6tel Continental pour assister a une
conf6rence sur t la Tuberculose n, conf6rence faite par
Mme G6ramie de la Croix-Rouge francaise. Cette
dame a perdu, dans la guerre derniere, son mari, son
fils et son frere. Apres la conference, le cardinal dit
a Mme G4ramie ses sympathies au sujet de ses deuils
glorieux et la f6licita -de ce qu'elle s'6tait dtvouee a
la charite.
Le soir, grand diner chez un richissime Syrien,
agent consulaire de Belgique. Tout y 6tait d'un luxe
inoui. Le repas fut servi maigre, mais combien raffin6.
Le ministre de France et Madame, le ministre de Belgique et d'autres personnages y assistaient. Apres le
repas, ii y eut reception oi le grand monde accourtt.
Avec le cardinalrnous nous esquivmies le plus t6t
qu'on le put.
Samedi 24. - La journ6e ccmmenqa par la visite du
cardinal chez nos soeurs de la maison appele : a Mis--
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ricorde dela M6daille miraculeuse ,. AuCaire,onl'appelle du nom d'Abd-el-Aziz.
Les Filles de la Charit6 ont la un centre d'(ouvres
considerables. C'est d'abord une ecole comprenant
r2oo 6elves. Parmi les 5oo el1ves payantes, ily a Ino
musulmanes. L'6cole gratuite compte 700 6leves dont
05 musulmanes. A leur dispensaire se pr6sentent en
moyenne 200 personnes par jour, soit 6oooo par an.
Dans unautre dispensaire annexe, ouvert deux fois par
semaine, 25o personnes s'y presentent chaque jour. En919, nos sceurs ont fait 279 baptemes.

Leur Fourneau 6conomique distribue trente-cinq portions chaque jour.
L'ceuvre de la Bonne garde y est en pleine activit6.
On loge les jeunes filles. Le bureau de placement s'occape des institutrices et des servantes.
L'ceuvre de Louise de Marillac fonctionne fort bien
par la visitq des pauvres a'domicile.
De plus, il y a deux patronages de jeunes filles, l'un
pour les plus grandes, I'autre pour les jeunes.
Nos sceurs habitent un vieux et immense palais qui a
appartenu a Ali Pacha Cherif. Trois salles y sont
grandes comme des 6glises. La chambre que j'occupe
a 8 mtres sur Io et7 de hauteur. Cela fait un cube
d'air raisonnable. La chapelle se trouve dans la
chambre qu'a occup6 Napoleon I'r; elle est au moins
six fois plus grande que celle mise a ma disposition.
Son Eminence fut recue dans l'une des grandes salles.
Le ministre de France, le ministre de Belgique, le
consul de France, celui d'Italie et de Belgique, les
membres de la mission entouraient le cardinal. Nous
arions sous les yeux les 200 6lves de 1'cole; c'6tait
magnifiquement beau et impressionnant. Ii y eut de
beaux chants, de beaux compliments, des bouquets de
zoses en quantit6.
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Le cardinal 6tait heureux dans ce milieu splendide

et si vivant. II parla longuement aux 61eves, il prit plaisir

a les interroger et termina la seance par deux jours

de cong6.
Au sortir de chez nos sceurs, on se rendit chez les
religieuses italiennes qui tiennent une 6cole; a l'6cole
de la Mere de Dieu de la rue Boulavi; puis M. LefevrePontalis invita le cardinal a entrer au Lycee de la
Mission laique oi il fit les pr6sentations. Tout se passa
convenablement. Le cardinal en put meme venir i
donner un conge. Dans ce lyc 6 e, il y a beaucoup
d'6lves juifs des deux sexes, dans des locaux s6par6s
quoique attenants, car la direction est unique.
La derniere visite de la matinee fut celle a l'Institat
francais d'archeologie orientale oii Son eminence fat
regue par le directeur, M. Georges Foucart. Celui-ci
expliqua au cardinal les differentes sciences auxquelles correspondent les travaux de l'Institut. II fit
ressortir les travaux faits concernant l'tgypte copte=
martyrologes, tvangiles, descriptions des monastires
et des 4glises, litterature des premiers siecles. Lirzes
rares, manuscrits, papyrus, 6toffes provenant des troabeaux coptes passbrent sous nos yeux.
L'imprimerie est merveilleusementorganisee. M. Foacart pr6senta au cardinal le catalogue, unique as
monde avec cinq mille signes hiiroglyphiques destines
aux impressions 6gyptologiques. Cet Institut fait
grand honneur a la France; il compte quarante
ann6es de date et demeure la gloire du grand savant
Mariette.
L'apres-nidi fut consacr6 aux visites chez les
Orientaux: Grecs-lelchites, Maronites, Syriens, Chaldeens, Arminiens. Partout Son £minence fut recue
par le clerg6 et conduit en procession aux eglise.
respectives. De l'6glise, on passait a l'Yv&chb poer
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entendre de multiples discours, de chaudes d6clarations au sujet de la France.
Restait 1'fcole fran<aise de droit pour la fin de la
journee. La reception fut solennelle. Les professeurs
etaient en robe rouge et coiff6s de la toge. Le directeur, M. Plissii du Rausas, fit un admirable discours,
auquel le cardinal r6pondit en excellents termes. Les
6tudiants les plus ardents a l'applaudir furent des
-gyptiens dont beaucoup de Chickba.
Dimancke 25. - 11 y a office pontifical a la cath6drale Saint-Joseph. Mgr Grente officia. Le cardinal
donna un beau sermon. Apr.s la messe, le cardinal
tint une reception qui dura plus d'une heure.
Apres le diner chez les Franciscains, on alla chez
les Coptes. La r6ception fut enthousiaste. Anciens
IEgyptiens, ils se glorifient du passe, de saint Marc,
des docteurs de l'Eglise d'Alexandrie. Nous y entendimes de magnifiques discours.
Un salut fut ensuite donne a 1'glise des Peres
Franciscains de Mourky.L'6glise ktait plus que pleine.
On risqua d'6touffer le cardinal a la sortie. La dernitre seance eut lieu au Cercle catholique de la jeunessesyrienne,dirig6e par les Reverends PeresJssuites.
II est compos6 de cent vingt jeunes gens qui, dans
leur discours, se d6clarýrent enfants d6voues del'Eglise et amis de la France. Inutilede vous dire que,
dans tous les milieux catholiques, le Saint-Pere est
vivement acclame.
Lundi 26. - Je puis me reserver la matinee pour
aller saluer nos sceurs dans chacune de leurs maisons.
Un auto mis a ma disposition m'en donna la facilit6.
Dans l'apres-midi, nous nous rendimes aux Pyramides avec le cardinal. C'6tait le premier jour de repos
que nous prenions depuis notre arrivie au Caire. Au
pied de la premiere pyramide et devant le Sphynx,
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notre groupe fat photographiC. On suggera mmne au
cardinal de se laisser photographier a dos de chameau, et c'est ce qui eut lieu.
Un riche bey a offert un the luxueux a Son eminence
et a sa suite dans le grand h6tel qui borde le desert.
Au retour, nous avons rendu visite au comte de Serriol et & M. Lebe, consul de France.
Mardi 27. - Son Eminence visita le grand et beau
musee egyptien. Un Francais, qui s'occupe de ce

mus6e depuis trente-trois ans, nous donna les explications les plus int6ressantes. On visita ensuite le musee
arabe.
L'aprbs-midi, le cardinal s'habilla tout de noir pour
visiter les bazars et le quartier arabe.
Mercredi 28. - Nous quittimes le Caire par le train
de sept heures. Un wagon-salon a .t6 mis a la disposition de Son Eminence.
M. Lefivre-P6ntalis, des notables, le consul de
France, des prilats, les Superieurs de communaut6,
sont venus saluer le cardinal. Tout d'abord, nous devions nous arreter & Tantal, mais on a craint que la
presence du cardinal franqais ne donnit lieu a des
manifestations d6plaisantes pour les- Anglais. Les
Peres des Missions africaines de Lyon ne purent pas
saluer Son Eminence au passage. Leurs 6lkves ne
purent p6netrer sur les quais de la gare.
L'arriv6e &Alexandrie eut lieu vers onze heures :
consuls, notables, Sup6rieurs de Congregations sont 14
pour saluer le cardinal a sa descente du train.
Le consul, M. Witasse; le vice-consul, M. de Bellefon, sont de mes connaissances.

Je suis heureux de rencontrer IA le bon M. Richin,
et M. Lacquieze. Je ne les retrouverai que le soir a la
Mission.
Nous n'avons que deux joqrs a donner a Alexan-
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drie. Les deux consuls et lts deux d6putes de la
Colonie fran<aise vont accompagner partout Son Lmiaence.
Dans chaque 6tablissement, il y aura des chants,des
compliments et des bouquets. La voiture du cardinal
se remplira de fleurs chaque matinie et chaque aprbsmidi. C'est nombre de fois que Son Iminence devra
parler et faire des allocutions.
Des l'arriv6e, on rendit visite au gouverneur 6gyplien, puis A l'archeveque latin qui est Franciscain.
Le diner eut lieu chez les Pires J6suites. Parmi les
invites se trouvaient : le gouverneur 6gyptien, les consuls, les deput6s de la nation, les Superieurs des congregations, des notables.
Apres le diner, eut lieu la visite a l'orphelinat de
garcons de nos sceurs : belle r6ception. Le cardinal
parla familibrement aux enfants et leur posa d'amusantes questions. Il y a 165 orphelins; l'6cole interne
compte 140 6leves. Un fourneau economique permet
de distribuer 450 a Soo portions chaque jour.
Une petite chapelle, dedide a saint Antoine de Padoue, oi1 il y a aussi la Vierge de la Midaille miraculeuse couverte d'ex-voto, une Pieta, se trouve &l'entr&e
de la maison. On y vient prier et on laisse des
effrandes. Or, ces offrandes permettent de donner aux.
pauvres 25o francs par semaine et de verser 5oo francs
par mois pour des loyers de families pauvres.
On y trouve aussi le bon cinema. On y donne deux
s6ances, chaque dimanche, au profit des pauvres.
De la maison des orphelins, nous passAmes a la
grande maison de la Mis6ricorde. Nos sceurs avaient
align6 les enfants a partir de la porte d'entr6e, dans la
cour, convertie en jardin, au moyen de vases de fleurs
tt de palmiers nains, dans les longs corridors qui
amanent a la chapelle, oii le cardinal se rendit et jus-
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i 3oo 6leves que le cardinal eut sous les yeux et il en
fut ravi. Apres les chants et les compliments, il parla
Atout ce petit monde de tout son meilleur coeur.
Les classes gratuites comptent 670 6l1ves; les classes
payantes, i oo5. Il y a i3o orphelines a l'orphelinat.
Au dispensaire, en 1919, nos soeurs ont donne des
soins A 85 ooo pauvres.
Elles ont aussi la visite des malades pauvres A domicile.
De la 4c Misericorde ,, on alla chez les freres des

Ecoles chr6tiennes, an college Sainte-Catherine. Les
elves des onze &coles des freres d'Alexandrie se trouvaient groupis dans la cour; il y en avait trois mille.
Des l'entree de la maison, un groupe d'&elves vetus
en pages, et les drapeaux de chaque &cole aux conleurs francaises pr&cdent le cardinal et vont se ranger
en face de la grande estrade oi Son Eminence et sa
suite prennent place. Nous entendimes une belle musique d'orchestre et d'harmonie, de beaux chceurs, de
beaux compliments. Le cardinal fit une belle allocution
et donna deux jours de cong6.
Au lycee francais, la reception fut fort courtoise. On
offrit liqueurs et gateaux. Le proviseur est sympathique. Le cardinal donna un jour de cong6.
Son Eminence fit ensuite d6poser des cartes chez les
Orientaux dissidents qui lui avaient fait visite. Puis il
rentra chez les PNres Jesuites oi il tiendra reception.
Pour moi, je vais chez nos confreres.
C'est A Alexandrie que j'ai appris la mort de M. Romon. J'en ai &t vivement et peniblement affect6. Sa
mort est une grande pertepour Ia Compagnie.
L'ayant eu par deux fois, aupres de moi, A Constan-

tinople, j'ai 6t6 g meme d'apprecier sa vertu, sa vie
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toute de r6gularite, son excellent jugement, ses capacites et sa modestie.
Jeudi 29. - J'ai dit la messe, A l'orphelinat des garcons, A 1'intention de M. Romon.
Son Eminence celbbra la sainte messe dans notre6glise A huit heures. Les communions furent nombreuses.
A dix heures, il y eut messe avec assistance pontificale Al'6glise Sainte-Catherine. Mgr Grente y prononfa
un magnifique discours sur sainte Catherine.
On dina au college des freres. Belle ordonnance des
tables et de la salle. Repas somptueux. Toast trts beau
du directeur, qui rappela, avec A propos, que Rouen
possede le tombeau de saint Jean-Baptiste de la Salle.
Les repr6sentants de la colonie franqaise, les Sup6rieurs des communautes, d'autres invites encore, y
compris le proviseur du Lycee de la Mission laique,
prirent part an festin.
A trois heures on se rendit chez nos soeurs de l'asile
Saint-Joseph. Les enfants forment un superbe tableau
par leurs divers groupements dans la cour. Il yen avait
I 164 dont 239 enfants trouv6s et 925 ~1ves des classesinternes.
LA aussi il y eut des compliments, des fleurs et des.
chants. Le cardinal parla aux enfants avec un grand
accent de bont6.
On alla ensuite l'asile desvieillardstenuparles seursde Notre-Dame des-Sept-Douleurs, dont la maison
mbre est A Tarbes. Leur ceuvre n'a nullement l'aspect,.
1'organisation, l'ampleur de celle des petites Sceurs despauvres. Les vieillards sont peu nombreux tant au
Caire qu'a Alexandrie et a Beyrouth.
- II y eut ensuite r&ception au consulat. Toute la colonie est venue au the offert A Son Eminence.
Du consulat je suis rentr- a la Mission en la compa-
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gnie de M. Richin. Quant au cardinal il devait encore
assister A deux reunions de jeunes gens.
Mgr de Llobet m'a 6crit. Ilva mieux et demande
qu'on le cueille au passage a Caiffa,oh il va se rendre.
Hier soir et ce soir j'ai 6t6 et suis heureux de me
retrouver avec nos confreres que je coanaissais A peu
pros tous. Apres mes journ6es mouvementdes, me retrouver avec eux 6tait un repos tout plein de charme.
Vend7edi 3o. - Je dis la messe .la Misericorde.
J'y ai vu la soeur Angele, proche parente de Mgr de
Llobet. Ce dernier se faisait une fete de voir sa parente.
Dans la matinee, nous sommes allis a Ramleh. On
visita les soeurs du Sacr&-Caeur, les sturs de la Delivrande, les sceurs deNotre-Dame-de-Sion, les Clarisses,
1'6cole laique Girard, les sceurs de la Mere de Dieu.
On termina par l'h6pital tenu par nos soeurs. C'est
la Sup&rieure qui a fait avec beaucoup de dignit6 et de
distinction modeste les honneurs de l'h6pital. M4decins et administrateurs se montraient des plus respectueux a son egard et lui laissaient la parole. Son Eminence visita les malades dans les salles.

L'h6pital compte cent cinquante lits. II y avait cent
trente malades de toute religion et nationalit6. Dans
la salle d'administration je vis avec plaisir une plaque
de marbre avec inscriptions, rappelant le souvenir de
M. Gaillard et de la smur PNreymond.
A midi et demi le diner eut lieu chez nous. II y avait
une vingtaine d'invitCs. M. Richin fit untoast tres bien
formule, et plein de tact a l'egard de tous. 11 rappela
Ia mission confiBe jadis M. Etienne, alors Procureur
general de la Congregation, par le gouvernement
frangais. M. Etienne resta quinze jours a Alexandrie
et le cardinal ne donne que quarante-huit heures. Les
suites de la mission de M. Etienne furent l'envoi de
Missionnaires et desept seurs de charit6 que l'on ap-
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pela les sept Filles. Les ceuvres ne tarderent pas ase
divelopper: ceuvres scolaires, dispensaires, oeuvres de
charite, un college qui fonctionna jusqu'a 1'occupation
anglaise. Cette derniere oeuvre fut ensuite reprise par
les Peres J6suites. Ici M. Richin exprima le voeu que
ce college qui, du fait de la guerre, subit un temps
d'arret, ne tarde pas k reprendre son essor, etc.
Le cardinal r6pondit fort aimablement.
Vers trois heures nous nous rendimes a l'arsenal, car
d6jh nous quittions Alexandrie.
Des Superieurs. des freres des 9coles chr6tiennes,
des Filles de la Charit6 avec un beau groupe d'orphelins se trouvaient sur les.quais. Le cardinal alla encore
causer avec les sceurs et les ehfants avant de s'embarquer.
Une grande mouche a vapeur nous attendait.
M. de Witasse et M. de Bellefon accompagnirent
Son Eminence a bord. A l'arriv6e, un piquet de marins
rendit les honneurs.
La mer est belle au depart. Nous passons devant
Abolkir, nous voguons vers Beyrouth.
Samedi 31. - La mer monte de plus en plus. Nous
avons un entretien avec le cardinal sur notre s6jour en
Egypte. Tout s'est passe a merveille ; les r6sultats sont
consolants. Nous avons vu les grandes et belles ceuvres
francaises faisant vivre entEgypte I'ame de la France.
Le cardinal a 6t6 magnifiquement rec~u par les autorites francaises d'abord, puis par les autorites egyptiennes aussi. Quant aux Anglais, ils ont 6t- corrects,
le gouverneur du Cairea rendu visite a Son Eminence.
Les ,tudiants musulmans du Caire auraient souhaiti
avoir la visite du cardinal; mais, dans la crainte justifie d'une manifestation anglophobe, cette visite
n'eut pas lieu.
A Alexandrie, les Ulemas vinrent saluer le cardinal
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au consulat de France et lui souhaiter la bienvenue.
N
Notre devise, dirent-ils, est : libres chez nous, hospitaliers pour tous. Notre mouvement actuel ne tend
uniquement que vers I'indipendance; la religion n'a
rien a y voir. n
Le bateau roule Lt.angue. Sauf le P. Barret et moi,
tous les membres de Ia Mission ont le mal de mer.
Le soir le vent se calme peu a peu et aussi la mer.
(A suivre.)

MADAGASCAR
Lettre de la scur POKRYW)KA, Fille de la Ckariti,
a la Tres Honorj e Mere MAURICE.
29 mars

gg19.

... Pour nos chores petites ceuvres, cela va tout doucement. Pendant les grandes chaleurs qui touchentheureusement a leur fin, nous avons eu la consolationd'envoyer beaucoup d'anges au ciel.
Ord inairement, lorsqu'il y a des enfants baptis6s dans
la famille, les parents les suivent. Il y a 6galement des
vieux et des vieilles que j'instruis dans leur case, et
quoique ces braves vieux sachent a peine articuler les
mots de la priere, ils vous diront tous qu'ils sont deji
chrticns ; ce qui a son bonc6te, car lorsque le pasteur
protestant fait apres aoi sa tournie, il est fixe; mais
il faut avouer, ma Tres .Honor6e Mere, 'qu'il reste
encore beaucoup a faire pour qu'ils deviennent de bons
chr6tiens; et mme a ceux qui comptent dans ce nombre,
combien il est difficile, pour ne pas dire impossible,
de ne pas m6langer la religion avec leurs coutumes

paiennes. Is sont encore si neufs dans la foi, nos pauvres
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negres, et avec cela les superstitions des anc&tres sontsi
ancr6es en eux! Combien de fois ne m'est-il pas arriv6
de me rencontrer avec le ombiasy aupres du m~me
malade! Je lui dis alors, un peu en riant, qu'il trompeces
braves gens avec ses sikidy; mais pour persuader nos
Malgaches que cela est vraiment ainsi,.il en faudra deA
ginarations. J'ai au village, en ce moment, un des plus
c6lebres " ombiasy n qui ne cesse de me dire qu'il voudrait entrer en religion (se fairecnretien), mais il n'a pas
le courage de quitter ses t sorabes , (des parchemins
ecrits en caracteres arabes qu'ils portent au cou). Cet
ombiasy-la a 6t6 pr6sent a plusieurs d6ces de gens qui,
aprbs avoir recu le bienfait du bapteme, ont fait une
tres douce mort. Et voila ce qui le pousse a se faire
chr6tien. Comme le bon Dieu se sert de tout pour s'attirer des ames, je ne manque pas une occasion de lui
parler, afin de le maintenir dans ses bons d6sirs. Une
fois, il m'a d6ja confi6 son sale petit sac avec les
S(sikidy >, mais il s'en est repenti tout de suite et je
le lui ai rendu, espbrant qu'avec lagrace du boa Dieu,
il s'en s6pareraun jour de bon cceur.
Notre bon vieux Vincent de Paul s'en est all aupres
du bon Dieu. C'6tait vraiment une ame priviligiee, il
aimaittant Notre-Seigneur! passant toutes&ses journtes
a s'entretenir avec Lui; aussi, des ici.-bas le bon Maitre
a fait connaitre combien cette ame lui a &t agr6able,
en faisant sortir de sa chambrette oiz il tait en prire,
a quatre fois diff&rentes, une si vive lumiere en plein

jour que les gens ont 6t6 saisis de crainte par cet
6blouissement. (C'6tait un ou deux jours avant sa mort,
nous 6tions alors en retraite.) Les gens ont cru qu'il
&taitmort quand ils ont vu cette lumiere, mais non, il
6tait, selon son habitude, plong6 dans la priere. On lui
demanda ce que c'tait que cette lumiere extraordinaire;
alors, interrompant sa priere, il r6pondit: ( Le Royaume
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de Dieu approche ,,puis continua sa conversation avec
le bon'Dieu. II m'a fant promis qu'il priera pour la
-conversion de la paroisse, que j'ai grande confiance
qu'il fera vraiment quelque chose Il-haut pour ses
compatriotes. Notre bienheureux pere saint Vincent a
du recevoir, j'espere, a bras ouverts sou bon fillcul de
Madagascar.
La mort 6difante de notre bon Vincent de Paul a
produit un tres bon r6sultat parmi les indigenes qui
se montrent bien dociles A se laisser instruire et baptiser lorsqu'ils sont malades pour etre recus du bon
Dieu comme lui, 6tant convaincus avec nous que cette
lumiere extraordinaire, ainsi que ce fait de s'etre conserv6 sans aucune odeur pendant plus de deuxjours apres
sa mort, durant ces grandes chaleurs, est une marque de
pr6destination. Encore une fois le bon Dieu se sert de
tout. Celui qui est inconsolable du depart pour le ciel
de Vincent de Paul, c'est son plus proche voisin, le
paralytiqueJ6r6me. Aussi pour remplacer les bonnes
conversations qu'ils avaient ensemble, il a rEv6 d'une
charrette a roulettes qui lui permettrait de marcher.
Pauvre homme I il ne m'a pas laiss6 de repos avant que
je lui fasse faire cette merveilleuse machine. Comme
la bonne mere Supbrieure des sceurs de la Providence
de Tananarive a en la charit6 de m'envoyer 5o francs
tout dernierement pour les pauvres, ma soeur a bien
voulu que je lui fasse ce plaisir qui m'a coit&
2 francs en tout! mais mon pere J6r6me adu bonheur
pour ioo! Pensez, ma Tres Honoree Mere, depuis
quatorze ans il n'a pu faire davantage que tourner autour de sa case, et maintenant, en poussant ses roulettes, il pent aller an milieu du chemin! Une tortue
marche plus vite que lui, mais cela n'y fait rien, il est
heureux comme on roi ! Tous les jours il me raconte
les d6couvertes qu'il a faites: ici c'est un nouveau che-
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min, la un puits, par la on a coup6 une glontagne, plus
loin ce sont des maisons qu'il n'avait pas encore vues,
et tout cela est a peine a cinq minutes de chez lui! Je
jouis de le voir jouir ainsi. II me dit l'autre jour :mcJe
ne sais pas comment vous dire merci pour cette charrette., Alors je lui ai r6pondu: c Ecoutez, J&6rme, vous
dites que cela vous fortifie les jambes de marcher
ainsi, eh bien, d'ici a ce que je devienne vieille, vous
serez tout a fait fort, et alors vous me roulerez dans
votre charrette de case en case quand j'irai visiter les
pauvres. ), II a trouv6 cette id6e lumineuse, et se rejouit
d'avance du service qu'il me rendra!

J'ai pu, grace a cette g6enreuse aum6ne dont j'ai
parl6, acheter du riz et des haricots pour nos chers
pauvres qui, n'6tant pas habitu6s A d'autres gateries,
levent les mains bien haut pour remercier le bon Dieu
du secours qu'il leur envoie. Ils ont bien conscience
que c'est en vue de Dieu que nous leur procurons les
soulagements dont ils ont besoin.
S'il y en a parmi ces braves negres qui donnent de
la consolation, il y en a aussi qu'on ne peut voir sans
peine, surtout une bonnevieille qui a pourtantplusieurs
de ses petits enfants baptis6s; eh bien! le diable la tient
bien fort. Je ne manque jamais, passant pros de chez
elle, d'aller lui dire un petit bonjour. Tant que je lui
parle de choses indiff6rentes, nous sommes les meilleures amies du monde; mais aussit6t que j'entame la
grosse question, elle me crie: c Allez vous-en, ma soeur,
vous ktes Zanakary (Dieu), j'ai peur de vous; allez
vous-en. n Je lui dis alors en riant que je ne suis pas
si terrible que cela, que j'ai encore quelque chose
dans mon petit panier pour le lui donner; alors vite
elle cherche une tente ou quelque autre chose pour se
d6barrasser de moi. Comme cependant jetiens beaucoup
a son amitie, je reviens de temps en temps quand meme.
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Le bon P. S6vat, qui est alle lui-meme la voir, n'a pa
entrerdans la case, tellement elle lui criait: ctVoila le

bon Dieu! j'ai peur... j'ai peur!... ) J'aime mieux que
ce soit moi que le Phre qui subisse ces petites scenes.
J'ai confiance, grande confiance qu'avec la grace du
bon Dieu, cette pauvre vieille fera uue bonne mort.
Mais, comme toujours, il faut que le bon Maitre veuille
prendre la cause entre ses divines mains, car autrement,
peines perdues.
Sceur Marguerite POKRYWKA.

Extrait d'une lattre de ma siur L...
A ma scwu M... d a Maison-Mere
Farafangana, zz juillet zg2o.

Que ne pouvez-vous jouir de Ia joie et du coup d'ceil
qu'offre la chambre de communaute a I'arriv6e des
colis de France! On dirait un peu une boutique de
chiffonnier... et, A mesure que sortent les surprises,
on en fait immidiatement la destination. Celle des
delicieuses petites robes qui ont en premier lieu
charm6 mes regards,.a 6tk, pour les plus belles an
moins, la corbeille a vente; juste I'avant-veille du
14 juillet, il y aura des amateurs et j'espere au moins
15 francs, peut-etre plus, de chacune. La bleue fera
une toilette de Noel d'une de nos petites metis dont la
maman, dgchue de son ancienne splendeur, ne peut
plus lui fournir ni robe ni riz; elle est entierement
a la charge des sceurs. L'argent retir6 des robes
que je vendrai aidera a acheter de 1'6toffe pour nos
fillettes .qui en ont grand besoin, mais pour qui des
robes si jolies ne-peuvent aller; il leur faut du plus
simple, car une robe fait tout leur vetement; on la lave
le samedi et on est propre le dimanche; mais, si, par
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malheur, il pleut le samedi et que le lavage ne soit
pas possible, eh bien, les sceurs d'ouvroir sont parfumbes au nigre toute la semaine. Ce matin, une de
nos pauvres petites est arrivie a la messe avec une
blouse si dichir6e que j'ai di I'empecher de faire la
sainte communion.
II y a quelques jours, quatre de nos grandes filles
nous ont laiss6es pour aller se placer chez les Europeens, parce que les parents ne pouvaient les habiller
et les nourrir; naturellement, j'ai 6et les chercher,
mais j'ai di en passer par ce qu'ont voulu les parents
et habiller nos filles.
La vie chore existe aussi a Farafangana; les etoffes.
sont a plus de 5 francs le mbtre et ne valent rien a ce
prix; le riz est quatre fois plus cher qu'avant la guerre;
le pain n'est pas connu des malgaches et nous-memes
en avons perdu le souvenir depuis qu'au mois de mars
il a atteint le prix de 3 francs le kilogramme. Le riz.
et la tisane de th6 sont un regime excellent puisque
tout le monde se porte trbs bien.
Vous le voyez, votre envoi est bien tomb6; les deux
blouses d'infirmieres feront quatre blouses superbesqui ne seront pas us6es avant un an; les deux tabliers.
en feront deux aussi, et les jolies soies feront des
bonnets de b6b6 dont nos Malgaches sont amateurs;
les b6bes se promenent dans le plus simple costume,
mais les mieux pourvus ont un bonnet.
Les gentils objets seront pour l'arbre de Noel de
nos petits Europeens a qui je fais le cat chisme; la
poupee a grelots fera le bonheur de la fille du capitaine, dont la maman est une de nos meilleures pratiques de l'ouvroir; la ceinture de cuir rendra mon
cat6chiste de Tsararano le plus heureux des hommes,
a moins qu'apris cela il ne me demande une chemiseC'est une horreur qu'une semblable 6criture, mais.
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j'ecris sur mes genoux a la lueur d'une lampe malgache
A pitrole, moins eclairante qu'une bougie et qui fume
comme une chemin6e d'usine; en plus je garde le
souper de nos huit internes qui ne sont pas precis6ment bien tranquilles et chacun de leurs mouvements
donne une secousse au plancher, fait d'6corce de
palmier.
L'autre soir, enretournant de la paroisse A la l1proserie, ma soeur faisait la conversation avec un petit
bonhomme de cinq a six ans, la mine 6veillee, la frimousse bien teint6e et charmante, vftu d'une natte
sale et dechir6e; il se plaignait d'avoir froid (c'est
maintenant la saison fraiche, nous n'avons pas si
chaud qu'en France). a Mais, lui dit ma sceur, demande
A ta maman de te tresser une autre paille, tu auras plus
chaud. - Je n'ai pas de maman, dit le petit, et la
paille que je porte est a.Georges, il me l'a prktee pour
que j'aille au cat6chisme. - Quel est ton nom? Tu es baptis6? - Oui, oui, je suis bien
Pierre. baptis6, mais je n'ai pas de blouse, donnez-m'en une
et. j'irai bien au cat6rhisme, et, comme Georges, je
pourrai faire la premiere communion. ,
Vous devinez quel combat se livra dans le cour de
ma soeur qui justement portait dans son panier une
blouse qu'elle venait d'acheter pour 1'enfant d'un
16preux; deux fois elle mit la main dans le panier,
puis la pensbe des 8 francs qu'il fallait pour en acheter
une autre et la certitude que le lendemain plusieurs
autres petits PierroLs viendraient chanter le m4me
refrain, lui disaient que ce n'itait pas trfs prudent de
ceder Aun mouvement de pitie. Le petit, devinant sans
doute le combat, se faisait plus clin pour r6piter
encore : a Donnez-moi une blouse. , Enfin, ma seur
finit par lui dire : a Va demain chez ma soeur Jeanne
qui te donnera un sac de sel vide, avec cela tu auras
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une belle blouse. , Ravi, le petit s'en alla en dansant;
le lendemain a six heures et demie il 6tait dejh sur la
v6randa. Soeur Jeanne le fit entrer pour lui essayer la
fameu'e blouse en toile d'emballage. Sur une chaise,
une chasuble en reparation 6talait ses jolis galons; le
petit n'h6sita pas et faisant une moue de dedain sur
le sac, il regarda la soeur bien en face, il dit en lui
montrant l'ornement: ( J'aime mieux qa. ) II fallut lui
dire qu'il 1'aurait plus tard si, bien sage, il etait , Mon
Pera >. Priez pour que ce voeu se realise.
14 uillet. - Malgr6 ma bonne volonte, mon gribouillage a dA s'arrkter avant d'etre termine; je le
reprends pour un moment.
Nos filles sont allies voir la course des pirogues et
le tambour malgache qui bat fr6netiquement aujourd'hui en l'honneur de la France. Tout a I'heure j'irai
dire mon chapelet pris d'une de nos enfants qui est
morte cette nuit : sa mort a &tC pour nous un encouragement et une consolation. A l'ouvroir, elle n'avait
jamais manifesto une grande ferveur et c'6tait une de
celles dont nous disions aux heures noires : t I1ny a
rien 1A! ) Malgr6 tout elle arriva a se marier chr6tiennement; mais son Augustin ne nous inspirait pas plus
de confiance qu'elle. En effet, le mariage tint trois
mois a peine, et, ensuite pendant six mois on usa de
toute son eloquence, tant chez les PWres que chez nous,
pour essayer de cimenter l'union branlante. Et puis,
comme toujours en pareil cas, Monsieur partit de son
c6t6 et Madame de l'autre. Cela a dur6 deux ans;
pendant ce temps, la pauvre petite a kt6 trois fois en
m6nage; ii y a trois semaines, elle rentra chez sa mere
avec la dysenterie, n'osant pas s'adresser aux seurs;
les parents lui firent les remrdes malgaches ou n'en
firent aucun...
Quand la sour qui visite ce village I'a trouv6e, ii
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ktait trop tard pour le corps, mais assez t6t pourl' me.La pauvre petite se sentant mourir a fait demander
le PNre et t6moigna le desir de voir son vrai mari, en
sa pr6sence. II vint; Honorine demanda pardon, assurant qu'elle detestait le mal qu'elle avait fait, promettant de ne plus recommencer. Apres avoir obtenu
le pardon de son mari, elle se confessa avec de grands
'sentiments de foi et de repentir.
Etant allee la voir hier matin, elle parut tres heureuse de ma visite, me demanda de prier pour elle et
r6clama la visite de m
ma Mere ,. Ma Soeur acc6da A
son desir, et sfre alors du pardon de tous ceux a qui
sa conduite avait caus6 de la peine, elle s'endormit
doucement dans les bras de la Misiricorde divine.
Eh bien! ma chore Sceur, une telle mort dans un
village paien au milieu d'une famille archi-paienne
est bien propre a encourager les sceurs et les missionnaires a travailler malgr6 tout a l'instruction et au
salut de nos pauvres sauvages.
Encore une fois, merci de vouloir bien nous aider.

Veuillez prier pour nous, pour nos enfants, pour nos
paiens devant 1'autel de notre bonne Mere du ciel et
sur le tombeau de notre bienheureuse Mere Louise de

Mafillac...
Sceur L...

AMERIQUE
AMERIQUE CENTRALE
Leitre de ma swur PELTIER, iconome de la province de
l'Amirique centrale,t la Trts HoIorde Mkre MAURICE.
Guatemala, i5 avril zgao.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Deux ans et trois mois se sont icoul6s depuis le terrible tremblement de terre qui a d6truit la ville entiere,
y compris nos maisons et nos oeuvres. Nous n'avons pu
encore relever toutes nos ruines, que d6ij Notre-Seigneur nous envoie une nouvelle 6preuve pire que la
premiere. Cette fois, c'est une revolution : la guerre
civile au centre de la capitale. Notre chere Maison
centrale avec ses enfants, les sceur du s6minaire, les
soeurs anciennes, enfin tout le personnel se trouve en
plein champ de bataille.
Nos sceurs, qui ont vu la Grande Guerre de prbs,
savent ce que c'est. Plusieurs forts tiraient sur la ville;
ce petit pays, qui est si en retard sur certains points,
ne 1'est point pour avoir des canons de fort calibre,
des mitrailleuses, etc.; balles, bombes, obus, grenades,
pleuvaient de toutes parts; ce premier bombardement
dura toute la matin6e de vendredi, de sept heures a
onze heures. Un de nos jardiniers fut bless4 assez
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grievement; jusqu'a present, c'est la seule victime que
nous ayons a d6plorer.
Au premier signe d'alarme, nous avons mis le drapeau frangais sur la maison, mais c'est bien inutile, le
tir ne respectant rien, ni les 1lgations 6trangeres, ni
les maisons de bienfaisance; l'hospice, I'h6pital,
comme la Maison centrale, re0oivent beaucoup de
bombes. Dans la nuit de vendredi a samedi, nouvelle
alerte; un bombardement de deux heures nous occasionna de grandes angoisses. Une de nos sceurs, de
1'asile Sainte-Marie, malade de la poitrine, mourut
dans cette nuit terrible.
II nous fut impossible d'accompagner sa sceur ser-vante et ses compagnes; traverser la ville etait s'exposer A une mort certaine, et le char funebre emporta
seul, au cimetiere, le corps de notre si bonne et si
zegrettee soeur Jara.
La n 4 it de samedi a dimanche fut relativement
-calme; mais, le matin, A cinq heures et demie, A peine
M. Durou, notre bon visiteur, avait-il commence la
sainte messe, qu'un bombardement formidable recommencait. Je crois que chacune fit sa communion en
viatique.
Tout le personnel de la maison 6tant r6uni a la chapelle, je -demandai A notre Pere, apres la messe, de
bien vouloir donner l'absolution g6n6rale, ce qu'il
nous accorda volontiers. Quels moments que ceux-la,
ma Tres Honoree Mere! Nous les avions deja vus lors
du grand tremblement de terre. Avec quelle ferveur
-chacun r6cite son acte de contrition en implorant la
mis6ricorde divine.
Dans la soiree de dimanche, le consul francais vint
nous visiter; il nous apportait la bonne nopvelle qu'il
n'y aurait plus de bombardement; que lui et les autres
ministres 6trangers avaient fait l'impossible aupres de

I'ex-prisident pour arr&ter cette Intte. Mais les
combats entre le parti unioniste et les lib&raux continuent et nous recevons tout autant de balles et d'obus,
le danger est tout aussi grand. Nous sommes au cinquieme jour; cette nuit de lundi mardi a eti terrible;
les combats sont trts violents, les unionistes font des
prodiges, sans'.rmes, sans troupes; du jour au lendemain, ils durent s'organiser une armie, et ils marchent
de victoire en victoire. Ils out tout I'interieur de la
ville et maintiennent leurs ennemis A l'ext6rieur; ils se
sont empares d'un fort, de plusieurs points importants
et, aujourd'hui mardi 13, ils se proposent de donner
l'assaut a la forteresse La Palma oh se tient cache
1'ex-president; que le bon Dieu nous preserve de tout
mal, car je puis vous dire, ma Tres Honoree M&re,
que j'ecris cette lettre absolument sons la mitraille.
Plusieurs fois, nous avons pens6 A 6vacuer la maison, mais oi aller?... et tous les chemins sont extremement dangereux. I1est difficile de se procurer des
vivres; heureusement, nous avons de grandes provisions : farine, haricots, riz, caf6, sucre, etc.; mais les
pauvres meurent de faim. Nous faisons une grande
quantit6 de pain, pour les combattants, les blesses et
les pauvres. A la porte de la maison, nous donnons du
pain et du caf6e ceux qui ont de I'argent et aussi &
ceux qui n'en ont pas. Le bon Dieu nous le rendra.
Plusieurs de nos sceurs, habituellement occup6es aux
classes, sont parties a l'h6pital aider aux sceurs, surchargees de travail par le grand nombre de blesses,
parmi lesquels on compte des femmes et des enfants.
Pour comble de malheur, l'h6pital manque d'eau; alors
on nous envoie ici le liqge des blesses; nos employees
et nos enfants aident a le laver, et sont heureuses de
travailler pour la meme cause qui int6resse tout le
monde. Nous faisons nos exercices comme a l'ordi-

-773naire; il me semble que la meilleure preparation a la
mort est d'etre I& oi la Rggle nous dit d'etre a chaque
heure et a chaque moment. Cependant, quand la nuit
a 6t- trop penible, je permets a nos sceurs de reposer
jusqu'& cinq heures. Je crois que les circonstances m'y
autorisent.
La nuit de lundi & mardi, le bombardement fut horbible; le canon cessa seulement vers le matin, apres
avoir fait beaucoup de victimes. Toute la maison passa
cette nuit-la en prieres; apres six jours de bombardement, six jours d'angoisse et de terreur, le calme se
fit; 1'ex-president demanda un armistice; il offrait de
partir avec ses amis, mettant des conditions inacceptables et menacant d'un bombardement plus horrible
que les precedents. On ne se laissa pas intimider, et
on lui fit savoir qu'il devait se rendre sans condition.
En meme temps, on pr6parait 1'assaut de sa forteresse;
alors, les generaux et la troupe qui Ia d6fendaient
l'abandonnerent; les soldats quittaient leur uniforme
et, presque nus, s'enfuyaient.
Pendant ce temps, nous etions toutes a la chapelle,
aux pieds de la Vierge puissante, ricitant le chapelet
avec ferveur.
Attendantle fameux bombardement,chacune s'abandonnait a la divine Providence, en m&me temps que
nous suppliions Notre-Seigneur d'avoir compassion du
peuple de Guat6mala. Nous etions dans cette anxi6t6,
quand une personne amie vint nous annoncer qu'enfin
le president venait de se rendre.
C'est un fait extraordinaire, un triomphe inesper6;
tout le monde reconnait Il une intervention divine qui
tient da miracle. On avait tant pri6!...
Pour ce qui nous concerne, nous et la Communaute,
nous voyons une fois de plus la protection de Celle qui
est notre gardienne. Pendant cinq jours et cinq nuits,
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nos cinq maisons : la maison centrale, I'h6pital gin&ral, l'hospice national, I'asile des alienes, I'asile SainteMarie, et tout leur personnel, ont &et absolument sous
la mitraille, et nous n'avons eu aucune perte a diplorer. Toutes nos sceurs, tous nos enfants et malades ont
et&preserves, tandis que beaucoup d'autres personnes

ont trouve la mort dans leur propre maison; les toits,
les murs, les fenktres sont cribles de balles qui n'ont
atteint personne. Les blessures du jardinier n'ont pas
augmente de gravitY; il sera bient6t completement
sxtabli.
Sceur Jeanne PELTIER.

VARIETES
HISTORIQUE DE LA CAUSE
DE LA BIENHEUREUSE LOUISE DE MARILLAC
« O la belle Ame qui emporte avec elle la grice de
son bapteme n, s'&criait le cure de Saint-Laurent, devant
les smeurs pr6sentes, au moment oi Mile Le Gras venait d'expirer. Mais c'est surtout quelques jours plus
tard, dans trois r6unions.mtmorables, que saint Vincent
de Paul ouvre en quelque sorte v6ritablement le proces
de beatification, recueillant les temoignages ne pereant,
et declarant bien hautement a ses filles assemblies
la saintet6 de la servante de Dieu. Elles ont une mere
au ciel qu'elles peuvent invoquer, chacune en son
particulier. Puis il leur retrace le tableau de ses vertus,
un beau tableau t
imiter. Depuis trente-huit ans qu'il
la connait, il a bien pu apercevoir cquelqut petit moucheron d'imperfection, mais de p6ch6 mortel, oh! jamais! jamais ! C'6tait une amepure en toute chose, pure
en sa jeunesse, pure en son mariage, pure en son veu-_
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vage., Bref c'est une sainte qui a beaucoup de credit
aupres de Dieu.
II importe de remarquer que ce t6moignage de saint
Vincent fut d'untres grand poids h Rome pour le proces qui vient d'aboutir a la beatification de Louise de
Marillac.
L'&cho des paroles des contemporains, du saint Fondateur surtout, s'est r6percut6 d'age en age dans sa
double famille religieusc, et la renommee de saintet6
de Mile Le Gras s'est conservee avec v6neration et n'a
cess6 de croitre.
Et cependant on ne voit pas qu'il ait 6td jamais
question d'introduire sa cause A Rome, et meme (en ces
dernierstemps du moins) une certaine opinion - je ne
sais sur quel fondement - s'&tait accr6dit6e, d'apres
laquelle ni les Filles de la Charit6, ni leur mere ne
devaient 6tre canonisees; c'est saint Vincent qai l'aurait dit!
II semble bien pourtant que I'espirance, ou du
moins la possibilitb, de veir un jour sur les autels
I'humble collaboratrice de Vincent de Paul ne fut
jamais exclue.
Qu'on se rappelle en effet le soin religieux avec
lequel, en 1676, Gobillon, devenu a son tour cure de
Saint-Laurent, a derit sa vie et examine les faits merveilleuxqu'on racontait. 11 parle plut6t en temoin qui
fire sa deposition pour le futur procks, et trente ans
plus tard, au proces de canonisation de saint Vincent,
il confirme par serment -olennel la v6rit6 de tout ce
qu'il a 6crit de la pieuse co-fondatrice.
En 168o le tombixau de damoiselle Le Gras est ouvert et le cercueil eL bois remplace par un cercueil en
plomb, en presence des autorites ecclbsiastiques et des
repr6sentants de sa double famille (cdomestique et religieuse

),.
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Quand plus tard, en 1755, ces resfes pricieux sont
transf6res dans la chapelle r6cemment construite a la
Maison-Mbre, les sceurs doivent s'engager a ce u que, s'il
arrivait que, Dieu manifestant la saintete de sa fidele
servante, il permettaitqu'elle fit reconnue parl'Eglise,
les fetes s'en c6elbreraient a la paroisse Saint-Laurent;
qu'on ferait present aladite paroisse d'un ossement
insigne ).
Trois ans auparavant, A l'occasion des f&tes de
b6atification de la baronne de Chantal' a Caen,
M. de Saint-Fonds avait 6crit a la Sup6rieure g6enrale
des Filles de la Charit6 pour l'inviter a faire travailler
a Rome a la glorification de (cMme Louisede Marillac,
mere de tous les mis&rables ). t< Pour des recommandations aupres du pape, ajoute-t-il, vous avez toute la
cour a vous et tous les eveques oi vous &tes etablies.
Tout Paris sera pour vous, parce que votre mere est
nbe dans cette ville. Et comme ils reconnaissent une
petite bergere pour leur patronne et leur tr6sor, ils en
auront un second dans Louise de Marillac. )
En 1761, publiant la vie de sceur Francoise Bony,
Fille de la Charit6, deced6e Sup&rieure de l'h6pital
royal de Saint-Germain-en-Laye, le 15 mars 1759n,
l'abb6 Ballet, prdicateur ordinaire de la reine,dit dans
la dedicace que Mile Le Gras (4 a laisse des traces
d'un zele, d'une charite et d'une saintete que nous
r6v6rons dans nos coeurs, mais que nous n'honorerons
publiquement quelorsque l'Eglise le permettra ).
En 1766, le visiteur de notre province de Rome, interrog6 sur le titre de v6n6rable qu'on d6sire donner &
Louise de Marillac, r6pond, apres information officielle, que dans un sens large on peut lui attribuer ce
qualificatif, sans qu'il y ait faute, ou pr6judice a I'inI. En 1752, sainte Chantal ayant etC beatifi&e

& Rome

le 03 novembre
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troduction de la cause de sa bbatification, si jamais on
voulait Iintroduire se si volessejntrodurre.Et il ajoute:
, Voili done nos Sceurs de la Charit6 satisfaites;
qu'elles donnent le titre de v6n6rable a leur bonne mere
et fondatrice, qu'elles l'6crivent, qu'elles I'impriment.n
C'est sans doute cette d6marche qui fait dire a
Mgr Baunard [Louise de Marillac, p. 620] que M. Jacquier, Sup&rieur g6n6ral de 1762 a 1787, fit solliciter
aupres diu Saint-Siege pour Mile Le Gras le titre de
V6nerable t .
Quoiqu'il en soit, en 1769, Collet donne le titre de
Mv6inrable [a] Louise de Marillac, veuve de M. Le Gras u
dans sa nouvelle 6dition de 'histoire de Gobillon,
c revue, corrigee et augmentee i.
Bien entendu, la gravure (d'un type nouveau) se
i. Sceur Geoffre, dans une note an P. Fiat, parle a de premieres tentatives pour mettre en train la canonisation de notre venerable mere a.
Quelles iurent aujuste cestentatives donton netrouve nulle autre uace?
Elles ne durent pas aller bien loin, si toutefois elles ont eti faites reellement. En 1895, en effet, le promoteur de la Foi, appele vulgairement
faoacat du diabte, dans ses objections contre L'introduction de la cause,
reproche precisement d'avoir attendu si longtemps et de n'avoir rien fait
plus t6t.
Cependant il est certain qu'en cette derniire moitie du dix-huitiime
si&cle; a la suite de la canonisation de saint Vincent (1737), et de la
hiatification de Mmede Chantal (z;5x), I'idWe, le desirde la glorification
de la pieuse fondatrice etait dans I'air, comme en temoignent la lettre
de M. de Saint-Fonds, les lignes de M. Ballet, les conventions avec le
cur• de Saint-Laurent; la reponse de Rome, le titre de deux gravures
nouvelles et de la deuxiime edition de L'ouvrage de Gobillon.
Par une rencontre digne de remarque, c'est vers cette meme ýpoque
qu'on peutoadoit placer, semble-t-il, un premier essor pour I'agrandissment de la cornette, dont nous voyons le plein epanouissement surtout
depuis qu'au milie u u dix-acu-vieme siecle, elle a pris son vol vers les
,plages etrangires, les ailes tris largement dcployees. Les proportions
sent en rapport avec I'extension de la Compagnie. En 1769, il y avait
382 maisons avec37oo seurs, en xgo3 elles Ctaient 3oooo dans aSoo maisons etau z* janvier 9gr9 on comptait3359 maisonsavec 37234 senurs.
Au temps de saint Vincent, enx655, il y avait pros de i60 tueu-s dans
environ 25 maisons; en 1725 on trouve 170 maisons avec tSoo sceurs, en
1809, 2a2 etablissements avec s64osoeurs et en 1848, 539maisons avec
8ooo smurs. Cette extension vraiment prodigieuse a vivement impressionni Rome au cours de ce procs.

778trouvant en t&te de ce livre, p6rte ce meme qualificatif .
de Ven6rable Louise de-Marillac,veuve de M. Le Gras,
ainsi qu'une autre gravure de cette nmme ipoque se
vendant chez Pasquier.
Jusqu'alors, sur les neuf gravures connues et signees
et qui sont bien ant&rieures, on ne trouveque Mile Le
Gras, sans mention de ti Louise de Marillac , ni de
M Venerable ,. L'innovation 6tait a signaler.
**

Si pour saint Vincent ce n'est que 1'Assemblee ginerale de 1697 qui resolut de faire travailler la bEatification, et si en fait le procks de 1'ordinaire ne commencaqu'en i7o5 ', pour Mile Le Gras il faut attendre
la fin du dix-neuvieme siccle. Quoi qu'il en soit des
raisons qui peuvent expliquer ce retard, ii faut admirer
1'action de la Providence, qui, se servant des causes
secondes, a voulu garder pour nos jours la glorification
de cette heroine de la charit6, et remettre en ces temps
troubl6s sous les yeux des Filles de la Charit6, comme
un encouragement et un excitant, les exemples de leur
mrne, qui leur indiquent la route conduisant a la fin de
leur vocation, ainsi que s'est exprime le Saint-Pere
(Annales, t. 84, p. 619).
I1etait r6serv6 au bon P. Fiat de faire introduire
enfin cette cause, pr6par6e par les travaux infatigables
de la sceur Marie de Geoffre. C'est exactement le 16 juin
1882, en la fete du Sacr-Coeur que le Conseil de la
Communauti se reunit en seance extraordivaire pour
examiner s'il y avait lieu d'entreprendre la cause de

I.

Pour sainte Chantal, morte en 164!, les procedures ne s'ouvrirent
qu'en 17i5. La beatification cut lieu le z3 novembre 1751 et la
canonisation est du 16 juillet ib77.
On sait que saint Vincent fut beatifid le-3 ao6t 1729 et canonis6 le.
z6 juin 1737.

&Annecy
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b6atification de Louise de Marillac. L'autorite dioc&saine, deja consult6e par M. le Sup6rieur g6enral, se
montrait favorable. A 1'unaiimitd, les membres du
conseil, temoignant autant de joie que d'esp6rance,
demandent qu'il soit donne suite tune pensee si heureuse, et le P. Fiat decide qu'on va y travailler imm6diatement, en recherchant et collationnant lesmateriaux
n&cessaires a cette entreprise.
Le 3o aoft de l'annie suivante, en annoncant aux
saeurs que le Saint-Siege venait de declarer saint Vincent patron en France des associations de toutes les
oeuvres de charite, le Tres Honore Pire ajoutait que,
pour Mile Le Gras, apres etre restee si Iongtemps cach6e derriere ce heros de la charite, qu'elle a si bien
seconde dans la plupart de ses entreprises, ii semblait
que le moment d'etre exalt6e a son tour, an sein de la
societt chr6tienne, etait dans les desseins de Dieu; et
il provoquait une enqute sur la reputation permanente de saintet6, sur les crits et sur les miracles attribu6s a la servante de Dieu.
Enfin, apres de longs retards, on parvint tr6unir le
tribunal ecclisiastique charge d'instruire la cause au
nom de I'Ordinaire. Sur lademande de M. Leon Forestier, nommni postulateur, le cardinal Guibert, -archeveque de Paris, en institua les membres sous la presiwdence de son coadjuteur, Mgr Richard. M. I'abb6
Delaage, aujourd'hui vicaire g6enral, archipretre de
Notre-Dame de Paris, y 6tait promoteur de la Foi, et
f'abbi Demimuit, depuis directeurdelaSainte-Enfance,
remplissait les fonctions denotaire.
La premiere seance, dans laqueile tous les membres
-du tribunal pr6etrent serment, eut lieu le 2 avril 1886
- dans la chapelle de 1'archev&ch6. Les reunions sui-vantes se tenaient & Saint-Lazare dans la salle des
Reliques. Les formalit6s remplir etant longues et les

780 t6moins a entendre nombreux, il n'a fallu rien moins,

pour ce proces informatif, que log seances de trois a
quatre heures chacune.'
Parmi les 35 temoins, d'autorite et de competence
inegales, qui y ont depose, signalons la comtesse de

Richemont, n6e de Merona, auteur d'une belle vie de
Mile Le Gras; le comte de Lambel, egalement biographe
de la servante de Dieu; Arthur Loth, historien de
Saint Vincent de Paul et sa mission sociale ; Adrien
Tardif, professeur a l'cole des Chartes; M. l'abbi
Halle, depuis coadjuteur de Montpellier; M. Chesnelong, senateur ; M. Pages, president g6neral des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul ; le Tres Honor6
Pere Fiat, Superieur general; M. Chevalier, directeur
des Filles de la Charit6 ; M. P6martin, secretaire g6neral de la Congregation et 6diteur des Lettres et
entretiens de saint Vincent; la venerable sceur Pineau,
entree a la communaut6 en I83i ; la sceur Michelin,
recue en 1829; la sceur de VWrot; la mere Dirieux ; la
sceur Kieffer, depuis Superieure ginerale ; la sceur Vignancour et surtout la soeur Marie de Geoffre dont la
deposition, plusieurs fois interrompue par la maladie,
occupa 18 longues s6ances. Elle avait tant travaillI
pour preparer cette cause, pour d6chiffrer les ecrits
de Louise de Marillac, dont elle a publi notamment
727 lettres, enrichies d'annotations pricieuses.
Enfin le i8 decembre I89o la seance dejcl6ture put
8tre tenue sous la presidence encore de Mgr Richard,
devenu archevEque de Paris et cardinal. M. Alauzet, directeur du seminaire interne, fut nomm portitor,c'est- adire charge de porter a Rome la copie officielle
(1200 pages in-folio) qui doit etre d6pos6e entre les
mains du secretaire de la Congregation des Rites.
-Au lieude subir le delai ordinaire de dix ans,a partir
du jour de sa remise, sur un.ordre expris de LeonXIII,
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les scelles sont bientot lev6s. Puis, par une innovation
sp6ciale, le Saint-Pare decide qu'il ne serait pas n&cessaire defairetraduireles documents francais du dossier;
mais, avant d'en faire l'examen, par decret ~postolique
du 13 juillet. 189 il charge le cardinal Richard de proceder la recherche des ecrits de la servante de Dieu.
Parmi tant de lettres, de notes, de pens6es touchant
A des questions si diverses, subtiles parfois, n'allaiton rien trouver de suspect ou de peu orthodoxe qui
arreterait a tout jamais la cause? Les timides purent
bient6t se rassurer en apprenant qu'un d&cret, deja ratifi6 par le pape le 23 juillet 1894, dclarait que dads

les &critsde Louise de,Marillac rien ne s'opposait la
continuation de la cause.
Entre temps cependant 289 lettres postulatoires
avaient &et adressees a Rome pour solliciter le SaintSiege d'introduire cette cause de beatification de la
fondatrice de la compagnie des Filles de la Charit&.
Parmi ces lettres plusieurs sont tris remarquables. A
c6te de celles des 6veques et des cardinaux, du patriarche de Venise, des patriarches maronite,-chald6en
et armenien, on trouve aussi celles des chefs d'Etat,
de l'empereur Francois-Joseph, du president de Ia
Republique de 1'Equateur, de families princieres, de
recteurs d'Universit6s catholiques (Mgr d'Hulst,
Mgr Baunard), de Sup&rieurs g6neraux d'Ordres (J&suites, Benedictins, Dominicains, Capucins, du SaintEsprit, etc., etc.), de Sup&rieures gen6rales de. communautes de femmes, des presidents des Conferences
de Saint-Vincent-de-Paul et d'autres associations catholiques, de membres du Senat et de la Chambre francaise (MM. Chesnelong, Keller, de Mun, marquis de la
Ferronnays, etc.), du duc de Norfolk, des princes et
princesses d'Aremberg, de Merode, d'Altieri, de Doria,
etc., etc.
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C'est vraiment une postulation de tout le monde

catholique,que le p'ape Leon XIII veut bien exaucer
en signant enfin, le Io juin 1895, le dicret d'introduction de laaause de beatification. D6sormais _a pieuse
servante de Dieu recoit, de droit et dans le sens strict du
mot, le titre de veulrablet .
Ce fut une grande joie dans la double famille de
saint Vincent. La Tres Honoree Mere Lamartinie se
rendit a Rome pour remercier le Souverain Pontife. A
la Maison Mere de la rue du Bac, devant les deux
communaut6s reunies, grand salut solennel d'actions
de grices, avec une de ces allocutions du P. Fiat si
pleines de coeur et de foi dont se souviendront toujours
ceux qui ont eu le bonheur de I'entendre.
En plusieurs villes de France des actions de graces
solennelles furent egalement rendues & l'occasion de
la promulgation de ce d6cret, a Montpellier en particulier, oit Mgr de Cabriere, aujourd'hui cardinal, la c&libra avec eloquence dans une lettre pastorale.
Mais ce fat surtout & Saint-Laurent, a Paris que, le
triduum d'actions de grices, les 25, 26 et 27 novem-

bre 1895, eut un 6clat plus retentissant dont il faut lire
le compte rendu dans nos Aanales d'alors (t. 61,
p. 145, etc.). Le matin, messes et discours du P. Fiat,de M. Forestier et da cure, avec grande affluence et
deputations des diverses maisons de Paris; le soir, A
huit heures, c6remonies solennelles avec sermons 6loquents, le premier et le troisieme jour, par Mgr Jourdan de la Passardiere, 6veque de Ros6a, et le deuxikme
jour, par Mgr d'Hulst, recteur de 1'Institut catholique
et d6put6 du Finistere a la Chambre francaise.
x. Le titre de ivxrable se donnait alors officiellement k tous les serviteurs de Dieu du fait de I'Introduction de leur cause devant la Con,
gr6gation des Rites. Aujourd'hui Rome reserve cette donomination
,
ceux dont I'heroiciti des vertus est reconnue ou dont le martyre est
o nstate, et il n'est plus permis de faire de fetes avant la beatifisation.
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Cependanti Rome, la Sacr6e Congregation des Rites
poursuit juridiquement l'instruction du proces, grace
en partie aux d6marches de l'infatigable postulateur,,
Mgr Virili, qu'on est heureux de rencontrer dans cette
cause des les premieres origines, et qui, devenu archeveque de Ptolimais, a eu le singulier bonheur de chanter la messe pontificale a Saint-Pierre pour la cir:monie m6me de la beatification.
Le II janvier 1897 est sign6 le d&cret de xon cultu,
d6clarant que conformbment aux prescriptions d'Urbain VIII, onn'arendu en public aucun culte religieux
a la servante de Dieu, et par consequent que rien ne
s'oppose a poursuivre la procedure canonique de la
cause.
Quelques mois plus tard, par une coincidence providentielle, le jour meme du couronnement de la statue
de la Vierge de la M6daille miraculeuse - 26 juillet
1897 - arriverent . la Maison Mere des Filles de la
Chariti les Lettres rdmissoriales,envoy6es de Rome, pour
charger le cardinal Richard, archev6que de Paris, de
faire au nom du Souverain Pontife le proces apostolique touchant la reputation de saintet6 en general.
C'est un petit proces auquel on n'entendit que dix
temoins,parmi lesquels Mgr Baunard qui venait d'6crire
la vie de la servante de Dieu, utilisant fort heureusement les recherches patientes et consciencieuses de la
Seur Geoffre. L'auteur de ces lignes cut le bonheur
de porter . Rome ce proces, dans le courant de 1899.
Des le 1o d6cembre 9goo, un d6cret vint declarer la
validit6 de ce proces apostolique sur la reputation de
saintet6 de vie, des vertus et des miracles en g6-n6ral.
Et queiques jours apres, le 21 d6cembre de la meme
anna 19zoo, le cardinal Ferrata, pr6fet de la Sacr~e
Congregation, signait les Letlres rEmissoriales, pour
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faire faire l'autre proces apostolique, sur les vertus et
les miracles in specie.
Cette enqu6te importante, dont la premiere seance
eut lieu le 12 dicembre 190o, n'eut pas moins de
129 sessions et ne se cl6tura a Paris que le 12 avril 1905.
Ce fut le pr6sident, Mgr Le Goux, quivoulut bien luimeme porter a Rome la copie authentique du proces

verbal, qui compte I586 grandes pages.
Trente-quatre t6moins comparurent, dont les temoins
encore vivants du proces informatif de l'Ordinaire.

Parmi les nouveaux on trouve : M. Alexis Chevalier,
ancien chef des services hospitaliers an ministare de
l'ntirieur et auteur d'une histoire de I'H6tel-Dieu de
Paris; le prince P. Em. de Broglie, qui, apres avoir

6crit, pour la Collection des Saints, la biographie de
saint Vincent, a depuis publiC aussi celle de Louise de
Marillac; Mile de Lasteyrie du Saillant, secr6taire
-gn&erale des Dames de ta Charit6; MM. Monier et
Levesque, de Saint-Sulpice; l'abb6. Lesktre, cure de
Saint-Etienne-du-Mont, a Paris; M. Meugniot, directeur des Filles de la Charite; M. Milon, secritaire
general de la Congregation; M. Tasso, assistant
general, depuis eveque d'Aoste; MM. Angeli, Portal,
Mott, Rougeot, les soeurs Hannezo, Chesnelong,
Magniol, Jos6phine Lyszczynska, de Montesquieu
Fezensac, Dutilleul, etc., et toujours la soeur Delaage,
et toujours surtout la sgeur Vignancour qui, avec sa
belle intelligence et toute la fraicheur de son coeur,
s'est tant et si longtemps d6vouee A la Communaut6 et
a cette cause de biatiflcation.
C'est au cours de ce proces qu'eut lieu, le
29 mars i9o5, l'ouverture du tombeau de la vin&rable.
servante de Dieu, pour constater 1'6tat de ses restes.
Les Annales de l'epoque (t. LXX, p. 297) nous ont

conserve f'echo de cette 6mouvante c6r6monie.
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Le 27 novembre 1907, le pape Pie X confirma le

decret proclamant la validit6 des proces apostoliques
et de l'Ordinaire.
D'apres ces proces et tous les documents, ii y avait
done Aprouver que la servante de Dieu avait pratique
leg vertus dans un degr6 heroique. Le promoteur de
la foi presenta ses objections en mars 910o et de nouveau en octobre de la meme annie; I'avocat t stes
riponses en avril 1910 et en janvier 1911. La question

fut soumise A un triple examen, d'abord dans une
r6union antepr6paratoire, tenue devant le cardinal
Ferrata, ponent de la cause, ensuite dans une assembl6e
pr6paratoire, convoqu&e au Vatican et enfin dans la
reunion generale, tenue le 27 juin 1911, devant le Sou-

verain Pontife.
Le 19 juillet suivant, en la fete de saint Vincent de
Paul, Pie X fit lire, en sa pr6sence, le d6cret declarant
solennellement : ~ que la v6nerable servante de Dieu
Louise de Marillac, veuve Le Gras, cofondatrice des
Filles dela Cbarit6, apratiqu6 dans un degr6 heroique
les vertus thiologales de foi, d'esp6rance et de charit6 envers Dieu et le prochain, ainsi que les vertuscardinales de prudence, de justice, de temperance, de
force et celles qui s'y rattachent, de telle sorte que
lon peut proceder la discussion des quatre miracles ,.
M. Meugniot et la Mere generale avectrois cents Filles
de la Charit6, assistaient au Vatican A cette impressionnantec6r6monie. C'6tait un pas tres important dans
la cause. 11 restait Adiscuter les miracles propos6s.
Une enqu&te avait 0t~ faite, dans les dioceses int6ress6s, sur six faits signalks. On en retint quatre pour
la discussion: les guerisons du jeune H~eeut, d'Erquy.
au diocese de Saint-Brieuc, de sceur Ferrer e Nin de
Madrid, de Rosa Curio, de Fasano, province de Bari,
et de sceur Schoeck en Autriche-Hongrie.
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Le promoteur de la Foi proposa ses objections en
mai 1913; au mois suivant I'avocat r6pondit i ses difficultes.
La Congregation antepreparatoire se tint done en
juillet g193. La reunion preparatoire eut lieu a son
tour, mais sans resultat. Des enquetes suppl6mentaires
sont ordonnees; des medecins d'office font un nouvel
examen approfondi sur chaque guerison et rendent
leurs jugements avec rapports ditaillks en 1914, 1916
et janvier 1917.
En consequence une congregation preparatoire sur
ces miracles peut avoir lieu au Vatican le 17 juillet 1917.
Une discussion est faite dans une nouvelle r6union
pr6paratoire le 14 mai 1918.
II ne reste done plus qu'I proposer un dernier
examen dans une assemblee generale devant le Souverain Pontife qui aura lieu le II fevxier 1919.
Tout cela prouve le serieux avec lequel Rome 6tudie
les miracles attribubs aux saints et ne donne son vote
d&finitif que lorsque le moindre doute q'est plus
possible.
Aussi les trois gu6risons acceptees par la Sacrke
Congregation, apres le long et severe examen auquel
elles ont et spumises quatre fois, doivent-elles atre
dites vraiment miraculeuses, comme s'exprime le d6cret
publi6 an Vatican devant le Saint Pere, le mars 1919,
premier dimanche de careme. On n'a pas oubli le
discours prononc6 en cette circonstance par M. Verdier, vicairegCiniral, et la r6ponse de Benoit XV au
- trbs digne repr6sentant de la famille de saint Vincent de Paul w (Annales 1919, p. 261, etc.).
Enfin, le 6 juillet 1919, nouvelle reunion au Vatican
dans cette meme salle consistoriale, en presence de Sa
Saintet6, pour la publication solennelle de trois decrets
de- batification et de canonisation, un pour la cause
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de Jeanne d'Arc, un autre pour les martyres de Cambrai et Valenciennes et surtout le dicret definissant
que, vu l'approbation des vertus et de trois miracles,
I'on pouvait procdder surement a la b6atification solennelle de la ven6rable Louise de Marillac.
M. Ricciardelli,notre procureur g6enral prs le SaintSiege, se fait l'interprete enthousiaste des sentiments
qui animent I'assemblte.
-La procedure est finie; il ne reste plus qu'A pr&parer les fetes i Saint-Pierre de Rome et atravers l'univers catholique, partout oi il y a une maison de la
double famille de saint Vincent de Paul et de la bienbeureuse Louise de Marillac.
*Ils durent tressaillir au fond de leurs tombes les
ossements des promoteurs de la cause, le P. Fiat, les
setrrs Geoffre et Vignancour. Ils ont eu raison d'avoir
confiance et its ont droit A notre reconnaissance.
Nous avons vu grandir la belle aurore dont parlait
le P. Fiat dans son allocution du 29 juin i895, nous
avons vu sortir du tombeau les pr&cieux restes de la
Sservante de Dieu; les yoila places sur les autels, et ea
attendant, pour un avenir prochain,le plein midi de la
Scanonisation, partout oitil y a une misere a soulager,
dans les orphelinats de la Chine et les liproseries de
Madagascar aussi bien que dans. les hospices et les
&coles de I'ancien et du nouveau monde, celle qui
en 1633, dans une pauvre maison de la paroisse SaintNicolas-du-Chardonnet, r6unissait quelques filles de
bonne volonit6 et qui maintenant en compte pris de
trente-huit mille, dispersies sous toutes les latitudes,
est invoqu6e sous le titre de : Bienkeureuse M~re, pries
Mnos.
*pour

J.

PARRANG.
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LA CORRESPONDANCE
DE SAINT VINCENT DE PAULNous pouvons enfin apnoncer aux lecteurs des
Annales que le premier tome de la correspondance de
saint Vincent de Paul a paru. On y trouvera un portrait
du saint, reproduction d'un tableau peint de son
vivant, le fac-simil- du d6but et de la fin de la premiere lettre sur la captivite en Barbarie, une introduction de trente-huit pages, oi, aprbs une 6tude sur
les diverses sources utilisies, est dressie une liste
bibliographique complete des publications des lettres
du saint fondateur, enfin, en six cent treize pages,
quatre cent seize lettres, comprises dans la p6riode qui
s'6tend de I6o7 au premier janvier 164otoutes de saint
Vincent, sauf vingt-huit, qui lui sont adress6es par
,Louise de Marillac, sainte Chantal, Ie cofimandeur de
Sillery, M. Olier, l'abbe de Saint-Cyran et d'autres
personnages.
Nous assistons a la fondation, a l'organisation, a
1'epanouissement des confreries de la Charite; nous
voyons naitre et se developper la Congregation de la'
Mission, la Compagnie des Filles de la Charite, les
oeuvres de l'H6tel-Dieu, des Enfants trouves, des
formats, des ordinands, des conferences ecclisiastiques. Les pr&tres de la Mission s'installent aux BonsEnfants, prennent possession du prieure de SaintLazare, commencent les ktablissements de Richelieu,
Toul, Troyes, la Rose, Rome. De leur c6te, de SaintNicolas-du-Chardonnet, oi se trouvait leur premier
domicile, les Filles de la Charite se r6pandent dans
les paroisses de Paris : Saint-Paul, Saint-Sauveur,
Saint-Benoit, Saint-Sulpice, Saint-Laurent, SaintGermain-l'Auxerrois, Saint-Etienne-du-Mont, Saint-
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Jacques-de-la-Boucherie. En (636, leur Maison-Mere
est transferee a La Chapelle, hors Paris. Bient6t elles
envoient des essaims a Saint-Germain-en-Laye, a
Richelieu, a Angers.
Mais voici que Dieu prend sa part parmi les ouvriers
de la premiere heure, et comme toujours il choisit
ceux q ui semblcnt les plus indispensables : Marguerite
Naseau, Ia premiere Fille de la Charite, est emportee
par la peste en 1633; Mme Goussault, presidente des
Dames de l'H6tel-Dieu, meurt pieusement en 1639;
quelques jours aprbs, une nouvelle tombe s'ouvre, celle
de Jean de la Salle, le plus accompli des premiers

missionnaires. Saint Vincent ple'ure les disparus et
sans an jour de relAche poursuit la tache magnifique
qu'il s'est fixbe, avancant lentement, mais sirement,
toujours sur les traces de la Providence.
Ce premier volume se recommande tout particuliirement aux directeurs d'Ames. Deux cent cinquante
lettres sont adressees a Louise de Marillac. La maniere
dont saint Vincent la forme, I'6claire, la guide, la
soutient est un modele parfait de direction, direction
ferme et suave a la fois, qui va droit au but sans se
noyer dans une vague sentimentalit6.
Les mots ' ma chere fille a se trouvent dans peu de
lettres, et au dbut seulement; ils disparaissent bient6t
pour faire place au mot moins doux de a Mademoiselle ,,.
Le saint entend etre 6cout6 et n'avoir pas A revenir
sur un avis donn6, et comme il sait sa dirig6e trks
vertueuse, il lui parle sans detours et sans reticences.
eJevous avertirai de vos fautes, luidit-il, et ne vous
en laisserai passer pas une i; et encore.: c Je me propose de vous bien blImer demain de ce qite vous vous
lais.ez aller ainsi ces vaines et frivoles apprehensions.
Oh! appretez-vous a etre bieni tanc6e! ,
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Et il la ta;ce en effet parfois, tant6t de ses preoccupations maternelles : i Oh! certes, Notre-Seigneur
a bien fait de ne vous pas prendre pour sa mire! n
tant6t d'une certaine tendance a un mysticisme
exagr6 : c~Quant a tous ces trente-trois actes a I'huma-

nit• sainte et aux autres, ne vous peinez pas, quand
vous y manquerez. Dieu est amour et veut que I'on
aille par amour. * Formule heureuse, comme on en
rencontre tant sous la plume de Vincent de Paul.
C'est dans ses lettres & Louise de Marillac que I'on
trouve les phrases que voici : cNotre-Seigneur est une
perp6tuelle communion a ceux qui sont unis i son
vouloir et non-vouloir. , -

c Pensez-vous devenir plus

capable de vous approcher de Dien, en vous en 6loignant qu'en vous en approchant? w -

c Si la douceur

de votre esprit a besoin d'un filet de vinaigre,
empruntez-en un peu de l'esprit de Notre-Seigneur.
O Mademoiselle, qu'il savait bien trouver I'aigre-doux
quand ii le fallait! ) - c<Un beau diamant vaut plus
qu'une montagne de pierres, et un acte de vertu
d'acquiescement et de soumission vaut mieux que
quantit6 de bonnes oeuvres. ) -

t Un esprit vraiment

humble s'humilie autant dans les honneurs que dans
les m6pris et fait comme la mouche i miel, qui fait son
miel aussi bien de la rosbe qui tombe sur 1'absinthe
que de celle qui tombe sur la rose. , Que de perles
encore on pourrait d6couvrir dans ces pages exquises,
si pleines de bon sens et d'esprit surnaturel ! mais il
faut savoir se borner.
Parmi les lettres contenues dans ce premier volume,
les amateurs d'inedit en trouveront prbs de quatrevingt-dix nouvelles, que M. P6martin n'a pas connues,
sans compter les vingt-huit adressees a saint Vincent.
Quinze autres ont 6t compl6t&es; on n'en avait qu'un
fragment; nous les donnons entieres.
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Le classement des lettres non datees (il y en a bien
trois cents) a fait l'objet d'un travail tres attentif et
tres d6licat. A difaut d'indices clairs, il a fallu se
contentersouvent de probabilit6s parfois assez legbres.
Ce remaniement rejette bien loin des lettres que
M. Pemartin avait mises en t&te du premier volume,
ou ramine en tete des lettres qu'il avait reservees pour
le dernier. II sera trbs utile aux futurs biographes de
Louise de Marillac et permettra d'eviter les anachronismes si frequents dans les vies recentes de la bienhenreuse, 6crites toutes d'apres l'edition de 1880.
La collation des textes sur les originaux a montri
que beaucoup d'erreurs de lecture d6parent l'ouvrage
-de M. Pimartin. Certaines de ces erreurs ont en leur'
contre;coup dans. les livres historiques. Ainsi l'abbe
Bossebceuf, auteur d'une interessante monographie
sur la ville de Richelieu, affirme (p. 294) que les
pr&tres de la Mission itablis en ce lieu donnaient leurs
soins a un-lpreux. II a 6t&tromp6 par un passage mal
lu d'une lettre de saint Vincent i Lambert aux Con.teaux. Le saint n'a pas icrit, comme l'a cru M. Pemartin (t. I, p. 187) : 0 Pour le lpreux de ce bon chanoine, 6 Jesus! Monsieur, prenez-le ), mais bien:
*( Pour le neven de ce bon chanoine, 6 Jesus! Monsieur,
prenez-le. ) La presence d'un 16preux a Richelieu en
i638 est done tres problimatique.
Loin de nous la pens6e que notre publication est
.elle-m~me I'abri de tout reproche. Elle a ses d6fauts,
et de grands sans doute. Nous croyons toutefois avoir
fait ceuvre utile.
Ce livre devrait etre entre les mains de tous les

.enfants de saint Vincent; ii n'est pas pour eux,
je parle de ses fils et de ses filles. de lecture plus
instructive, plus attachante, plus 6difiante que celle
de ces pages ecrites le plus souvent par le saint fon-

-

792 -

dateur lui-m&me, parfois par son admirable collaboratrice. Comme cadeau du nouvel an, on ne pourrait
choisir mieux.
P. COSTE.

P. S. L'ouvrage se vend 15 francs a la procure de la
rue de Sevres. II a itý envoy6 d'office a toutes les maisons de Missionnaires situees dans les provinces que
desservent des confreres franqais. Les maisons qui ne
l'ont pas requ et le desireraient seront servies d&s
qu'elles adresseront une demande. Les frais d'envoi
P. C.
doivent s'ajouter au prix indique.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
UNE COLONIE DE VACANCES MODERNE: Stella Maris,

par J. M. "Marfont. I vol. in-8, xvI-171 p. Paris,
de Gigord, 15, rue Cassette. Prix: 5 francs.
Comme la colonie dont il est ici question a etC fondee et est dirigee

par une Fille de la Charitd, et aussi parce que le volume a itt icrit par
une jeune personne quifrequente r6guli:rement Stella Maris ct se mele
utikement a-a vie, nous signalons aux lecteurs et lectrices des Annales
1'ouvrage sus-mentionni en citant quelques lignes de la preface 6crite
par Pierre I'Ermite: a Ce livre, qui ne ressemble a aucun des livres
4crits sur ce sujet jusqu'k ce jour, sera un, grand encouragement pour
les personnes qui s'interessent a 1'oeuvre des colonies de vacances. II
leur montrera qu'en envoyant nos petites Parisiennes i la montagne et
lat mer, ils ne font pas seulement du bien an corps,ils ne luttent pas
seulement contre la d6pression physique et la tuberculose, mais qu'ils
font encore, et je dirai presque surlout du bien a I'nme... Une-des
choses qui m'a le plus charm6, c'est la facon tres surnaturelle dont, B
propos du plus petit fait, I'Ame remonte sans cesse vers Dieu.. n
Plusieurs Revues et Semaines religieuses ont fait 1'loge de cet
ouvrage; citons, entre auttes, la Revue pratique dl'ao!ogtique, l'Ami du
Clergi, la eovue du clerge Iranfais, Ij Semaite religicusedeMoslpellier.

Ch.J.

Henri GARNIER, missionnaire apostolique. Ckez les
paysans du Nord de la Chine. Souvenirs de mission.
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i vol. in-6 de 250 pages. P&kin. Imprimerie des Lazaristes. 1920.
Dans une premiere partie, 1'auteur d&crit k merveille la vie d'un village chinois, celui qu'il a eu sous les yeux durant de longues auntes.
Famille, vie publique, fates, foires, religion des paiens, tout est prcsenti
trzs exactement, en un style que j'allais dire photographique.
La seconde partie. que I'auteur appelle Croquis catholiques,se compose,
elle aussi, de veritables tranches de vie, oii abondent les traits vecus, les
paroles entendues et notees aussit6t par I. Gamier, qui est un ecrivain
de race, qui a souci du document etde la grammaire... Avec cela souvent
une pointe d'humour qui fait sourire, une note emue qui ambne presque
la larme l'oeil. En passant, sans avoir Iair d'y toucher, l'auteur eifeure
ou traite la plupart des questions H lordre du jour dans une note juste
et moderde. M. Garnier aime la Chine et ses chr6tiens; rmais il tache
de les juger et de les faire 'oir tels qu'ils soot, sans cacher, sans grossir,
ni diminuer, soit leurs qualites, soitleurs d6fauts. Bon livre, uts objectif,
modere, bien 6crit,que liront utilement ceux qui s'interessent aux choses
de Chine, et ceux qui veulent se rendre compte du travail que poursuivent inlassablement et sans bruit, dans toute la Chine, les missionnaires catholiques.

J. P.

El Nuevo Testamento de Ntro Sr. Jesu Cristo. Traducido al castellano por el Ilmo Sr. Dr. Dn. Felix
Torres Amat, y publicado por el Padre Carmelo Barlester Nieto C. M. con introduccion, analisis, notas,
indices, grabados y mapas. Libreria religiosa de Gabriel Molina. Fontejos 3. Madrid. 1920.
Voici 'appreciation du censeur diocesain: Rien de contraire & la foi
on aux moeurs. Le texte est la reproduction tres fiddle de la version si
souvent publiee, approuvee et encouragee, faite par Mgr Torres Amat.
C'est monr opinion que e l ivre non seulement pent etre publi6, mais qu'i!
dolt r'6tre pour la consolation et la nourriture spirituelle des catholiques
espagnolsqui pourront savourer les douceurs de la parole divine, gricek
laclarti de l'edition, aila disposition speciale du texte; I'Introduction contient des renseignements brefs et de nature k eclairer le texte divin; les
notes donnent une interpretation discrete, entierement orthodoxe, remplie d'une suave ferveux; les index sont un arsenal abondant ei baen
ordonn6.

0 Centexario do Crafa 1820-I920, por un padre da
Congregalgo da Missio. Rio-de-Janeiro. Typ. Besnard freres, l3o, rua Buenos-Aires. 1920.
C'est 1bhistoire de la maison de Caraca (Brisil) pendant les cent ans
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-qui se sont ecoules depuis l'arrive des missionnaires Iazaristes eu ce
pays.

Petang Weikou.. Le Sige du PLtang (rgoo).In-12 de
go pages chinoises, avec les portraits hors-texte de
NN. SS. Favier et Jarlin, de M. Pichon, ministre
de France, de Paul Henry, le d6fenseur da Ptang,
d'un groupe r6unissant tous les missionnaires de la
ville de P6kin en 9goo, de l'empereur et de l'imp&ratrice de Chine, du prince heritier, du Corps diplomatique en g19o, du prince Tsing et de Ly Houngt-chang.
Ce volume, qui forme le tome II de la serie en chinois des Martyrs de
Pekin, comprend trois documents seulemeni : le Journalde Mgr Fazier,
le Journal d':n pfrtre, lui aussi temoin du siege, M. Wang Mathias, et
le Journald'Iu Mandarin Manickou sur le siege de Pikin.
Voici la prdface qui presente I'ouvrage aux lecteurs:
%Au cours de-ces dermires annees, ayant etR charge par mes superieurs de menex une enqu6te sur les chrtiens de Ia Mission de Pekin
quifutent victimes dela persecution des Boxeurs, j'airsussi, Dieu aidant,
- recueillir a P6kin et an dehors, tant par moi-mame que par le secours
Oautrui, une foule de renscignements fort int6ressants et dont le r4cit
est aussi edifiant que celui que nous lisons dans la vie des saints canonises.
a Ce sont done les documents recueillis an cours de cctte enqu&te que
je commence k publier par ce volume entieremept consacr k l'histoire
du sifge de Petang, du chef-lien de Ia Mission de Pikin, de la residence
de deux 6veques et de nombreux Missionnaires, du lieu de refuge de
plus nombreux chritiens, de ce siege qui a eu un si grand retentissement
dans l'univers entier, qu'il meritait d'ouvrir la s6ric de ces pieux et dramatiques rdcits.
SJe n'ai pas cru devoir rien composer de moi-meme, je mesuis con.
. ente de donner le journal du siege 6crit par Mgr Favier, et celui de
M. Wang Mathias, qui tous deux furent an nombre des assieg6s; rica
ne peut remplacer le t6moignage des t6moins oculaires.
- Les volumes suivants raconteront en detail la vie et la glorieuse
most de tons lea chr6tiens sur lesquels il m'a 6t6' possible d'obtenir
-quclques renseignements. Je suis stir d'avance que ces recits qui ont
pour heros vos parents, vos enfants, vos connaissances, vos Peres dans
la foi, vous interesseront et vous ddifieront. Puissiez-vous y apprendre a
imiter les vertus qui les ont rendus dignes de la gr&ce du martyre, 4
vous attacher plus fortement a la foi catholique, pour laquelle ils n'ont
pas bdsite & donner leur vie, et a fuir le pech6 en disant avec le -saint
Jhomme Tobie : * Nos filii Sanctorum sumus! *
- M. PLANCHET, C. M.
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Peking Kiaoyou Djeming, les Martyrs de Pikin. In-x2de 90 I ages chinoises avec des hors-textes representant la cathedrale du PNtang avant 19oo, la mine qui

detruisit une partie du Jentzeutang, une famille (Shu)
demartyrs, le catecbiste Shu J.-B., Je chr6tien Tch6w
Martin, l'6glise d6traite du Nantang, les ruines des
ktablissements du Nantang, et M. d'Addosio, le cure
de cette 6glise, tuW le I5 aoit Igoo.
Ce volume, qui forme le troisiime de la mime serie, se compose uniquement de recits concernant les chretiens des paroisses du Petang et
du Nantantg, morts pour la foi, en 19oo.

LEANDRO DAYDI. La BienavenuradaLuisa de Marillac y las hijas de la Caridad. Casa editoral de arte
catolico Jos6 Vilamala, Provenza, 266. Barcelona. 1920.
Ce livre a le mihil obsiat de MM. Mac Hale, Fayollat et Serra et
l'imsrimaiardu Trts Honore Pire Verdier avec une lettre de ce dernier
dont nousdonnons un passage : Votre travail aussi consciencieux qu'interessant eat appele h faire beaucoup de bien aux Filles de la Charit6
de langue espagnple. De tout coeur je le benis en lui soulaitant la
grande diffusion qu'il merite. Vous avez eu une heureuse idee de racoter en aipcndice 1'histcte des Filles de la Charit en Espagne. a

FERDINANDO PODESTA. La Beata Luisa di Marilac Le

Gras,confondatrice delle figlie della Cariti di S. Vincenzode' Paoli. Milano. Tipographia S. Lega Eucaristica.
1920.
La lettre-priface de l'auteur fera connaitre 'ouvrage :
RiVtRENDE SUPIRIEURE GANtRALK ET REVtREL

a Cespages qui racontent la vie de votre bienheureuwe

DES ScURS,

.

mre et fondatricefurent crrites pour ripondre l'invitation que m'avait faite un de mes
amis lea plus thers, M. David Landi, Suporieur de la mission de Sarzana, anteur de vrais petits chefs-d'um•e ascetiques. Vraiinent, je voisbien.maintenant, que j'aurais dd na'en dispenser. Mais,que voulez-vous?
II ne me Tint pas .la pensee que ni mon peu de capacit4, ni le peu de
temps dont je puia disposer, ni les autres travaux qui m'attendalent sur
ma table de travail itaient un emp6chement. L'amitie et le respect m'en
otrent la tue et j'acceptai. Je dois encore ajouter que la pens4e qu'en
refusantj'aurais fait une chosequivouseft 4te desagreable, me fit accepter
avec joie cc petit surcroit de travail. * Oh! me disais-je en moi-meme,
la bonnes files aiment toujours entendre parier de leur mere adoree,
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elles ne s'en fatiguent jamais.- Et puis, je vous ai vues, exercant votre
ministire ineffable de meres adoptives dans Its asiles, entourees d'une
foule d'eafants a la mine 6veillie ; dans es h4pitaux militaires, je rous
ai trouvees anges de consolations ;j'ai contempli votre fraiche jeunesse
se penchant, lumiere du ciel, sur les pauvres vieillards caducs dansles
hospices, et la vision m'en est restee vive, ineffacable. Eh bien, m unir
ivous, dans cette chert fete de l'exaltation de votre bienheureuse mire
et fondatrice, me parait presque un devoir. Et sans plus tarder, je pris la
plume et j'crivis. J'ecrivis, mais non seulement pur vous qui connaissezk
fond la vie de votre institutrice, et la pouvez lire dans de graves et erudits auteurs, mais encore pour les jeunes filles de vos ecoles, de vos patronages, de vos associations; j'vcrivi pour ies families chretiennes,
pour les femmes catholiques, parce qu'en Louise de Marillac-Le Gras,
elles auront un exemple admirable de jeune fille, d'epouse, de mere,
de veuve et de personne de communaute. Et cependantje m'en tins au
plan le plus simple. Je pris Ie fi du recit de sa vie, et, sans me perdre
en de vaines discussions, j'en tirai et je laissai de c6te ce qui ne me
paraisrait pas b propos.
. - Pour cela nulles recherches inutiles, ni discussions arides, nigrand ba.
gage de notes. Seulement, quand je sentais venir on dcouvrais quelque
jolie petite reflexion on autre pensee venant du cceur, je la transcrivais.
* Et voilh tout cc que je voulais vous dire. Vous, qui etes si bonnes,
acceptez I'humble et tendre hommage que je vous offre de tout cceur.
a Plus tard, lorsque je m'en sentirai la force et le courage et qu'on
m'en aura exprime quelque desir, je parlerai des vertus de votre bienheureuse. Ceci sera un travail entierement pour vous, mes Reverendes
Sceurs. Mais c'est une matiire grande et qui demande du temps et un
esprit repose.
a En attendant, vivezheureusesdans vos aeuvres de chariti,et, si vous
le voulez, dans vos prieres a la nouvelle bienheureuse, souvenez-vous
de moi qui suis de tout coeur
Votre
Ferdinand PODISTA. a
Sestri Levante-Candiasco, S2mars g19o.
Nous n'ajouteronsqu'un mot: M. Podesth asi bien realisece qu'il dit
dans sa Pr6face que nous lui manifestons le desir de voir paraitre Ie plus
t6t possible les vertus de la bienheureuse Louise de Marillac.

SOCItTE DES MISSIONS ETRANGERES.
des travaux de 1919. Paris.

Compte

rendu

Nous voyons par ce compte rendu que la societ6 des Missions 4trangeresest chargee dusilut de 24r 868 875 habitants, qu'ellea i tI64963 chre
tiens, 6252 6glises ou chapelles, 44 eivques, z 78 missionnaires,
1082 pretres in.iigines, 3 446 catechistes, 5x s6minaires,26io seminaristes,
3o communautes d'hommes avec 408 religieun,
218 communaut6s de
femmes avec 7 53 religieuses, 5 269
xcoles avec 192 6o3 dlives, 34o orphelinats et creches comprenant 20 207 enfants, 93 ouvroirs et ateliers avec
2 423 ouvriers et ouvrieres, 4o6 pharmacies et dispensaires, 1a2 h6pitaux,
hospices et 1eproseries; il y a eu dans ces missions, en gg19, 223 conver-
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sions d'hIritiques, 28o91 baptemesde paiens, o04945 baptemesd'enfants
de paiens in articulo mortis, 5720o baptemes d'enfantsde chrbtiens.
Le meme compte rendu referme un grand nombre de rapports de
plusieurs pages, un ser chacun des vicariats, resumant les notes de
chacun des missionnaires de ce vicariat. On se fait par ces relations une
iddeautrement exacte des vicariatsque par quelque lettrequi ne raconte
que ce qui se passe dans un coin du vicariat, en un moment determine.
Le jour oh nos Annales pourront donner des rappurts semblables sur
chacune des provinces, elles seront aussi pricieuses que le volume que
nous analysons.
Le meme compte rendu renferme 34 notices de missionnaires d6cedds
dans l'annie, notices assez d6veloppees dans le genre des notices des
soeus defuntes. II y a la encore matiere , refie-ion; on se plaint souvent que bqaucoup de confreres venerables par la piete, la saintet6, les
oeuvres n'aient pas de notices. Comment remedier a cette lacune? La
commtnaut6 dessmcurs fait faire des conferences sur les defuntes, mortes
en odeur de saintete, dans toutes les maisons oh ces sceurs ont passC
quelque temps; ce qui a eit dit dans ces conferences est envoye i la
Maison Mrre et procure la matiere d'une notice. Si pareille chose se
faisait chez nous, on pourrait arriver au meme resultat que les seurs et
que les Missions Etrangires.
CHANTS EN L'HONNFUR
- DE NOS NOUVELLES BIENHEUREUSES

CANTIQUES: A la bienkeureuse Louise de Marillac (La

q1uange des Voix) par Anne SAINT-MARTORY. (L'Hay.. 3 fr. 5o
....
les-Roses.) . .........
Ckaxt Populaireen thkoxeur de la .bienheureuseLouise
de Marillac, dedie aux enfarts des patronages des
Filles de la Charite, par Anne SAINT-MARTORY.
fr. 25
. . . . . . . . . .
(L'Hay-les-Roses.). ..
LaMarie
Fontaine,
Madeleine
Aux bienkeureieses sceurs
nel, TAhrkse Fantou, Jeanne Girard, par Anne SAINTfr. 5o
.3
MARTORY. (L'Hay-les-Roses.) : . ....
A la bienkeureuse Louise de Marillac. Cantique et invofr.
cation, par M. ROY. (Angouleme.). . . ....
Marillac,
de
Louise
Cinq invocations a la bienkeureuse
fr.
. ..
par F. DELLERBA. (Dax.). .......
BiatifAcation de Louise de Marillac (cantique, choral,
Gloire A notre Mhre. Hymne et Invocation, Prikre de
Louise de Marillac i son ange), par M. F. DELLERBA.
5 fr.
... . . . ......
....
(Dax.). ....
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Prose en I'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac (melodie de la prose : Virum misericordiae),
par F. DELLERsA (Dax) . . ......
. .. .
fr.
Cantatee la bienheureuse Louise de Marillac pour chaeur
a l'unisson et a deux et trois voix igales, par

F. DELA TOMBEL(E. Partition avec orgue. Net 5 fr. 65
Partie du chceur. . . . . . . . . . . .... .
o fr. 90
A la biexketweuse Louise de Marillac. Cawtate pour soli
et choeurs a trois voix 6gales, par Jean VADON.
Partition.avec orgue. . . . . . . . . . . .. 6 fr.
Parties vocales ...............
.
fr. 25
Unc sainte de France: La bienheureuseLouise de Marillac. Cantate par TOUN-TAGHAL. Paroles de Caritas.
Martyies. Les Fillesde la Ckariti d'Arras. Cantique par
TOUN EL TAGHAL. Paroles de Caritas.

NOS DIFUNTS
MISSIONNAIRES
19. Wrodarczyk (FranCois), pr&tre, decd6 le i5 mars
1920, a Jezierzany (Pologne);45 ans d'age, 26 de
vocatioin.
20. Finizia (Francois), pretre, decd6 en avril 1920,

a Cerreto (Italie); 38, 22.
2x. Mulderry (Patrice), coadjuteur, d6ced6 le 25 avril
22.

1920, en Irlande; 77, 42.
Riofrio (Daniel), pr&tre, d6c&dCle 26 avril 1920,

a Los Angeles; 53, 32.
23. Tomaszewski (Ceslas), pretre, dced6I le 20 avril
1920, a Bialy-Kamien; 29, 1o.
24. Tcheng (Francois), pr&tre, dec6d6 le 6.mai 1920,

a Tcheng-ting-fou; 64, 40.
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25. Cortazar (Marien), pretre, d6cd6 Ile 14 avril 1920,
SValdemoro; 68, S5.
26. Olaiz (Antoine), coadjuteur, d6c6d6 le 29 avril
1920, a Guadelajara; 20, 527. O'Cdnnor (Patrice), coadjuteur, d6c6d6 en mai
192o, a Niagara; 88, 45.

28. Fiol (Guillaume), pretre, d6c6d6 le 16 mai. 1920, i
Barcelone; 31, 14.

29. Simon (Jules), pr&tre, d6cidd le 25 mai g920, a
Rio de Janeiro; 63, 4o.
3o. Issaverdens (Albert), pretre, d6c6&d le 26 ma
1920, a Bellegarde; 5, 3o.
31. Ferrai (Louis), pretre, d6cedd le 8 mai 1920, a
Rome; 78, 61.
32. Fayollat (Jules), pretre, d6c6dd le 28 mai 1920, a

Vietri-Sul-Mare; 37, 16.
33. Luser (Siegfried), clerc, d6ced6 le 19 mars 1920,
i Graz;, 23, 5.
34. Sieder (Joseph), clerc, d6cd6 le 4 mai 1920, a
Graz; 25, 5.

35. Krasicki '(Jean), coadjuteur, decd6 le 16 mai
1920,

a Tarnow; 70, 48.

36. Segura (Faustin), pretre, decedd

en juin 1920, 1

Popayan; 67, 27.

37. Hachiti (Georges), pretre, deced6 en juin 1920,
A Broumana; 27, 8.
38. Bedjan (Paul); pretre, deced6 le 9 join 1920, a
Cologne; 8r, 63.
39. Bustillo (Ezechiel), pretre, diced&le 19 juin 192o,
A Guadalajara; 58, 40.

40. Jansen (Pierre); coadjuteur, dec6dA le 8 juillet, i
Panningen; 26, 8.
41. Dussaillant (Pierre), coadjuteur, dec6de le 9juillet
1920, a Dax; 84, 62.

-
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42. Peyris (Antoine), coadjuteur, diecid en juillet
1920, . Shangai; 47, 29.
43. Hernando (Ignace), pretre, d&cid le 13 juillet
192 %, Valdemoro; 46, 28.
44. Guerra (B6nign-), coadjuteur, dicedd le i3 juillet
1920, a Lodosa; 24, 7.
45. Byrne (Pierre), pretre, deced le 19 juillet 1920,
i Dublin; 8z, 61.

46. Allen (Edouard), pretre, dc6d6 le 6 juillet 1920,
a Germaetown; 46, 25.
47. Juan (Pierre), pr&tre, d6cide en mai 1919, a
Puno; 29, 12.

48. Mommers (Antoine), pr&tre, d6c6d, en aoft 1920,
a Chouen-tei-fou; 29,

10.

49. Delteil (Pierre), pr&tre, d6c6d6 le 18 aoft 1920,
A laAaison-M&re; 74, 53.
50. Neylon (Michel), clerc, deced6 le 4 aoft 1920, a
Philadelphie; 22, 3.
51. Mertens (Nicolas), clerc, decddI le 9 septembre
1920,

Dax;
a
23, 4.

52. Dazet (Louis), pr&tre, deced le 17 septembre 1920,
a Dax; 57, 18.
53. Schuchardt (Charles), pretre, decede le 27 septembre 1920, a Bocholtz; 65, 4754. Kleine-Kracht (Auguste), coadjuteur, d6c6de le
- 3 septembre 1920, a Bocholtz; 82, 43.
55. Vieira (Raoul), pr&tre, d6c6de en octobre 1920, a
Botucatu; 30, 7.
56. Aroud (Pierre), pretre,d&cd6 le 16 octobre Igzo,
a Gentilly; 49, 3i.
57. Perez (Caste), pretre, dec6d6 le 4' octobre j92o, a
Nagal; 5, 35.
58. Arcony (Antoine), pr6tre, d6ced6 en octobre 1920,
a Quito; 34, 15.
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59. Cabanes (Paul), coadjuteur, d6c6d, le I octobre
192o, a Alitiena; 56, I8.
60. Artnik (Franqois-Xavier), coadjuteur, dtced6 le
25 octobre I92o, a Cilli; 67, 29.
NOS CHERES S(EURS
Justa Del Barco, dcedde & I'PHpital de Paredes (Espagne);
21 ans d'ige, i de vocation.
Bonifacia Phramo, Asile de la Mendicit6 de Lion (Espagne);
24, 3.
Cirila Miranda, College de Cebii (Iles Philippines); 65, 40.
Julia Avila, H6pital de Campanha (Bresil); 26, 2.
Marie Weigand, lI6pital de Buffalo (Etats-Unis); 42, 14.
Franqoise Labaume, Maison Saint-Louis de Bordeaux; 46, 22.
Marie Connelly, Asile de Buffalo, 85, 66.
Louise Tirado, H6pital de Saginam (ttats-Unis); 74, 52.
Marie Beurdier, Orphelinat Genin a Saint-Denis; 26, r.
Agnbs linka, H6pital de Czewanograd (Pologne); 34, 1•.
Antoinette Frontel, Hospice de Sarlat; 92, 71.
Antoinette Dorpmans, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 79,
57.
Marie Dumez, Maison de Charit6 d'Aniche; 73, 48.
Marie Cannazza, Maison Centrale de Naples; 54, 31.
Marie Hermier, Maison de Charitd de No'ux-les-Mines;76, 55.
Elise Marin, Ouvroir de Nogent-le-Rotrou; 44, 22.
Helene Urbanowska, Hospice de Dison (Belgique); 74, 56.
Gabrielle Moussen, Hospice de Dison (Belgique); 47, 21.
Marie Clareboudt, Hospice de Dison (Belgique); 78, 5i.
Amnlie de Tremeuge, Hospice de Labruguiere; 83, 59.
Maria Santini, Maison Centrale de Turin; 54, 36.
Rose Battaglia, H6pital civil de Cagliari (Italie); 58, 35.
Teresa.Milias, Asile de Corufia(Espagne); 54, 34.
Maria Mora, HOpital de Bujalance (Espagne); 28, Io.
Genevieve Juan, H6pital de Barcelone (Espagne); 29, I.
Jeanne Legrand, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 45, 22.
Felicitd Szafnicka, H6pital de Kielce (Pologne); 3o, 8.
Armandine Houbin, Maison Principale a Paris; lot, 82.
Julie Ayroles, Maison de Charit6 de Montolieu; 86, 66.
Maria Travaglio, Maison Sainte-Euphimie a Plaisance; 83,
55.
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Marie Kysela, Prison de Lankowitz (Autriche); 76, 56.
Therese GrofsschadI, Maison Centrale de Graz (Autriche);
55, 32.

Anna Mayerhofer, Asile de Wolfsthal (Autriche); 33, i2.
Amalia Fratnik. H6pital de Saint-Polten (Autriche); 3o, 9.
Catherine Vogel, Ho6ital de Saint-Polten (Autriche); 49, 25.
CEcile Schencher, Incurables de Kirchstetten (Autriche); 63,
" 41-

Thirese Konrad, H6pital des Enfants de Wien (Autriche);
26, 5.

Rosalie Lutzkus, H6pital Saint-Joseph de Chicago (EtatsUnis); 87, 63.
Amanda Menslage, Asile des Alienes de la Nouvelle-Orlians;
75, 54.
Victoriana Crespo, H6pital de Reus (Espagne); 55, 21.
Maria Echeverria, Asile de Saint-Sibastien (Espagne); 79, 5A.
Fructuosa Ramiro, Maison Saint-Nicolasde Valdemoro (Espagne); 19, 4 mois.

Maria Guardado, Collge de Madrid (Espagne); 23, 2.
Mathilde Oatis, H6pital Waco (Etats-Unis); So, 16.
Jeanne Garnier, H6pital de Grenade; 60, 3o.
Anne Fill, H6pital de Schwarzach (Autriche); So, 6.
Caroline Feuchter, Maison Centrale de Salzburg (Autriche);
29, 10.

Rose Lassacher, H6pital de Kufstein (Autriche) ; 8, 8.
Berthe Stenert, H6pital de Schwarzach (Autriche); 69, 40.
Francoise Andrieu, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 83, 65.
Edwige Grimaud, H6pital Saint-Joseph de Chatel Saint-Denis; 67, 41.
Marie Dohnalek, decedee . la Maison deCharite de Piliscsaba
(Hongrie); 77, 6o.
Anne Hercic, Maison de Chariti de Eger (Hongrie); 99, 73.
Ida Strausz, Maison de Charit6.de Piliscsaba (Hongrie); 69, 49.
Marie Lukacsi, Orphelinat de Szetresfehewar (Hongrie); 27, 9Mathilde Matus, Maison de Chariti de Piliscsaba (Hongrie),
51, 31.

Elisabeth Nemet, Ecole de Nagymegyer (Hongrie); 27,-3.
Rose Kovacs, Maison de Charit6 de Piliscsaba (Hongrie); 34,
16.

Maris Podjaversek, H6pital de Nagyiapolcsany (Hongrie);
59, 3i.

Therese Schmidt, H6pital de Kassa (Hongrie); 54, 28.

-
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Catherine Urban, H6pital de Nagytapolcsany (Hongrie); 57,
35.
Rosa Sacco, H6pital de Senigaglia (Italie); 73, 54.
Marie Robreno, H6pital de Malaga; 55, 27.
Jeanne Grousson, Maison de Charit6 de Clichy; 70, 52.
Jeanne Sul, Maison Centrale d'Ans;3z, 5.
Eug6nie Heurtaut, Maison Principale a Paris; 76, 54.
Marie Welty. Maison Centrale de Saint-Louis (ttats-Unis);
82, 59.
Victorie M4tairie, Maison de Charit, de Montolieu; 81, 54.
Juana Lizanalde, Asile de S. Fernando de Seville (Espagne);
41, 2i.

Consuelo Salgado, Hopital de Vivero (Espagne); 65, 32.
Antonia Garcia, H6pital de Talavera(Espagne); 5o, -3.
Marie Felder, Maison Centrale de Cologne; 48, 21.
Marie Veber, Maison Centrale de Cologne ; 24, 3.
Marie Zender, Maison Centrale de Cologne; 75, 52.
Marie Heumann, Maison Centrale de Cologne; 32, 4.
Claudine Cottin, Hospice de Martel; 65, 42.
Virginie CourSon, Hopital General de Castres; 88, 65.
Rose Ormieres, H6pital de Mont-de-Marsan ; o, 6x.
Irene Spinola, H6pital de San Remo (Italie); 57, 31.
Deguglielmi, Maison Centrale de Turin ; 41, 21.
L6ocadie Cechol, Maison Saint-Joseph de Poznais (Pologne);
23, 1.

Berthe Hugues, H6tel-Dieu de Castres; 35, 4.
Anne Primas, Maison deCharit6 de Urmnny (Hongrie); 68, 3o.
Elisabeth Fitzgerald, H8pital de Indianapolis (ttats-Unis);
80, 58.
Jeanne Maloney, Ecole de Perryville (etats-Unis) ; 63, 37.
Pauline Mons6rii, Maison de Charit6 de Montolieu ; 59, 37.
Victoire Szafransl a, H6pital de Przeworsk (Pologne); 83, 60.
Augustine Moraine, Santa Casa de Rio.de-Janeiro; 42,22.
Josefa Lopez, Ecole de Notre-Dame del Pilar & Madrid; 29, 3.
Maria Anda, College de Manati (Porto-Rico); 31, 1o.
Severiana Guisasola, Asile Saint-Mamns de Bilbao; 31, 1o.
Brigitte Fanning, Maison Centrale d'Emmittsburg; 73, 54.
Anne Bordron, H6pital de Lugon; 25, 2.
Nathalie Krajewka, Hopital de Olkusz (Pologne); 34, 13.
Apolline-Krynska, Maison Centrale de Varsovie (Pologne);
75, 58.
Marie Widera, Hapital Saint-Stanislas de Varsovie; 27, 5.

-

804--

Marie Ki6vits, Maison des Saints-Anges de Bruges; 65, 45.
Hermine Nagy, Institut de Gyongyos (Hongrie); 68, 52.
Marie Kachl, Maison de Charite d'Eger (Hongrie) ; 57, 34.
Marie Barrd, Maison de Charit6 de Montolieu; o8,54.
Maria Thinot, Maison de Charitd de 1'Hay; 78, 57.
Marianne Byrne, H6pital de Saint-Louis (itats-Unis);
64, 40.

Marie Regis, Maison de Chariti de Chiteau-l'kveque; 42, 22.
Marie Duribreux, H6pital Sainte-Anne de Lima (Pdrou);
81, 56.
Marie Brun, H6pital de Collonges; 46, 26.
Claire Bodard, Hospice des Enfants-Trouvis de Rio-deJaneiro; 85, 6o.
Louise Vendange, Maison de Chariti de Valence; 48, 28.
Lucie Tallon, H6pital de Senlis; 66, 42.
51.
x5,
Marie Habran, Misdricorde de Fontainebleau;
Marie Moder, Institut Saint-Vincent A Nagyvarad (Hongrie);
49, 26.
Hedvige Bukarz, Maison de retraite de Piliscsaba (Hongrie);
42, 22.

Maria Potrony, HOpital de Tdruel (Espagne); 65, 4t.
Ana Troncoso, Maison Saint-Nicolasde Valdemuo; 35, 11.
Engracia Folh, Asile de Henares; 65, 46.
Louise Chiteau, H6pital de Montlucon ; i, 27.
Marie Cellier, H6pital d'Alise-Sainte-Reine; 84, 62.
Marie Lepretre, Maison de Charite de Clichy ; 69, 42.
Anne Forrest, H6pital de Lamark (Angleterre); 82, So.
Marie Lamb, Maison de Charitn
de Londres; 76,37.
Henriette Madden, Hospice d'Abbeyleix (Irlande); 65, 30.
Frangoise Dardis, Maison de Chariti de Drogheda (Irlande);
47, 17-

Jeanpe Quinquandon, Maison de Charit6 de Clichy; 83, 6z.
Cecile Cottin, Maison dela Providence Sainte-Marie a-Paris;
61, 41.
Jeanne Davenel, Maison de Charitk du Berceau; 79, 55.
Marguerite Chiesa, Maison Centrale de Turin; 45, 22.
C6line Leroi, Maison Principale h Paris; 70, 45.
Julie Wilmot, Maison Principale a Paris; 69, 47.
Casta de Garay, Sainte-Isabel a Madrid; 71, 27.
Maria Balaguer, Fourneau de Grenade (Espagne); 72, 49.
Trinidad Candela, Hospice des Enfants-Trouv6s de Seville
(Espagne); 64, 46.

-
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Rose Kerngast, H6pital de Schwarzach (Autriche); 39, 13.
Anna Mayr, Maison Centrale de Salzburg (Autriche); 71, 47,
Marie Schirsi,H6pital Saint-Vincent de Graz(Autriche) ;26,6.
Martha Mesnar, Maison de Retraite de Dult (Autriche);23, 2.
Marie Lanzer, Seminaire de Graz (Autriche); z5, I.
Marguerite Dissac, Maison de Charit6 de Clicby;72, 5i.
Anne Cerso, H6pital d'Assise (Italie); 69, 52.
Anna Filippone, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
83, 60.
Rose Kurbisch, H6pital de Resicza (Hongrie); 44, 17.
Hel6ne Laukiewiez, H6pital de Otwock (Pologne) ; 39, 16.Custodia Jara, Asile de Guatimala; 40, 14.
Maria Pivi, Maison Centrale qe Sienne; 29, 6.

Rosa Ciabini, Maison Centrale de Sienne; 72, 44.
Nenita Echavarri, Asile de Pampelune (Espagne); 76, 57.
Teresa Ferrandis, Maison -SanDiego de Valdemoro (Espagne);
76, 48.
Maria Veserrain, Patronage de Saragosse (Espagne); 69, 44.
Maria Cortes, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne);
24 5.

Marie Carado, Maison de Charit6 de Troyes Saint-Jean; 73,
43.
Maria Estevez, Hospice de La Paz (Bolovie); So, 57.
Maria Sierra, Hopital de Quito (Equateur); 77, 49.
Anne Capone, Maison Centrale de Naples; 6o, 36.
Laure Frestier, Hspital de Moulins; 52, 27.
Aimie Clouzot, Orphelinat de Montmirail ; 75, 56.
Marie Gluck, Maison de Charitd de Clichy; 83, 62.
Marie Trompillon, Maison de Charitd de Douai ; 79, 47Madeleina Bracco, Maison Centrale de Turin ; 87, 65.
Marie Bruno, Misericorde de Varano ; So, 61.
Marie Bemage, Maison Saint-Vincent de Rome; 70, 48.
Alice-Coghlan, Hospice de Celbridge (Irlande) ; 47, 17Vicente Diego, College de La Havane (Ile de Cuba) ; 74, 55.
Maria Argo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro ; 4o, 17
Maria Grespi, Bienfaisance de la Havane; 56, 35.
Manuela Arratibel, Bienfaisance de Vergara (Espagne); 58,
35.
Maria Urzainqui, Asile de Salamanca; 65, 46.
Petronila Lacoma, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 86,
64.
Casilda Torrecila, H6pital de Burgos; 24, 2.
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Encarnacion Nieves, H6pital de Cartagene; 2x, 2.
Catherine Birjak, H6pital de Gyula (Hongrie); 47, 20.
Eufemia Ferrazzani, H6pital de Greve (Italic) ; 64, 41.
Marie Dugas da Villard, Orphelinat de Fcamp ; 42, 16.
Maria Marquez, H8pital civil de Malaga; 58, 3s.
Th6rese Barbacini, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie); 82, 55.
Adele Herbaux, Hospice de Blangy ; 49, 27Marie Mangeot, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 86, 66.
Elisabeth Massardier, Hospice de Shang-Hai (Chine); 5I,
32.
-Catherine Lowika, Bienfaisance de Cracovie; 45, 22.
Clorinda Berrezueta, H6pital de Cuenca (Equateur); 47, 26.
Anne Cavagnol, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 72, 48.
Rosalie Reynaud, Misericorde de la Cite Bugeaud, a Alger;
9g, 67.

Marie Hautzinger, H6pital des Alienea de Lipotmezo (Hongrie) ; 43, 26.
Frangoise Nemes, Maison de Charit6 d'Eger (Hongrie); 44,
26.

Marie Brizon, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 68, 48.
Pauline Brzyska, Maison Centrale de Varsovie;83,57.
Marie-Therlse Joinadet, Maison-Mere, a Paris; 81, 58.
Marie Labarthe, Maison de Charitx de Montolieu; 65, 45.
Josephine Gambini, Orphelinat d'Avellino (Italie); 62, 35.
Marie L4cureux, Maison-MBre, a Paris ;65, 42.
Marianne Kruezkovska, Hopital de Stanislavow (Pologne);
52, 32.

Fidela Perez, Maison Centrale de Madrid; 68, 46.
Francoise Schwikardi, Hopital de Troy (Etats-Unis); 5o, 51.
Therese Moraes, Maison de Charite d* Parahyba (Bresil); 65,
40.

R6gina Berrezueta, H6pital de Cuenca (Equateur); 59, 35.
Maria Mata, Hopital de Montoro (Espagne), 72, 51.
Fausta Aranguren, Hospice de Cordoba (Espagne); 63, 38.
Francoise Felui, Patronage de Barcelone; 35, ir.
Maria Echevarria, Hopital de Corte (Espagne); 26, 5.
Maria Martinez, Ecole de Sos (Espagne); 33, Ii.
Marie Landi, Orphelinat de Massa (Italie); 41, 16.
Elisabeth Boutleux, Hospice Sainte-Marthe, k Rome; 57, 37.
Philomene Garcia, Asile Notre-Dame, k Barcelone; 5z, 19.
-Marie Borde, H6pital de Nolay; So, 56.
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Marie Pachoud, Maison Principale, a Paris; 46, 24.'
Genevieve Brunner, Mistricorde de Ljubljana (Yougoalavie);:
89, 70.

JosZphe Korosic, Misericorde de Ljubljana(Yougoslavie); 4o,
20.

Angele Cemazar, Misericorde de Ljubljana (Yougoslavie); i9,
9 mois,

Marie Galley, H6pital d'Ismailia (Egypte); 58, 38.
Rose Abadie, Maison Saint-Vincent de Quito (Equateur); 3r,
11.

Marie Bigot, Maison Saint-Ferdinand de Bordeaux; 23, 3.
Marie O'Bourke, Asile desAliiens de Dearborn (Etats-Unis);
37, 12.

Angelina Bouillon, Hospice de Cr6cy-sur-Serre; 71, 52.
Caroline de Bazignan, Hospice de Branne; 79, 58.
Rose Aguilar, Maison Centrale de Guatemala; 5i, 23.
Valerie Zdanowska, H6pital de Lubawa (Pologne); 71, 51.
Alexandra Hoffmann, H6pital de By,. oszcz (Pologne); 58,34.
Marie Definod, Maison Saint-Pierre de Montmartre, A Paris;
80, 56.
Marie Jaffeux, Hospice de Bellime; 66, 39.
Marguerite Nicolaux, Hopital de Riom; 72, 50.
Marguerite Marcou, Maison de Charit6 de ChAteau-l'fvque;.
69, 48.
Marie Giraud, Maison de Montolieu ; 52, 3.
Benoite Ville, H6pital de Gualeguaychu (Confederation Argentine); 76, 51.

Claudine Veillas, Maison Sainte-Marie de Buenos-Ayres; 56,
32.
Marie Ricard, Misdricorde de Maison-Carrie (Algirie); 82, 61.
Marie Debail, Hospice de Vic-Bigorre; 89, 65.
Julie Lally, H6pital Saint-Vincent de Norfolk (Etats-Unis);
67, So.Maria Barretto, Pedro de Pernambuco (Brdsil); 62, 32.
Marie One, Saint-Jean Pongan (Autriche); 42, 16.
Elisabeth Koppl, Maison Centrale de Salzburg (Autriche';.
74, 47.
Lucie Neumair, H6pital de Ebbs (Autriche) ; 66, 40.
-Anne Hartli H6pital Saint-Jean de Salzburg(Autriche); 39,
i8.

H61ne Mailhes, Hopital civil de Guayaquil (.quateur); 75,

54.

-- 8o8 Lucia Testa, H6pital d'Aversa (Italie); 63 4o.
Benoite Andr6, Orphelinat de la Salute, A Naples; 95, 73.
Vincent Villagas, Maison de Pasto (Equateur) ; 45, 6.
Agnes Trocha, H6pital de Tarnoid (Pologne); 32,

II.

Marie DNziage, Maison de Charitd de Clichy; 3o, Io.
Amilie Perret, Maison de CharitC de Clichy; 69, 45.
Michelle Gatteyrias, H6pital Saint-Barthnlemy de Lima (P&rou); 85, 67.
Thirese Reinich, Maison de Charit6 de Dult (Autriche); 52,
I9.
Anna Pogelsch, Maison de Charitd de Dult (Autriche) ; 3o, 5.
Therese Klemair, Maison de Charit6 de Dult (Autriche); 33, 8.
Barbe Samner, Maison de Charit6 de Dult (Autriche); 4i, 13.
Agnis Gerla, Ecole de Boskowitz (Autriche); 3o, 5.
Josephine Krajnc, H11pital de Saint-Polten (Autriche); 27, 9.
Francoise Guzelj, H6pital de Villach (Autriche); 28, 6.
Mathilde Gregoric, H6pital gdndral'de Graz (Autriche); 42,
i6.
Therise Plave, Hopital de Villach (Autriche); 26, 7.
Anna Heisig, Prison de Lankowitz (Autriche); 62, 42.
Antoinette Valuch, Ecole de Boskowitz (Autriche); 6o, 27.
Vita Guastadisegni, Maison Centrale de Naples; 69, 45.
Anna Wagist, Maison Centrale de Graz ; 29, 4.
Marie Bergere; Maison Principale, a Paris; 46,

21.

Eva Ziolkuwska, Asile de Kalisz (Pologne); 44, 22.
Eudoxie Colpaert, Maison de Char4td de Montolieu ; 53, 28.
Marie Lepoivre, Maison de Charite de PNrigueux ; 56, 28.
Jacquette Dufaure, Maison Principale, a Paris'; 91, 72.
Th6ophile Calvo, H6pital de Ciudad Real (Espagne); 21, I.
Modesta Amorena, H6pital de Pamplona (Espagne); 35, i5.
Manuela Perez, H6pital.de Cadiz (Espagne); 58, 28.
Maria Xuda, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne);
77, 48.
Maria Olivier, Asile San Diego de Madrid (Espagne); 3i, 9.
Placida Itarte, College de Grenade (Espagne); 62, 42.

Vicenta Ecenarro, H6pital de Grenade (Espagne) 24, 2.
Juana de Zabaleta, H6pital de Grenade (Espagne); 32, 3.
\Juana Arregui, Hospice de Palma de Mallorca; 59, 38.
Ursule Lemos, H6pital d'Ibarra (Equateur) ; 27, 5.
Julia Gleason, Asile des Enfants Trouvds de Baltimore; 75,
54.
Louise Julien, Maison Saint-Vincent de-Shang-Hai; 75, 53.
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Marie Caup, Asile Saint-Vincent de la Teppe; 79, 56.
Constance Daroszewska, Asile de ]a Mis6ricorde de Rio-deJaneiro ; 53,

27.

Vincent Calvini, Maison Saint-Philippe a Rome; 29, 9.
SMarie de Brandis, Asile des Enfants estropies, a Lanzendorf
(Autriche); 69, 53.
Pia Grifoni, Maison Immaculee-Conception de Florence; 57,
20.

Lucia Dematteis, Maison Centrale de Sienne; 77, 56.
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